مصحف
 أصحاب الصلة
 الجمـال، ابن إسـحـاق، ابن فـرح
 من الطرق العشر النافعية من التعريف للإمام الداني وما زاد عليه

راجع أصله وقدم له :
 الدكتور : ماجد شمسي باشا

الرخص: ميسرـة بن يوسف حجو

إعداد :
 د. إيهاب محمد خضر

إصدار تجريبي رقم (1)
 لعام 1422 هـ ـ 2021 م

هـنا ونسعد ونرجح بأي تكون ونقبل إبداء الرأي والملاحظات ، خدمة للكتاب للعلم ، وعلوم المسلمين
 وإننا سائلين بالله شيخاً كريماً وآخاً فاضلاً، أطمع على خالق أو زاكي، أن يقدم النصح لله وكتابه ولهؤلؤين في ذلك
 سائلكم بالله ومشيَّّد علُكم على الله في النصح لكتابه والمسلمين

لطفاً متمكِّن يرجى التواصل على أرقام الواتس آب التاليّة :
00256708904006 أو 00201016110222
كتنافات توضيحية على:
مصنف أصحاب الصلة
أحد مصنفات الطرق العشر النافعية من طريق التعريف للإمام الدلالي وما زاد عليه

 ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ 
= ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ 

فإن تعريف الطرق العشر النافعية في مصنفات أصحاب الصلة إنما كان في أن يتم إلقاء الضوء عليها، ومنها ضوء على ما فيها من أحاديث وأقوال الصحابة والعلماء، كما تجرى من قراءتها من فهم الحنفية والشافعية وسائر فروع الفقه من الصلاة والزكاة وغيرها من الأحكام.

والله ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ
سورة البقرة - الجزء الأول

 tĩnh مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

inqu ٣٠٠٠ قرأ الثلاثة تسبح المجردة الثانية مسحة إنما تجللهم على في على عز تملهم لاأ نؤمنون خديم الله في قُلْوِيْهِم وَعَلَّ سَمِيعِهِمْ وَعَلَّ أُنْبِهِمْغُصْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنْ أَلَّا يُمْلأ بُهِمْ مَّرَضٌ فَرَزَادِهِمْ أَلَّهُ مَّرَضًا ولْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَفْسِدُوا بِالْأَرْضِ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ مُسْلِمُونَ وَأَلَّا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْغُرُونَ وَإِذَا قِيلُ لَهُمْ عِمْامُنَا كَمَا عِمْامُ أَلَّا يُعّلَمُونَ كَمَا عِمْامُ أَلْسَفِهَا أَلَّا إِنَّهُمْ هُمْ أَلْسَفُهَا وَلَحْيَنَّ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قَالُ أَلْدِينَ عِمْامُنَا كَمَا عِمْامُ أَلْدِينَ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْرُونَ أَلْلَهُ يُضْرِيعُهُ بِهِمْ وَيَمْدُدُهُمْ في طِفْيَتِهِمْ يُعْمِهِمْ وَأَلْدِينَ أَلْدِينَ أَشْتَرُوا الْجَلَالَةَ بِالْهَدِئٍ فَمَا رَبِّحَتْ يَجْرَيْنَهُمْ وَمَا كَانُوا يُحْمَيْنِينَ

ملاحظة: الطرق الثلاثة (الجمال وابن إسحاق وابن فرح) في المد المنصهر، ومد البديل على النصر.
سورة البقرة - الجزء الأول

มะتلُهم كمِثلُ الَّذِي أَسْتَوَقَدْ نَارًا فَلَنَا أَضْلَاءَ مَا حَوَلَّهُ

ذَهْبَ اللَّهُ يَنْبُورُهُ وَتَزَكِّيْهِمْ فِي ظُلْمِهِ لَا يَصْبُوحُونَ ضَمْم

بُكْسِم عُمَّى فَهُمْ لَا يَزْجُفُونَ أَوْ كَصِيْبٍ مِّن السَّمَاةِ فِيهِ

ظَلَّمْتُ وَرَعَدُ وَبَرَقَ لَجِلِّعْنَ أَصْبَعُهُمْ فِي عَادَاهُمْ مِّنَ السَّوْعَاق

حَدَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَحِيطُ بِالكَّفِيرِينَ ۖ يَصَدِّقُ الْبَرَّ يَحْتَفُ

أَبُصِّرُهُمْ كُلُّ مِّمْثَالٍ أَضْلَاءَ مَضْمَوُهُمْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمُ عَلَيْهِمْ قَامُوا

وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعٍ مِّنَ السَّمَاةِ فَأَصْبَعُهُمْ قَامَوا

وَلَذِينَ مِن قُبْلَهُمْ لَعَلَّهُمْ تَتَقُّونَ ۖ الَّذِي جُعِلَ لَهُمُ

الأَرْضُ وََالسَّمَاةُ وَبَنَاءٌ وَأَنْزَلُ مِنَ السَّمَاةِ مَآءً فَأَخْرَجُ

بِهِ مِن الْقُمْرَتِ رَقَّةً لَّحُمُ فَلَآ يَتَقَلَّبُوا بِهِ أَنْتُمُ وَأَنْتُمُ

تَعَلَّمُونَ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّكُمْ مَبْتَغِيًا عَبْدًا فَاذْرُوْبُوا مَنْ بَيْتُكُمْ

فَأَتَوْا يُسْرُورًا مِّنْ بَيْتِكُمْ وَأَذَاعُوا شَهْدَاءَ طَمُّ مَنْ دُونَ اللَّهِ

إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ قَلِئُلًا أَلَمْ تَفَعَّلُوا وَلَسْنَا تَفَعَّلْنَا قَانِثُونََا

أَلَتْ نَأْتُ الْمَيْتِ وَقَوْفُهَا أَلْتَانِّ وَأُحِجْرَةَ أَعَدَّتُ لِلَّكِفِيرِينَ ۖ
سورة البقرة - الجزء الأول

وَبَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيرًا مِنْ تَجْرِيَّةِهَا الْأَنْهَارُ كَلِمَةً رَفِيقًا مِنْهَا مِنْ نَفْسِهَا ِّرَٰفِقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَفَقَتْهُ مَنْ قَبْلَ وَأَنْوَاهُ مُتَشِمِّيَّةٌ ِّوَلَهُمْ فِيهَا أَرْضٌ مَّزُوَّجَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِيَّةٌ ٌفَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ فَهُمْ مِنْهَا مَتَّعًا مَّا بَعْوَضَةً فَهُمْ ْفَقْرُهُمْ فَأُمَّانُ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ أَخْلَقَ مِنْ رَبِّهِمْ أَلَّذِينَ حَكِيمَةُ وَقَطَّرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَلَّ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ هَذَا مَتَّعًا يُضِلُّ لَهُ كَيْبَى وَيَتَهَدَى لَهُ كَيْبِيْنِ وَمَا يُضِلُّ لَهُ مَا أَلَّهُ ﷺ أَلَّهُ ﷺ أَلَّذِينَ يُقَضُّونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيِّتِهِمْ وَيُقَطَّعُونَ مَا أَمَّرَ اللَّهُ بِهِ فَأَن يُضِلَّ ﷺ وَيَقِسُونَ فِي الْأَرْضِ أُوَلِي الْيَمِينِ هُمْ أَلَّهُمْ ﷺ كَيْفَ َتَحْقُّرُونَ بِنَاسِ اللَّهِ وَكُنُّوا أَمْوَاتًا فَأَحْيَيْتُمْ ﷺ نَّمَّ يُتَحْقُّرُونَ مَنْ يَحْيِي مُنْ تَدْبِرُوهُمُ الَّذِي خَلَقَ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَعْلَهُ مَنْ أَسْتَوَى إِلَى ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠
ويرأس النور كلامك في الأرض خليفة، 
قال أمه: أجعل فيها من يقتضي فيها، ويسكن فيهما، وخشى 
نستغف يحذرك، ونتقي بهم، قال إني أعلم ما لا تعلمون 
وعلى عادم الأسد ملكها، أجعل عرضهم على المثلية. 
قال أنت ملكها، إن كنت صديقين، قالوا: 
سبيحتك لا أعلم أنه ما علمنا إلا أنك أنت العلم المحيط 
قلت عباد فأنت أنت القائل، وأعلم ما ثبت دون وما كنتم تعلمون. 
وأذا قالنا بالمثلية أستجداً لآدم فمسجدوا إلا إبراهيم آ بن راشد عزار وكان من الكفارين، 
وكلنا نتقام أسسأناه ورزجناه أحسن وأحببناه، وكان منها رعداً، 
حيث تبذلا ولا تفرحب هذه الأشجار فتكونا من الأشجارين، 
فأزلفهم الله، أستغفروا عليها فأخرجهم، وما كانا فيه فلقتاه وأهبطوا. 
بمسجدن في بعض عدوة ولهما في الأرض مستقرت ومطلع إلى جين. 
فتعجّد عادم من ربي، كتب في كتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم.
سورة البقرة – الجزء الأول

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

قلنا أهبتوا منَّا جميعًا فإنّما يأتينكم طبق هدى فمن تبع
هُدّائه فلا حذف علَّيهم ولا هم يجزئون ووالدين ضاقتُوا
وكذبنا يكذбоُنا أولئك أصحب آلْتّار هُم فيها خشداً
يتبين إسرائيل أذكروا بعمتلي أيت لعنتمعلْيهم وأوفوا بوعدهِ
أوف يعفهسكم وأييى فثارْبُون وَهَامِنْأو يا أنزلت
معيدًا لما معصتم ولا تحجزوا أول كافر يهود ولا تضرووا بقائِتي
تمنى قليلًا وأييى فاتُفون ولا تنسي أحق بألْبنطل
وعظمو أحق وانتم تعلمون وأقيموا الصلاة ووافقوا
الركاوة وأركعوا معاً آلًا كعبين أتُأمرون أُنقات بتأليش
وتنسون أنفسكم وأتُنم تنثرون الكثب أبيلا تنغЩلون
وأستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخبيثين
إين يظلُون أنهم يقلقوا رأهم وأنهم أتى رجعون
بأين إسرائيل أذكروا بعمتلي أيت لعنتم علَّيهم وأي فضَّلتَكم
على العالمين وانفوا يومًا لا تجرى نفس عن نفس شيمًا ولا
يقبل منَّا نقمة ولا يوحده منهجًا موال ولا هم ينصرون
سورة البقرة - الجزء الأول

وَإِذْ نُحَيْتُكُمْ مِنْ عَالِمٍ فَرَعُونِ يُسَّوِّمُونَهُ مَسْوُومًا َلَّهُ سَوَاءٌ اللَّعْدًاِ

يُذِّبِكُونَ أَبْنَائَهُ صَمًّا وَيُصَلِّيُونَ نَسَاءٌ صَمًّا وَفِي دَاخِلِهِمْ بِلَأْهٍ

مَنْ رَيَّضَهُ عَظِيمٌ َوَإِذْ فَرَقَتْهُ يُعْرَجَ الْبَحْرُ فَأَلْجَمَّتْهُ

وَأَعْرَفْتُُهَا عَالِمٍ فَرَعُونٍ َوَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ َوَإِذْ وَعَدَّنَا مُوسِىٰ

أَرْبَعِينَ لِيَلَّةٍ فَمَ أَحْدَثْنَ أَلْجُلُ مِنْ بَعْدِهِ. َوَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ

لَمْ يُعْقِبْنَا عَنْهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلُّهُمْ يُشكِّرُونَ َوَإِذْ قَالَ مُوسىٰ إِلَىٰ قُوْمِهِ: َيَقْوِمُ إِنْ أَنْفَسَتْهُمْ

بِإِلَهٍ وَإِنْ أَنْفَسَتْهُمْ ذَا لَّهُمْ

حَيْثَ أَحْضَرْنَاهُ عَلَىٰ بَيْتٍ فَأَقَامُوا أَنْفَسَتْهُمْ ذَا لَّهُمْ

وَإِذْ قُلْنَا لَيْسَهُمْ لَنْ نُؤْمِنَ لَّهُ كَحْتِي تَرْبَى اِلْلَّهُ جَهَرًا

فَأَخْدَمَهُمْ الْجَيْشَ َوَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ َلَمْ تَعْلَمُوا مِنْ بَعْدِ مَوْئُولِهِ لَعَلَّهُمْ يُشَكِّرُونَ

وَظَلِّلْتِنَا عَلَيْهِمْ َوَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ مَعْلُومًا َوَأَسِلَّوُا كَلَّا مِنْ ظَبْيَتِ مَا

رَفَعُوْهُمْ وَمَا ظَلَمَنَا وَلَمْ يَكُونُ كَأَنْفَسَهُمْ يُظْلِمُونَ
سورة البقرة - الجزء الأول

وأذ قُلْنَا أَدْخُلُوا هَذِهِ الْقُرْآنَ فَكُلُّوا مِنْهَا حَيَّثُ شَنَّمْ رَجَدًا
وأَدْخُلُوا أَلْبَابَ سَجَدًا وَقُولُوا حَنَّةُ تَغْفِيرُ لَكُمُ الْخَطَّائِينَ
وَسَتَرِيدُ الْمُخَيْسِبِينَ ۖ فَبَشَّرُ الْمُهْدِينَ ظَلَّلُوا قَوْلَا
ۖ عَلِيُّ الْأَلْدَى قَبْلَ هُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ ظَلَّلُوكَ رَجْرَأً مِنَ
الْأَسْمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسَقُونَ ۖ وَإِذَّ أَسْتَسْقَى مُوسَى
لِقَوْمِهِ قَالَ إِنِّي أَضْرِبْ بِعَصَاكَ أَحْجَرًا فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ
أَنْتُنَا عَشَرةً عِينَتَافُدُ عِلَمُ كُلٌّ أُنْسَانٍ مَّشْرِبهِمْ كَلَّوُا
وأَشْرِبُوا مِنْ رَزْقِ اللَّهِ وَلَا يَعْقِلُوا فِي الْأَرْضِ مُعَسِّدِينَ
ۖ وَإِذَّ قُلْنَاهُمْ يَسْتَسْقَى لَنَتَصَبَّرَ عَلَى طَعَامٍ وَرَأْيٍ فَأَجَدْ أَنَا رَبِّكَ
يُضْرِيخُ لَنَا مِمَّا تَثْبِبُ الْأَرْضُ مِنْ بَقِيلِهَا وَقَمَّتْهَا وَقُمُوهَا وَعَدْسُهَا وَبُصُولُهَا فَإِنَّ أَنْسَتَبِدُوْلُ الْأَلْدَى هُوُّ أَذْنَ
ۖ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أُهْيَظُوا مُضْرَرًا فَإِنْ لَكُمْ مَا سَأَلُوْا وَضَرَّبُوا عَلَيْهِمْ أَذْلِكَ الْمَسْكِنَةُ وَبَآءُ وَيُغَضِّبُونَ مِنَ
اللَّهِ أَذْلِكَ بِأَنْفَقَّاهُمْ كَانُوا يَتَفُقُّرُونَ بِعَفُورِ اللَّهِ وَيَتَفُقُّلُونَ
ۖ أَلْقَىَّ يُغَيِّرُ أَحْيِي ذَلَّكَ يَمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَصِدُونَ
سورة البقرة - الجزء الأول

وقرأ العلامة جنح الهمرة:

١٠ قررت خدسيس
وقرأ النبي ﷺ من رواية ابن إسحاق) إخضاع النعوت والنسوب عند
الله، في جمع الخبر نحو قوله:
(من حيث)، (من غفل)، (ما غير
بايع التائين)، وما كان مكتوب.
وقرأ الباقون بالإطارات، وسوف تكشف
بعد ذلك بالترجمة الفودة في الصوت فقط
اختصاراً، فإن الله ﷺ ذلك

الجمل والابن إسحاق على إبدال اللواء
همزة مع ضم الزاي، خير أن ابن مرح
وإنه هو من مكان الزاي مع الهمزة

١٠ قررت خدسيس
قالوا أدع لنا ربكَ يبنيتن لَنَا ما هَيْ إِنَّ الْأَبْصَرَ يَضْعَفُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ اللَّهُ لِمَهَّدِدُونَ قال إنها بَقَرَةٌ لَا ذَلِلَتْ تَثْيِيرٌ الْأَرْضِ وَلَا تَسْقِفُ أَخْرَجَت مُسْلَمَةٌ لَا شَيْءًا فيها قالوا أَلَيْنَ جَنَّتٌ يَأْخُذُونَ فِيهَا مَا كَانُوا يُقَلَّفُونَ فَقُلُوا نُفِسَا فَأَذَرُّوهُمْ فِيْهَا وَاللَّهُ سَحْرُ مَا كَانُوا يُقَلَّفُونَ فَقُلُوهُمْ أَصْرُرُوهُنَّ بِغَيْبَهَا كَذَٰلِكَ يَسْتَرِخُ اللَّهُ الْأَلْبَاءَ وَيَرِيَهُمْ غَيْبَهُ لَعَلَّهُمْ يُقَلَّفُونَ فَمَّا قَسَّمَ فُلُوُّبُصُمْ مِنْ بَعْضِ ذَٰلِكَ فَهُمْ كَأَلْجَائِرَةٌ أَوْ أَشْدَدَ قَسْوَةٌ إِنْ مِنْ أَلْجَائِرَةِ لَمْ يُقَلَّفُ مِنْهَا الْأَلْبَاءَ الَّذِينَ ﴿۴۱﴾ إِنَّا لَمَّا يَسَقَقُ فِيْهَا ﴿۴۲﴾: ۴۰– ۴۲

{المصحف}
سورة البقرة - الجزء الأول

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَخْبَسُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ
وَمَنْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ لَا يَعْلَمُونَ أَلْكَيْنِبَّ إِلَّا أَمَّامَهُمْ فَإِنْ هُمْ
إِلَّا يَجْعَلُونَ قَوْيَّةً لِلْأَلْدَيْنِ يُقَطَّعُونَ أَلْكَيْنَبَّ بِأَيْدِيهِمْ
ذُلِّلُوا هَذَا مَنْ عَنْدَ اللَّهِ لِيُشْتَرَوا إِنَّنَا مُعَصِّدُونَ قَوْيَّةً
فَقَالَوْا لَن نَّمَسَّنَا أَلْكَيْنَبَ إِلَّاِ أَيْمَا مَعْمَوْدَةً قُلْ
أَخْبَدُنَّكُمْ عَنِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنَّن يَخْلِفُ اللَّهَ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلْ مَنْ كَسَبَ سَبَيْحَةً
وَأَحَظَّتْ بِهِ حَيْلَتَهُ فَوَأَلْقِيَ أصْحَبُ أَلْكَيْنَبَ هُمْ
فِيْهَا خَسِيَّةٌ وَالَّذِينَ عَامَّنُتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِينَ
أَوْ لَتُكَبَّرُ أَصْحَبُ أَلْكَيْنَبَ هُمْ فِيْهَا خَسِيَّةٌ وَإِذْ
أَخْبَدُنَا مِيقَةً لَّدَيْنَا إِسْرَأَيْلِ لا تَعْبَدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَيَحْوَلُونَ
إِحْسَانًا لَّدَيْنَا وَذِي الْقُرْآنِ وَالْبَشْرِيَّةِ وَالْمَسْتَنْكِيَّاتِ وَفُوِّلُوا
لِلَّذِينَ حَسُّسُوا وَأَقْيِمُوا الصَّلَاةَ وَعَادُوا إِلَلْزِكْرُوْةً مُّسْتَكْ
تُقَلِّيَّةً إِلَّا قَلِيلًا مُّفَطَّنَهُمْ وَأَنْمَمُ مُّعْرِضُونَ
فَأَخْذَا مَيْتَائِكُمْ لَا دُخْلُ عَنْهُمْ وَلَا نُحْيَيُونَ

۹۸ مَثَّلُوهُمْ مِنْ دِينِهِمْ قَرْنَانِ قَرْنَانَ وَأَنْبَثَتْ عِنْهُمْ فَقَرَّبْنَاهُمْ وَخَلَقْنَاهُمْ

۹۹ وَأَنْبَثَتْ عِنْهُمْ خَلَقْنَاهُمْ وَخَلَقْنَاهُمْ فَقَرَّبْنَاهُمْ

۱۰۰ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُوْمُونَ ۱۰۱ بِعِبَضٍ الْكِتَابِ وَخَلَقْنَاهُمْ

۱۰۲ بِبَعْضٍ قَريِّقَةٍ مِنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ إِلَّا خَرَىٰ

۱۰۳ فِي الْخَيْرَةِ الْأَلْبَعْرِ وَتَوَجَّهَ الْقَيْسَةُ يُرَدْعُونَ إِلَى آَشْدُدِ الْعَذَابِ

۱۰۴ وَمَا اللَّهُ غَفُرُونَ ۱۰۵ عَمَّا تَعْمَّلُونَ ۱۰۶ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَشْرَوْا

۱۰۷ الْخَيْرَةِ الْأَلْبَعْرِ وَالْأَخْرَىٰ مَا لَهُمْ عَذَابٌ وَلَا هُمْ يُنصُرُونَ ۱۰۸ وَلَقَدْ أَثَّنَيْنَا مَوسَىٰ الْكِتَابَ وَقَفَتْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُّسُلِ وَأَثَّنَيْنَا عِبْسَيْنِ أَئِبْنَ مَرْيَمَ الْمَيْلَيْتَ وَأَيْبَذَنَّهُ

۱۰۹ بِزُرُوحِ الْقَدِيسِ فَأَفْتَلَمَا جَآءَ صَحِيمُ الرَّسُولِ مَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ

۱۱۰ أَسِتَكْبِرُونَ فَقَرَيْقَا كَذَٰلِكَ يُؤُمِّنُونَ ۱۱۱ وَقَالَواُ

۱۱۲ فَلْوَتْنَا عَلَيْهِمْ بِلَاء لَعْتَهُمْ أَلَّهَهُ بِعَفْهٍ مِّثْلِهِمْ فَقَدِيْلَا مَا يُؤُمِّنُونَ.
سورة البقرة - الجزء الأول

ولَنَّا جَآءَهُمْ كَتِبٌ مِّنِّي عَنِ الْلَّهِ مُصَدِّقٌ لَّمَّا مَعَهُمْ وَكَانُوا
مِنْ قَبْلِ يُسْتَفْقِيْهَا عَلَى الْمُنْسَبِ ۖ وَقَدْ مَاتَهُمْ فَلَمَّا جَآءَهُمْ
مَا عَرَفُوا صَفْقَتَهُمْ ۖ فَلَعَنَّا الْكَفَرِيْنِ
۵۸ يُّبَشِّرُوهُمْ أَنْ يُثْقَفُوْا بِهِ ۖ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُثْقَفُوْا يَمَّا أَنْزَلَ
اللَّهُ بَعْيًا أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادرِهِ
فَبَأَسَوْا بِعَضْبَةٍ وَالْكَفَرِيْنِ عَذَابٌ مُّهِينٌ
۵۹ وَإِذَا قَبِلَ لَهُمْ عَمَّامُوْا بِمَآ أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نَرَأَوْنَ بِمَآ أَنْزَلَ
أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَقُولُونَ يَا وَرَأَيْهَا وَهُوَ أَحْقَرُ مَصِيدٌ لَّمَّا مَعَهُمْ
۶۰ فَنِعِمَ فَنِعْمَٰهُمْ تَفْغِيلُونَ أَنْعَيَاهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنَّا مُؤْمِنِينَ
۶۱ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوسَى بِالْبِيْنَاتِ
۶۲ ثُمَّ أَخَذَّهُمْ الْجَعِلَ مِنْ بَعْيِهِ وَأَنْتَمْ عَلِيمُونَ
۶۳ وَإِذَا أَخَذَّهُمْ مِثْلَ كَثِيرٍ وَرَفَعَهُمْ فَوَقَفْتُمْ أَظَلُّوا خَذْدَوْ
۶۴ مَآ أَتَيْتُنَّهُمْ فَقُلُوهُ وَأَسْتَمِعُوا قَالُوا سِعْيُنَا عَضْيَمَا وَعَضْيَمَا
۶۵ وَأُشْرِبُوا فِنَّلَوْبِهِمْ الْجَعِلَ يَضْفُقُ رَبِّهِمْ قَلْ
۶۶ يَتَسَسَّمَآ يَا أَمِرُوهُمُ يَهَٰوِّهِ إِلَيْمَ نَصْحُهُمْ إِنْ كُنَّا مُؤْمِنِينَ
سورة البقرة - الجزء الأول

مصباح الجمال وابن إسحاق وابن فرح

قول إن كانت للثنيم آل ذراع الله خالصته تؤمن

 دون ألقاب فقامتها الموثوقة إن كنتم صل通知ين

 ولن يتمشى أبداً بما قدماه أبنُههم وله عليكم بظلم لين ونحمة أبنِه

 ونجدنهم أحرار ألقابهم على حيواه ومن الذين

 أشتكوا بعده أحدهم لب يعمر ألف سنة وما هو بمرحجه

 من العداب أن يعمر والله بصبر يما يعاملون قول

 ما كان عدوان لا يتجبريل فإن له بسرله من قلبه بكذبن

 مصينًا لئما بليت يدبه وهدي ونشرى للمؤمنين

 ما كان عدن إنه لب له ملتهك الله ورسوله ويجبريل

 وميكنهل فإن الله عديوه للكبشيين ولقد أنزلتنا

 إليهم عائشت بسنت ولا يعصره بيا الا الفسقون

 أو كلما عهدوا عهدًا نبعده قريب مسنه بل أخشىهم

 لا يعجمون ولما جاءهم رسول عندم الله

 مصينًا لئما معهم نبب قريب مسنه الذين أوثوا الكتب

 كتب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
سورة البقرة - الجزء الأول

وفيما تتلون الطَّيْطِينُ على مَلَكٍ سُلْطَمٍ وَما حَقْرَ سَلَطَمٍ وَلَعَلَّ الطَّيْطِينَ صَقَرُوا يَعْلَمُونَ آلَّةَ السَّلَطَمَ وَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمَلَكِينَ بِبَابِلِ هَبْرُوتُ وِمَهْرُوتُ وَمَا يُعَلِّمُانَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا عَنَى فَتِينَةٌ فَلَا تَتَّصَافِرُ قَيِّمَتَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرِّفُونَ يِهُ بَينَ الْمَرْءِ وَرَوْجَةٍ وَمَا هُمْ بِضَآئِّرَيْنِ يِهُ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيُعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يُنْفَعُهُمْ وَقُلْنَ عِلْمُوا لَسْنَ أُنْتَشِرَ لَهُمْ مَا لَفِي الأَخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَا تَجِنُّسْ مَا شَرَرْوَا يِهُنَّ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنْفُسَهُمْ عَامِنُوا وَأَقْرُوا لَمْ يُؤْتُوهَا مِنِّ عِنْدِ اللَّهِ أَحَدًا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَتَأْمِهَا أَلَّدِينُ عَامِنُوا لَنْ تَقُولُوا رَيْعًا وَقُولُوا أَنْظُرُنَا وَأَشْمَعُوا وَلِلْكَفِيِّينَ عَشَابُ أَلِيِّمٌ مَا يُؤْتُوْدَ أَلَّدِينُ حَقَّرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْتَرَلَ عَلِيهِمْ مِنْ خَبِيرٍ مَّنْ رَبِيعٍ وَاللَّهُ يَقْتَضُ يُرِحِمَهُمْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
ما ننسى من علاوة أو تنبيهات في يقينها أو مماثلاتها
آلم تعلمن أن الله عليه كل شيء وقديم؟ آلم تعلمن أن الله لله ملته الدهانات والأرض وما لههم من دون الله من ولي ولا نصير؟ آلم تصردون أن تنصبوا رسولاً كما سبيل موسى من قبل ونستدلال الصغر بالإيمن فقصد صل الله سوآء السبيل ود كيصر من أهل الكتاب ليردوا نصمه من بعد إسماعنا كفؤا حسنًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لههم الحق فأعطوا وأضفروا حتى يأتي الله بإمرة إن الله على كل شيء وقديم وافتيموا الصلاوة وأثروا أثر الكوة وما تقدموا لأنفسهم من خير تجده عند الله إن الله يما تعلمون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصرًا يلملك أمة أبيهم قتل هملاو برهنتم إن كنتم صديقين بعل من أسلم وجهته الله وهم محسون فلله أجره ونحن ربه ونحن حروف علية ولهم جزيلون
سورة البقرة: الجزء الأول

وَقَالَتْ الَّذِينَ آتَتْهُمُ الْقُرْآنَ ۖ لَيَسْتَ أَيُّهَا الْيَهُودُ عَلَى مَا سَئِلَتْ تُرَابِّمَ فَإِنْ هُمْ يَتَّقُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمُ فَاللَّهُ يَجْعَلُ مَيْلَهُمْ مَيْلًا لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ مَسْجِدَ الْلَّهِ ۖ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ مَآ أُرِيدُوا أَوَّلَهَا مَا كَانَ لِهِمْ أَنْ يُدْخِلُوُّها إِلاَّ خَلَائِفُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَزَّزَةُ عَظِيمٍ وَلَهُمْ إِلَّا مَآ أُرِيدَ لَهُمْ مِنْ فَضْلٍ وَعَلَمٍ فَأَيْنَمَا تُؤْلِفُوا فَمَّا ذَٰلِكَ فَحَرَّمُٰ إِلَّآ إِذَا أَخَذُوهُ وَقَالُوا أَخْشَىَّ اللَّهُ وَلَدَى سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ كُلُّ لَهُ، فِيّقِيتُونَ بِمُضِيعِ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ فَإِذَا فَضِلَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يُقَوْلُ لَهُ حَكُمُ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يَكُونُنَّ بِاللَّهِ عَلَمًا تَأْثِرُهَا عَلَى الْآخِرَةِ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَنْ قَبِلَ قَوْلَهُمْ كَثِيرُهُمْ قَالُوْا بَشَرَّىٰ وَتَذَرِّيٰ وَلَا تُسْكِنِ عَنْ أَصْحَابِ الْجَهَّمِ
Sura Al-Baqara (The Cow) - Chapter One

And We have indeed made you a nation for all mankind as a means of guidance; so that whoever is on a strait path can find ease in you. And We have made you a nation that you may be a light for the people. Follow the light of Allah and be not of the disbelievers.

And We have indeed made you a nation for all mankind as a means of guidance; so that whoever is on a strait path can find ease in you. And We have made you a nation that you may be a light for the people. Follow the light of Allah and be not of the disbelievers.

And We have indeed made you a nation for all mankind as a means of guidance; so that whoever is on a strait path can find ease in you. And We have made you a nation that you may be a light for the people. Follow the light of Allah and be not of the disbelievers.

And We have indeed made you a nation for all mankind as a means of guidance; so that whoever is on a strait path can find ease in you. And We have made you a nation that you may be a light for the people. Follow the light of Allah and be not of the disbelievers.

And We have indeed made you a nation for all mankind as a means of guidance; so that whoever is on a strait path can find ease in you. And We have made you a nation that you may be a light for the people. Follow the light of Allah and be not of the disbelievers.

And We have indeed made you a nation for all mankind as a means of guidance; so that whoever is on a strait path can find ease in you. And We have made you a nation that you may be a light for the people. Follow the light of Allah and be not of the disbelievers.

And We have indeed made you a nation for all mankind as a means of guidance; so that whoever is on a strait path can find ease in you. And We have made you a nation that you may be a light for the people. Follow the light of Allah and be not of the disbelievers.

And We have indeed made you a nation for all mankind as a means of guidance; so that whoever is on a strait path can find ease in you. And We have made you a nation that you may be a light for the people. Follow the light of Allah and be not of the disbelievers.

And We have indeed made you a nation for all mankind as a means of guidance; so that whoever is on a strait path can find ease in you. And We have made you a nation that you may be a light for the people. Follow the light of Allah and be not of the disbelievers.

And We have indeed made you a nation for all mankind as a means of guidance; so that whoever is on a strait path can find ease in you. And We have made you a nation that you may be a light for the people. Follow the light of Allah and be not of the disbelievers.
سورة البقرة - الجزء الأول

لا يذ يزرع في برهم ألا قواعد من الهبة واسْمِ هُبُّ رَبُّها تقبَّل
مِنْهَا إِنْكَ أَنتِ السَّمِيعُ العَلِيمُ رَبُّنا وَأَجْعَالْنا مُسْلِمِينَ
لَكَ وَمِنْ ذِرَّتِينَ أَمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرَنَا مُناْسِبَتُكَ وَتُوبَ عَلَيْنَآ
إِنَّكَ أَنتَ الْكَفَّارُ الْمُرَجِّمُ رَبَّنَا وَأَعْفَعُ فِي هَذِهِ رُسُولًا
مَنْهُمْ يَلْتَوْرُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكَ وَيُعْلَمُهُمْ أَلْفَ حُكْمَةً وَالْحَكِيْمَةْ
وَيُزِيكُهُمْ إِنَّكَ أَنتِ الْعَرِّيْزُ الحَكَمَةٌ وَمَنْ يَرْغَبُ عِن
مَلَكَةٍ إِبْرَهِيمُ إِلَّا مَنْ سِفْةً نَفْسَهُ، وَلَقِدْ أَصْلُقَيْنِهِ فِي الدُّنْيَا
وَالنَّا، فِي الْآخِرَةِ لَمَّا أَصْلُقَيْنِهِνَّ جَمِيلًا قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسَلِمْ
قَالَ أَسَلِمْتُ لِرَبِّ خَلَقِهِنَّ وَرَضِيَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بْنِهِ
وَيَغْفِرُ بِيْنِيْ إِنَّ اللَّهَ أَضْطَرَّلَ لَحَسُنَ الدَّينِ فَلَا تَعْوَثُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ أَمَّ كَسِبْتُمُ شَهَاداً إِذْ حَضَرَ يَغْفِرُ أَلْمَؤُتُ إِذْ قَالَ لِبْنِيْهِ مَا تُعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ
إِلهَنَا وَأَلْهَةَ عَبْدَيْنَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَهُنَا
وَاحِدًا وَأَحَدُنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ أَمُّهُ مُسْلِمُونَ تَلَكَ أَمَّةٌ قَدْ حَلَّتْ لَهَّا
مَا كَسَبْتُ وَلَسْتُمُ مَا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْكِلُونَ عَنْهَا كَانَوا يَعْمَلُونَ
مصحف التجام ولبن إسحاق ولبن فرح
سورة البقرة - الجزء الأول

وَقَالَوٍا كُونُوا هُدُوا أَوْ نَضْرُي تَهْتَدُوا فَقَلْ بَلْ مَلَّةٌ إِبْرَاهِيمَ
حَيْنَ أَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فُلْوَّاهُ اِلِى اللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ أَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَاسْتَجِبْلَ وَإِسْحَاقْ وَيَعْقُوبَ
والْأَسْبَاطِ وَمَا أَوْقَى مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أَوْقَى آَيَتُيْنَ
مُن رَئِيْهِمْ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحْدَ مَنْهُمْ وَتَحْمَلَ لَهُ مُسْلِمُونَ
فَإِنَّ عَامِنَّا يَعْبُدُ مَا عَامِنَّا بِهْ فَقَدْ أَهْتَدَّزَا وَإِنْ تُوَلَّتُوا فَإِنَّما
هُمْ فِي شَقَاقٍ فَسْكِيْكُبُهُمْ اللَّهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ
صَبْعَةٌ اللَّهِ وَمِنْ أَحْسَنَ مِنْ اللَّهِ صَبْعَةٌ وَتَحْمَلَ لَهُ
وَلَايَدُونَ قَلْ أَتْخَّذُونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبّنَا وَرَبُّكُ
وَلَا أَعْمِلُوا وَلَا حَمْلُوا عَمَّلَتِكُمْ وَتَحْمَلَ لَهُ مُتَّضِلُونَ
فَأَمَّن تَفْلُؤُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ
وَالْأَسْبَاطِ كَانُوا هُدُوا أَوْ نَضْرُي تَهْتَدُوا فَقَلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُونَ أَمِ اللَّهُ
وَمِنْ أَظَلْمِ مَمَّنْ كَفُّ شَهَدَهُ عَنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ
يَغْفِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ تُلِبِّقُ أَمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَبَثُ مَا كَسَبُوهُمْ وَلَا نَسْتَفْلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
سُبْحَانَ الْمُّكْرَمَةَ مُنَّ الْمَيْتَى، ۚ وَلَنِّهِمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا
عَلَيْهَا قَالُوا١١٠ ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمُّسَرِّقُ وَالْمَغْرَفُ ﴾ يُهْدِى مِنْ يَتَّبِعُونَهُ
۹٩ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاهُمْ أَمْسِيهِ وَسُمْتَهُمْ لِسَبَّحَهُمْ
۹٨ ۚ شَهِدَتْ عَلَى الْمَيْتَى وَيَقُولُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ يِمْنَاءً وَمَا
۹٧ جَعَلْنَاهَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعَلَّمُ مِنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
۹٦ مِنْ يَتَّبِعُهُ فَإِنَّهُ لمْ يَكُنْ لِكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْمَيْتَى
۹٥ هَـدِىٰ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَضْيِعَ إِيمَانَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
۹٤ لِئَرْوَىٰ رَجِيمٍ٢٤٦ قَدْ نَرَىُّ تَقْلِيَّتَ وَجَهَاهُ مِنْ بَيْتِهِ
۹٣ فَلَنَّا إِنَّا قِبَلَةً تُرْضِيهاُ قَوْلًا وَجَهَاهُ سُتْرُ ؛ أَنَّ هَـدِيًّا
۹٢ أَخْرَامٍ وَجُرَيْنَ جَمِيعًا كَانَتْ مَا كُنْتُمْ فُوْلُوا وَجُرُوهُمْ مَشْرَبٌ، وَإِنَّ الْمَيْتَى
۹١ أَوْثَنَوْا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَحْقَ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ يُغَفِّل
۹٠ عَنْهَا يَعْلَمُونَ وَلَسْنَ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ أَوْثَنَوْا الْكِتَابَ بِضَلَالٍ
۸٩ ﴿ۚ فَأَيَّا مَا تَعْمَلُونَ وَمَا أَنْتُ بِتَابِعٍ قَبْلَتِهِمْ وَمَا بِعْضُهُمْ
۸٨ بِتَابِعٍ قَبْلَتُهُ بِعْضٍ وَلَسْنَ أَنْتُ عِنْدَ اللَّهِ أَوْهَاوْهُمْ مَنْ بَعْدٍ
۸٧ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّاٰ إِذَا لِيَجَآءَ النَّظَالِبُينِ١٥٨
سورة البقرة - الجزء الثاني

الذين ظنُّوا أن الكتب بُعِيلَونَه، كما يُعرَفونُ أبْنائِهِم وَأَن
فَرِيقًا نَّفَعُودُنَّ حَقَّلَهُم وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ ۛ فَذَكِّرْهُمْ
رَبُّكَ فَإِنَّهُمْ تَحْطَيْنَ من الْبَيْنِينَ ۛ وَأَلْكَ مَجَالًا وَجَهَتْهُ مَعَ مَوَّلِياً
فَأَسْتَبِقُوا أَخْيَرَتِ أَيْنَ مَا تَحْكُوْنَ يَا بَيْتُ اللهِ جَمِيعًا
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَنْ حَيَّثُ خَرَجَتْ فِؤُولْ
وَجَهَتْهُ شَرْطُ الْمَسْجِدٍ أَخْرَامٍ وَإِنَّهُ لَلْحَقَّ مَن رَبَّكَ وَمَا
اللَّهَ يُغَفِّل عَنْهَا تَعْمَلُونَ ۛ وَمَنْ حَيَّثُ خَرَجَتْ فِؤُولْ وَجَهَتْ
شَرْطُ الْمَسْجِدٍ أَخْرَامٍ وَحَيَّثُ مَا كَتَبْتُمْ فِؤُولْ وَجَوْهُمْ
شَرْطُهُ لِيُقَدِّرَنَّ لِلنَّاسِ عَلَيْهِمْ حَجَّةٌ إِلَّا أَلْدِينَ ظَلُّمُوا
مِنْهُمْ فَلَا تَفْرَحُوا وَأَخْفَفُوا وَلَا يَطْمِئْنِي عَلَيْهِمْ وَلَا يَلْعَبُوا
تُهَدَّدُونَ ۛ كَمَا أُرِسَلْتُ فِي مَسِيحٍ رَسُولَ اللهِ وَهُوَ أَلْدِينُ
يُقَدِّرُونَ عَلَيْهِمْ ۛ وَأَنْحَبْثُوا وَيَعَلَّمُونَهُمْ الْكِتَابَ
وَأَحْكَمُهُ وَيَعْلَمُهُ مَا لَمْ يَحْكُمَهُو تَعْلَمُهُو ۛ فَأَذْكُرُونَ
أَذْكُرُونَ وَأَشْكُروْنَ إِلَيْهِ وَلَا تَقْفُرُونَ ۛ بِيْنَاهَا أَلْدِينُ
قَامُوا أَسْتَعِينُوْا بِالصُّدُرِ وَالصُّرْطَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّالِحِينَ
سورة البقرة - الجزء الثاني

ولَّا تَقُولوا لَمَّا يُقْتَلُ في سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَنِلْسِ

لاَ تَشْهَرُونَ وَلَتَبْتَلُونَ أَمَامَ مَنْ أَخْتَفَفْ وَأَجْعَلْوا

وَنَفَقُصُونَ مَنَ الأَمْوَاتِ وَالْأَنْفُسِ وَالْقُمُرَ وَبَشِّرُ الصَّادِقِينَ

الذِّينَ إِذَا أَصْبَحُوا مُصْبِحَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجَعُونَ

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مَنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَٰٓيَ

هُمُ الْمُهْتَدُونَ إنَّ الصَّفَا وَالْمَوْارَةَ مِنْ شَعَرَيْنَ أَنُّ}

فَمَنْ خَرجَ الْيَتِينةُ أو أَعْتَمَرَ فَلَا جَنِّبَاحَ عَلَيهِ أَن يَظْوَرُ

هُمْ وَمَنْ تَظُوَّوْا خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاَكِرُ عَلِيْهِمْ إِنَّ الْيَتِينَ

يُصَلِّبُونَ مَا أَذَلَّتْهُ مِنْ الْيَتِينَتِ وَالْهَدَايَ مِنْ تَعَيْدَ مَا بَيْنَهُ

يَنْتَسِيَ لِلْيَتِينَ الْكِتَابِ أُولَٰٔٓاَكَ يَلْعَبُونَهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَبُهُمْ الْلَّهُ

إِلَّا أَلْدَيْنَ نَتَبَأَا وَأَضْلَالُهُمْ وَسَاءَتْنَاهُمْ أُولُٓاَكَ أَنْبُوٓ

عَلِيْهِمْ وَأَنَا الْقُوَّاتُ أَلْرَجِحُمُ إِنَّ الْذِّينَ سَخَصُرُوا وَصَأَلُوا وَهُمُ

كَفَارُ أُولَٰٔٓاَكَ عَلِيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةَ وَالنَّاسِ أُحْمَمُ

خَلَصْيِنَ فِيهَا لَا يَحْجِفُ عَنْهُمْ عَذَابٌ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ

وَلَنَهْيُهُمْ إِلَّا أَلْدَيْنِ إِلَّا أَلْدَيْنِ إِلَّا أَلْدَيْنِ إِلَّا أَلْدَيْنِ إِلَّا أَلْدَيْنِ}
سورة البقرة - الجزء الثاني

إنَّ فِي حَلْقِ الْسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْشَّيْالِ وَالْمَهْدِ وَالْفَلَكِ الْأَلْبَبِ يُعَجِّرُ فِي الْبَحْرِ يَمَا يَنْفَعُ الْبَنَاتُ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَآءٍ فَأَحْيَاهَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مَنْ كَلِّ دَاوُدْ وَتَضَرِيفُ الْرَّجُمِ وَالسَّحَابُ الْمَسْحَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يُسْأَلِ الْقَوْمُ يَعْقِلُونَ وَمَنْ يَتْبَعُ مَنْ دُونِ اللهِ أَنَّا ذَٰلِكَ يُجَابُونَهُمْ كَحْبٌ اللَّهِ وَالذَّينَ عَامَلُوا أَشْدُ بَصَارًىٰ وَلَوْ بَرَزَّ الَّذِينَ ظَلَّلُوْا إِذَا بَرَزَّوْنَ

الْعَذَابُ أَنَّ اللَّهُ يَجْعَلَهُ عَلُومَ الْمَيْتَانِ وَأَنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ الْعَذَابَ إِذَا تَقَبَّلُ الْأَرْضُ أُطْعِمْهَا مَنْ أَطْعِمَهَا وَرَأَى الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَ مِنْهُمْ وَتَقَطَّعَ مَعْنَاهُ مَثْلَهُ وَقَالَ الَّذِينَ أُطْعِمَهَا لَوْ أَنَّ لَنَا مَثَلُ مِنْهُمْ كَمَا تَقَطَّعُوا مَعْنَاهُ مِثْلُهُ كَذَٰلِكَ يُرِيْهِمْ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حُسَنَتْ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَيْرِهِمْ مِنْ آخِرَةٍ يَتَأْتِيهِمْ أَلْسَنَ كُلَّا مَعَ مَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلا تَبْعِنَوْا ْخَطَّاتٍ الْمَسْيِلِ ۗ إِنَّا عَدَّ مَيْسِيْنَ إِنَّا يَأْمُرُ مُبِينًا ۗ إِنَّا يَأْمُرُ مُبِينًا ۗ إِنَّا يَأْمُرُ مُبِينًا بِالْسَّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلِّي الْحَكَمِ مَا لَ تَعْلَمُونَ
سورَةُ الْبَيْتٍ ـ الجزء الثاني

مصحف الجمل وابن إسحاق وابن فرح

وَإِذَا قَبْلَ أَنْفُسِهِمْ أَقْبَعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَبُدِعُ مَا أَلْقَيْتُهُ عَلَيْهِمْ عَابِئِهِمْ أَوْلَىٰ كَانَ عَابِيَ أَوْلَىٰ مَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَمُّونَ وَمَقَلَّ الْأَلْدِينَ كَفَّارُوا كَمَا كَفَّارُ الَّذِي يَتَعَفَّقُ بِهَا لَيْسَ عَلَى ُهُمَا مَا زَرَقُتَهُمْ وَأَنْزَكَرْوا اللَّهُ إِنَّ لَهُمْ إِيَّاهُ تعُبُّدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْمَذْبَرَ وَحَمَّ الْخَيْنَزِيَّرَ وَمَا أَحْيَلَ بِهِ لِعِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ أَضْطَرَّ عَبْرَانٌ وَلَا عَادٌ فَلَا يَضْرِبُونَ عَلَيْهِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُشْرَكُونَ بِهِ ثُمَّ قَلِيلًا أَوَلَمْ يُشْرَكَ مَا يَأْصَلُونَ فِي بُطُونَهُمْ إِلَّا أَلْتَمَّ وَلَا يُصْلِدُونَ مَا يَكُونُ الْقَبْسُ وَلَا يُزَرَّكُونَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْأَيَّامِ وَلَبَسْنَا الْأَلْدِينَ أُشْتَرَوْا اضْلَاعُهُمْ بِالْيَدِينِ وَالْعَذَابُ بِالْمُغَفَّرَةِ قَمَا أُصَبَّرْتُمْ عَلَى الْأَسْبَارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَصَرَ الْكِتَابِ بِحَقِّ يَعْقِبٍ يَعَشُّ
سورة البقرة - الجزء الثاني

**الآية 27**

الآية 27. قرأ الآية بضم الراء.

الآية 28. قرأ الآية بتخفيف النون مع كسرها وضم الراء.

يخفف ثلاثة البياء الأولى وزادوا هرقوة مكسورة بين اليابين مع فوق القصر في المنتصف، ثم قصر البديل في كل الفترات.
سوره البقرة - الجزء الثاني

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصُولِ جَنُفَا أَوْ إِنَّمَا نَأْصَلُ بَيْنَهُمْ فَلَا إِنَّمَ
عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بِذَاتِهَا اللَّدِينٍ ۡأُمِّيْنَاءُ كِبْ
عَلِمُهُمْ الْحَسَنَةَ كَمَا كَيْبَ عَلَى الْلَّدِينِ مَنْ قَبْلَهُمْ
لَعَلَّهُمْ يَتَقَلَّبُوا أَيَامًا مَّعَذُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مَبْيِضًا
وَأَحَلَّ فِي ۡأَسْفَرٍ فَعَدَّةٍ مَّنْ أَيْامٍ أَخَرْ وَأَيْامُ الَّذِينِ
يُظِيفُونَهُ، فِي ذِي ۡأَخْرَيْنِ مَسْكَنٍ قَتِّعُوا خَبَرَهُا فَهُوَ خَيْرُ
لَهُ، وَأَنَّهُ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّهُمْ إِنَّهُمْ تَعَلَّمُونَ شَهْرً
رَمَضَانَ الَّذِي أَنزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِّلْعَامِرِينَ
وَبَيِّنَتَ مِنْ الْهُدَىَّ وَالْفَرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مَنْشَطَمْ أَلْشَهْرَ
فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَبْيِضًا أُوْلَٰئِكَ بِسَيْرٍ وَأَيَامُ
أَيَامَ أَخَرَ يُرِيدُ بِهِمْ عَلَى مِلَّتٍ مَا يُرِيدُ بِهِمْ
الْعُمُّ وَلَا يَكْفُرُوا ۡأَلْيَمُ مُّرَبِّيْنَاءِ وَلَا يَكْفُرُوا ۡأَلْيَمُ مُّرَبِّيْنَاءِ
إِنَّهُمْ نَجِيٌّ وَعِينٌ دَعُوَّةِ أَلْيَمُ مُّرَبِّيْنَاءِ إِذَا ذَكَرُوا
قَلْبَيْنَةً تَجِيبُوا لِي وَأَلْيَمُ مُّرَبِّيْنَاءٍ إِذَا ذَكَرُوا

(اذْعَاءٌ) ذَكَرُوا

ابن فرح على إسحاق إمام وصا، وحذيفة وفداً.
(اذْعَاءٌ) ذَكَرُوا

الجاهل وابن إسحاق على حذيفة وصلا، وفداً.
(اذْعَاءٌ) ذَكَرُوا

الثالثة على إسحاق بإضافة وصا، خلافاً لوص تطع.
مصحف الجمل وآيات إسحاق وآيات فرح

سورة البقرة - الجزء العاشر

أَجْلَ أَنْحَمِ لَيْلَةَ الْقُرْءَآنِ الْآثِمَةِ إِلَى نِسَآئَيْنِ هَنَّ لِيُجِبَنُ لَمْ يَأْتِمْنَ لَيْسَ فَيَأْتِمُنَّ اللَّهُ أَنْظَمْنَ كُنْنَا نَقَضْنَا أَنْفَسُكُمْ فَتَأْتَيْنَ عَلَيْكُمْ رَعْمًا عَنْ نَفْسِكُمْ قَالُنَّ شَيْـٰحُوهُنَّ وَأَنْتُوْاَ ما كَبَّرَ اللَّهُ لَهُمْ كَلُوْا وَأَشْرُبْوَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَمْ يَأْتِمُ لَهُمْ أَحْيَظَ الأَبْضَاءُ مِنَ الْحَيَّانِ الْأَوْسَدُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيُّهَا الْصَّيْـٰحُ إِلَى الْيَلِـٰلِ وَلَا تَتَبَيَّنَوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلِيَّـٰكُمْ فِي الْمَسْلِـٰحِ ثُلُّكَ حَـٰرُودُ اللَّهَ فَأَلَا تَقْـٰرِبُوهُمْ كَذَٰلِكَ يَبْـٰعِينُ اللَّهُ عِيْنَيْنِ يُدْلِـٰيِّـٰلي لِلْعَلَّـٰمَيْنِ يَثْـٰقِـٰفُونَ وَلَٰتَأَلْـٰحُوْا أَمْوَـٰلَهُمْ تُبْـٰتِـٰجُونَ بَـٰلَْتِـٰبٍ وَتَتَشَـٰجُونَ يَـٰـٰضُيّـٰكُمْ فِي اَـٰلْمَـٰمَيْنِ فَأَشْـٰتَّـٰحُوْا وَتَأْنُيُّوا أَنْـٰبَيْـٰهُمْ فِي سَـٰبِيلِ اللَّهِ الَّذِـٰينَ يَقْـٰتِبُوْنَ وَلَٰذَٰلِكَ يَتَّـٰعِنُّونَ إِلَيْ اللَّهِ لَا يَجِـٰبِـٰبُ أَقْـٰلُوْـٰمَيْنِ
سورۃ البقرة - الجزء الثاني

مصحف الجماعة واين إسحاق وأيضا فرح

ولا قتلواهم حيث تقيتمهم وأخبرواهم من حيث أخرجوكم وأليفتنهم

أشد من ألقنت ولاقتنوهم عند المسجد الحرام حيث تنفتحوكم

فإلا فإن قتلتكم قاتلوكم كذلك جزاء الكافرين فإن أتيتموا

فإن الله عرف رحمه وقاتلكم حقًا لا تحكمون فتنة ويعضون

الذين يرشكون فلا إنهم أثمون إذ لا عدون問い الظلمين أشهر الحرام

بالشريه الحرام وأحرمت قضاس فمن أعتقده على يمينه فاعتقدوا

عليه بيعقل ما أعتقده على يمينه وأتقنوا الله وأعلموا أن الله مع

المتقين وأتقنوا في سبيل الله ولا تلقوا بإذاعة إلى التهلكة

وجليل الأومن إن الله يحب المتقين وأتقنوا الحج والعمرة لله

إذا أحرصتم فما استبتسم من الله ولا تخفتمو رؤوسكم حتى يبْلِغ

اللهدى مهلهه فمما كان منكم مريضًا أو بدهزى من رأسكم ففيده

من صيام أو صدقة أو دعاء فإذا أمنتم فمن تمنع بالعمرة إلى الحج

فما استبسم من اللهذي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة

إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يبْلِغ أهله خاصيًا

المسجد الحرام واتقنا الله وأبلغوا أن الله مستبد الععقاب
سورة البقرة - الجزء الثاني

أَخْفِجْ أَشْهَرَ مَعْلُومَتُۢ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِ أَخْفِجْ فَلَا رَقَتْ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جَدَالُ فِي أَخْفِجُ وَمَا تَفْعَّلُوا مَنْ خَيْرٌ يَعْلَمُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ رَوْدَوْا فَإِنَّ خَيْرَ الْأَزْوَاجَ الْبِعْدٌ وَأَتَقُونَ يَتَّسَلَّبِي الأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ جَنَاحٌ أَنْ تُبْعَحُوا فِضْلًا مَّنْ رَجُلٌۢ فَإِذَا أَفْتَضُّتْ مَنْ غَرَقَتْ فَقَادْ أَذَّكَرَوا اللَّهُ عِندَ الْمُشْرِعِ أَهْلُ الْبَيْتِ وَأَذَّكَرُوهُ كَمَا حَدَّثُوكُمُّ وَان كُنْتُم مِّنْ قِبَلِهِ لَمْ يَتَّسَلَّلُ النَّاسُ وَأَسَاطِرُ الغَيْرُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنْ يَسَعِكُكُمْ فَقَادْ أَذَّكَرَوا اللَّهُ كَذَّبُكُمْ عَبْدَانَأَكَهُمْ أَوْ أَشْبَدْ ذَكَرْنَآ فِي مَلَكَةِ أَلْتَقَا مَنْ يَفْقَهُ رِبَأً أَتَىْا فِي إِلْدِينَاهُ وَمَا كَانَ فِي أَخْرَجَةٍ مَّنْ خَلِيقٌ وَمَا مِنْهُ مَنْ يَفْقَهُ رِبَأً أَتَىْا فِي إِلْدِينَاهُ خَسَسَتْ وَفِي أَخْرَجَةٍ حَسَسَتْ وَقَعَتْ عَدَّاتِ الْأَلْدَارِ أَوْ لَتَّيْكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مَّنَا كَسَبْوَا وَاللَّهُ سَبِيعُ الْحَسَابِ
سورة البقرة - الجزء الثاني

وما أذكروا الله في أباؤم مغادرين، فمثلاً تجمع في يومهم قولاً إثماً علىه ومن سأله إلا الله أثمر عليه لمن ألقئ واتفقوا الله وأعلموا أن يحصموا إليه تجشرون ومن ألقؤا مثل يعجبوه قولهم في الحيزة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهجو الله الاحصام وإذا تقول سمع في الأرض ليفسد فيها ويهلك أخشر وأنتمل والله لا يعجب الله الفساد وإذا قبض له أنقى الله أخدت أهله العزرة بإلزيم فحسبها جههم ولبتس أسهلها ومن ألقؤا مثل يشعى نفسه أتيعنا مضادات الله والله رعوف بالعبداد يتأتهوا أهليهن عابنوا أدخلوا في البسلم كافئة ولا تبلغوا خطيئات أهل السبطن إنها لحص عبد مهين فإن زللهم من بغداد ما جاء تطهم ألبنتهم فاعلموا أن الله عزيز حكيم فهل ينظرون إلا أن يتأتههم الله في ظلمهم من الظلم وأملتكم وقضى الأمور وإلى الله ترجع الأمور
سورة البقرة - الجزء الغانم

ملحمة الدماء الأولى ولحمه بين اليابين مكورة، ثم فوق النصر في المصل للثلاثة، ولم يبقى قصر البديل لهم.

المختلف

ملحمة الدماء الأولى ولحمه بين اليابين مكورة، ثم فوق النصر في المصل للثلاثة، ولم يبقى قصر البديل لهم.

المختلف
 közب عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرَّ أَحْسَنَ ﺗَأْتَهُواَ
شَيْثاً وَهُوَ حِيْسَ أَحْسَنَ وَعَسْسَىٰ أَنْ يُحْبَسَ شَيْثاً وَهُوَ شَرَّ أَحْسَنَ
وَالَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ يَسْتَلَوْنَ عَنْ أَلْسَنَهُمَّ
أَحْزَامَ قِتَالٍ فِيهَا فَقُلْ قِتَالٌ فِيهَ كِبْرٌ وَقُضِّي عَنْ سَبِيلِ اللَّهٖ
وَكَفَّرْهُ وَأَلْصَادِقِ الْخَرَامِ وَإِخْرَاجٍ أَهْلِهِ. مَنْ أَصْبَرَ
عَنْ نَارٍ فَأَلْفَتْهُ أَصْبَرُ مِنْ القَتَالِ وَلَا يُؤَلَّفُونَ يَقِيلُونَتُهُمَّ
ۡحِيْسَٕأَنْ يُرَدُّوْنَ عَنَّكَ دِينُكَ إِنَّهُمْ إِنَّكَ مَنْ يَرْتَبِدْ
مَنْ أَنْفَعَ عَنْ دِينِهِ قَدْ سَمِّيَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَسَبُهُمُ
أَعْمَلُهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَخْرَجُهُمْ وَأُوْلِئِكُ أَصْحَبُ الْأَرْهَابِ
ۡفِيۡهَا هِئَالُونَ ۡإِنَّ أَلْدِينَ إِمَامَانِ وَأَلْمَيْنَ
هَاجَرُوا وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ
ۡوَالَّهُ عَفُوُّ رَحِيمٌ ۗ يَسْتَلَوْنَ عَنِ الْحَمْرِ
ۡوَالْمُسْرِكِ فَلْ فِي هَٰذَا إِنَّمَا كَيْبِيرٌ وَمَنْ يَشْرَفُ لِلنَّاسِ وَأَنْفُقَ لَهُمْۡ
ۡأَصْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ يَسْتَلَوْنَ مَثَالًا يَنْفِقُونَ فَلِاَلْعَفْوِۡ
ۡكَذَلِكَ يَبْنِيُّ اللَّهِ لِحُسْنَ أَلْبَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
سورة البقرة - الجزء الثاني

في الدنيا والآخرة وَتَسْلِمُونَكَ عِنْ آنِئِبُنَّكُمْ قَالَ إِلَيْهِمْ خَيْرًا وَإِن تُخْلِصُوا ظُلُومَهُمْ فَإِخْفُوْنَهُمْ وَاللهُ يُعَلِّمُ الرَّحْمَةَ مِنْ النَّفْسِ ۖ الْمُسْلِمُونَ لَوْ شَاءَ اللهُ لَا أَعْجَبَتْهُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حكِيمٌ. 
وَلَا تَنْكِحُوا أَلْمَشْرِكَاتِ حَتَّى يَوْمِ نُنَزِّلُ لَكُمْ وَلَمَّا مُؤَمِّنَةٌ خَيْرًا مِنْ مُّشَرِّكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْهُمْ وَلَا تَنْكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يَوْمِ نُنَزِّلُ لَكُمْ وَلَمَّا مُؤَمِّنَةٌ عَلَى أَوْلَى الْمُتَّقِينِ يُبِينُ اللهُ لِلنَّاسينَ عَلَيْهِمْ ۖ وَتَسْلِمُونَكَ عِنْ آنِئِبُنَّكُمْ قَالَ إِلَيْهِمْ خَيْرًا وَإِن تُخْلِصُوا ظُلُومَهُمْ فَإِخْفُوْنَهُمْ وَاللهُ يُعَلِّمُ الرَّحْمَةَ مِنْ النَّفْسِ ۖ الْمُسْلِمُونَ لَوْ شَاءَ اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُدُيَّهُمْ وَلَا تَنْكِحُوا أَلْمَشْرِكَاتِ حَتَّى يَوْمِ نُنَزِّلُ لَكُمْ وَلَمَّا مُؤَمِّنَةٌ خَيْرًا مِنْ مُّشَرِّكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْهُمْ وَلَا تَنْكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يَوْمِ نُنَزِّلُ لَكُمْ وَلَمَّا مُؤَمِّنَةٌ عَلَى أَوْلَى الْمُتَّقِينِ
لا يَوَافِدُ عَلَى اللهِ الْغَوْفُؤُ فَأَيْمَتُهُمْ وَلَا يُؤَخِذُهُمْ بِمَا كَسَبَّتُهُمْ قُلُوبُهُمْ وَلَوَلَّاهُمْ مَا هُمْ يَسَاعُونَ يَزْهِيفُونَ أَيْمَتُهُمْ عَلَى الْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَضُرُّونَ اِلْمُتَّلِقِينَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنَّ مَا كَسَبَّهُمْ يَوْمَئِذٍ يُعَذِّبُهُمْ بِمَا كَسَبَّهُمْ آخَرًا وَيَظْلِمُونَ اِلْمُتَّلِقِينَ بِأَنفُسِهِمْ كَثِيرًا فَرُوْمُهُمْ وَلَا يَجِلُّ لَهُمْ كُلُّ مَا خُلِقَتْ آنفُسُهُمْ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ سَكَّنَ بَيْنَ الْرَّحْمَانِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعْوَّلَتْهُمْ أَحَقُّ بِذَلِكَ فِي ذَلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحًا لَهُمْ مُلْكُ الْيَوْمِ يَا عِبَادِ اللَّهِ نَظِيرًا لِغَيْرِ حُكْمِ الْأَقْطَارِ مَرَّانًا فَأَمْسَأْنَى بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْهُبِ بِعَادِي أَوْ لَا يَجِلُّ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مَعَهُ بَيْنَ عِدَّتٍ شَيْئًا إِلاَّ أنْ يَقَافُوا أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنَّ حَفْظَهُمْ أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنُاحٌ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابٌ أَفْتَدُدُهُمْ بِمَلِكَتِ أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنُاحٌ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابٌ أَفْتَدُدُهُمْ بِمَلِكَتِ أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنُاحٌ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابٌ أَفْتَدُدُهُمْ
سورة البقرة - الجزء الثاني

وماذا شنتم تمسكين؟ فسَّلْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسَكْنُوهُم بِعِرْفٍ أو
سِقْوَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا نُمْسَكَتْنَهُم ضِرْرًا لَّسْتَنْعَدُوهُم وَمَن يَفْعَل
ذَلِكَ فَقُدْ أَلَمْتُمْ نَفْسَهُمْ وَلَا تَتَخَفَّذُوا عَلَى اللَّهِ مُحْزَنًا وَذَكَرْنَا
نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُصَلِّ شَيْءًا عَلَيْهِ
وَمَا ذُكِّرْنَا أَنَّهُمَا فَسَّلْنَ أَجْلَهُنَّ فَقَلَّلْنَهُم مَا عَلَى اللَّهِ مَيْلًا وَأَظْهَرْنَا
يُعْطِكُمْ أَهَلَّهُ وَأَتَقَا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُصَلِّ شَيْءًا عَلَيْهِ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بِيَتَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يَعْظَمُ بِهِ مَنْ كَان
مُهْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَيْنِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَرْكَ لَهُمْ وَأَظْهَرْ اللَّهُ يُعْطِكُمْ أَهَلَّهُ
أَنْثِمْ لَا تَتَصَلَّبُونَ وأَلْوَدِنَّ يُرْضِعُنَّ أَوْلَدُهُنَّ
حُولَيْنِ كَمِلُّي لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَّ الْإِذْهَابُ وَعَلِيْ الْمُولُودُ لَهُ رَفْعُهُنَّ
وَكِسْوَتْنَهُ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَتَصَلَّبُ فَنَفْسَهُ إِلا وَسَعَهَا لَا تُضَّارُّ
وَلِيْلَةِ الْيَوْلِدَةِ وَلَا مُولُودُ أَهُمْ بِحَيَوَةٍ وَعَلِيْ الْبَيْنِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنَّ أَرَادَ أَفْضَالًا عَنْ تَرَاضٍ مُّنِهِمَا وَتَشَاءُ فَلَآ جَناحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنَّ
أَرَادُمُ أَنْ نَتَسْتَرْضَعُوهُمْ أَوْلَدَتْهُمْ فَلَآ جَناحٌ عَلَيْهِمْ إِذَا سَلَّمْنُهُمْ مَا
عَاتِيْتُمُ الْمَعْرُوفَ وَأَنْفَقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُصَلِّ شَيْءًا عَلَيْهِمَ
سورة البقرة - الجزء الثاني

والَذِينَ يَتَوَفَّقُونَ مَنْ صَادِقُونَ وَيَدُّونَ أَمْرَهُمْ أَرْجَاهُمْ يَتَرَبَّصُونَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجْلَهُمْ فَإِذَا جَنَّاحُ عَلَيْهِمْ فِي مَا قَلْبُهُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالمُغْرَفِ وَاللَّهُ يُثْبِتُونَ حَيَّرُونَ وَلَا جَنَّاحٌ عَلَيْهِمْ فِي مَا عَرَضَتْهُمْ يَبِينَ حُزُنَّ الْبُسَاءَ أَوْ أَصْنَعُوهُ مَنْ أَفْتَنَهُمْ عَلَى الَّذِي أَنْفَسَهُمْ صَدَكَرُونَهُنَّ وَلَبِينَتُ لاَ ثُوَابَ مِنْهُنَّ سَأَّلَوْا إِنْ تَقْوَلُوا قَوَلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عْقَدَةَ الْبُيِّكُجَ حَتَّى يُبِلِّغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَّا جَنَّاحٌ عَلَيْهِمْ إِن طَلَقْتُمُ الْبُسَاءَ مَا لَمْ تَمْسَوهُ أَوْ تَفْرَضَتْ لَهُمْ فَرْضَةً وَمَتَعَوْهُنَّ عَلَى الْمُوسَع قَدَرَهُ وَعَلَيْ الْمُفْتِرِ قَدَرَهُ مَتَعَوْهُنَّ بِالْمُغْرَفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَقْتُمْ حَتَّى يَتَمَسَّهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتْ لَهُنَّ فَرْضَةً فَرْضَةً لِلَّذِينَ بِهِمْ عَقَدَةُ الْبُيِّكُجَ لَوْ تَعْفَوْا أَقْرَبُ لِلْمُسَع قَدَرُهُ وَلَا تَتَسَّسْ لَهُمْ تَيَّابًا إِنَّ اللَّهَ يُعَذَّبُهُمْ بِالْغَضَبِ
سورة البقرة - الجزء النافع

في نطقهم على النساطر والنساطرة الوسطى وهمواً بالله

فإن لله ما أعظم-than ما لم تكنوا تعلمنون

ومعروف والله عزّ وجل حكيم۱۷۰ وللمطلقِ متنع

١٨٨ للمعروف حفّاً على المقيتِين كذلک يبين الرسول نعمة الله لآسائه عادیاه لعله تم تعلمون

١٨٩ إلى الدين خرجوا من دينهم غضب خادم المرء فقال لهما الله مومنا فلم أحسنه إن الله أعز فضل على

٢٠٠ الذين أحرامهن أخطأت الناس لا يغترون

وقبيلما في سبيل الله وأعلمو أن الله سميع علمٍ

٢٠١ من ذاك الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضفعه الله أضعافاً

٢٠٢ كيسيرة وآلهة يقفيض ونبسط وآلهة ترجعون

٢٠٣ قرأ الثلاثة بضم الفاء النافع

٢٠٤ ونبسط قرأ الثلاثة بالصاد
سورة البقرة - الجزء الثاني

ﷺ

قرأ القرآن بخفيف الباء وزيادة همزة بعدها، مع وفوق القصر في النص.

(QS 2:174)

قلاء القرآن يكسر السين مع صلة المسمٍ قيّم

azio

ابن إسحاق ليغفل عنه، لأنه يفت في الموصول والمصول رساً

(QS 19:24)

قرأ القرآن بخفيف الباء وزيادة همزة بعدها، مع وفوق القصر في النص.

(QS 19:24)

وصلاة المسمٍ قيّم للقبارئة

(QS 2:174)
سورة البقرة - الجزء الثالث

مصحف الجمال والابن إسحاق وابن فرح

فلما قَصَّلَ طَالِبًا يَلْتَبَّأَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُتَّلِئُ عَلَيْهِمْ

بَيِّنَتِهِ فَمَنْ تَمَّ مِنْهَا فَلْيَسْتَغْفِرَ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَطْلَعْهُ فَإِنَّهُ

فَعَلَّاهُ إِلَّا مَا أُعْطِرَ عَرْقَةٌ بِيَدٍ فَيْشَرِبُوا مَنْهُ إِلَّا قَيْلِيَّ

قَالُوا أَلا طَائِقَةُ أَنَّا أَلْيَوْمَ بَخَالُوْتُ وَجَنُّوْدُهُ. قَالَ الْمُسْلِمُ

يَطْلَبُونَ أَنْ تُهْلُكَ مُلْكُهُمْ وَقَالُوا اللَّهُ سَمَّى مَنْ فِي قُرْبَتِهِ

أَلْقَى فِي نَحْشٍ كَبِيرٍ بِذَٰلِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمَّى الصَّارِخِينَ

وَقَالُوا بَخَالُوْتُ وَجَنُّوْدُهُ. قَالُوا رَبَّنَا أَقْرَعْ

عَلَيْنَا صَبَرًا وَقَوْيَتْ أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَفَرِيْنِينَ فَهُمُ فَمَّا لَيْسُوهُم بَيْنَاهُ ذَلِكَ اللَّهُ وَقَتَلْ

دَاوُدُ جَحَالُوْتُ وَخَتَائِهَةَ اللَّهَ إِلَّا مَلَكٌ وَلَحْيَمَةٌ

وَعَلَّمَهُ مَا يَزَاهِمُ وَلَوْلَا دَقَعَ اللَّهُ أَنْسَاسَ بَعْضَهُمْ

بَعْضَ بَعْضٍ لَّفْسَ مَدَّةَ الأَرْضِ وَلَبِّيَـئُ اللَّهُ ذُرَّ

فَقَطَلَ عَلَى الْعَمَّالِيْـيْـيْـيْـمِينَ بِلَـلَّهِ عَـبْـيْـثُ اللَّهُ

تَنْفُرُوهَا عَلَيْكُمْ يَا بَائِتِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَمَرْـسِـيْـيْـمِينَ
سورة البقرة - الجزء الثالث

مرحباً! نحن مساعدو الحياة والتعليم.

قد يكون الله، يحقق الحلم، يخلق العجب، يوضع العلاج.

هذا النص يبدو كأنه نص عديد المعاني.

الغة العربية

الإضاءة على القرآن الكريم

التمالخ

العباس

قال الإمام ابن عادي:

ورشته والفاطمـي والمؤلفـي، قد أزمه في البابين بالبيان.
ورشته أحمد في البابين، وأبو الرضـاء في البابين.
وفي انها واقع إبراهيم العظمى. إن نصرًا نكره في النبـي.

42

نتطلع إلى مساعدتك في فهم القرآن الكريم.
سورة البقرة - الجزء الثالث

{52} {فَكَانَ أَحَبَّهُمُ الْكَحْل وَأَحَبَّهُمُ الْجِلَالَ} | قُرْآنُ البُغَارِس

{53} {كَانَ أَحَبَّهُمُ الْكَحْل وَأَحَبَّهُمُ الْجِلَالَ} | {بَشَرٌ مِّنْهُ} | {وَالْكَحْلَ} | {وَكَانَ أَحَبَّهُمُ الْجِلَالَ} | {وَالْجِلَالَ}
سورة البقرة - الجزء الثالث

وإذ قال إبراهيم ربّ أرني كيف نحن المومئين قلّ قال ألكن رّب يحيي الموتى كنّا مومئين

قلّ قال بني ولديكم ليظلمتم قلّي قال فخذ أربعًا كنّا مومئين

فعلّك جبل ضَنَّه جرّاء قُمّ أذاعنّ يا أتيناك سعيًا وأعلم أن الله غزي السُّكَّيم

كَمَّل الْدِّيْنَ يَنفَعُون أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلِ الله كَمَّل حبّة

أَتَبَتَ سُبْحَ سِنَاعِلٍ في كِلّ سُنَّةٍ مَّا أَحْصَى حبّةٌ وَاللَّهُ يَضْعِفُ

لَمْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاسْتَعَ عَلَيْهِمْ أَلِّدِينَ يَنفَعُون أَمْوَالَهُم

فِي سَبِيلِ الله ثُمَّ لَا يَنفَعُون مَا أَنفَعَهُ مِنْهَا وَلَا أَذَى لَّهُم

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُونَ

قُولُ مَعْرُوفً وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِّن صَدِيقٍ يَبْعِثُهَا

أَذِى وَاللَّهُ غَنيٌ خَلِيفٌ يَتَأيَّمُهَا الْدِّيْنُ عَامِنُوْا لَا ثُبّتُوا أَصَدِيقَتُمْ بِالْمَنِّ وَلَا رّبٌّ مَّلِئُهُ مَالًا رَّبَّآ أَرْضَيْهَا

وَلَا يَنفَعُ بِاللَّهِ وَلَا يَنفَعُ مَا أَنفَعَهُ مَالًا كَمَّلَ حَبْسَهُ عَلَيْهِ

فَأَقْسَابِهِ وَأَسْلَفَ فَأَقْتُركَهُ صَلَّدَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَّ

شَيْئٌ مَّمَّا كَسَبَّوا وَلَا لَّهُ لَا يَهْدِي أَلَّهُ دِيَ أَلْقَوْمِ الْكَفِرِينَ
سورة البقرة- الجزء الثالث

 دمشق الجمال وابن إسحاق وابن فرح

وَمَقَالَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْيَاعًا عَلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَبَيِّنُونَ أَنْفسَهُمْ كَمَّ كَمْ جَنَّةً يَرْبُوعُهَا أَصَابُهَا وَأَيْلٌ فَقَادَتَ آنَ سُكُونٌ إِلَّآ مَا يَصُبُّهَا وَإِلَّآ فَطُلٌّ وَاللَّهُ يَتَعْمَلُ بِصِيَّرٍ أَيْجَوْدُ أَحْدُصُمُ إِنْ تَصْحَوْنَ لَهُ جَنَّةً مِّنْ ثَلَاثٍ وَأَعْنَابٍ مَّجِرِّي مِّنْ نَحْيَتِها الْآخِرُ لَهُ وَفِيهَا مِنْ كُلِّ الْكَمَاتِ وَأَصَابِيَّةٍ كَبِيرٍ لَّهُ ذُرِّبَةً ضَعْفَاءٌ فَأَصَابِيَّةٌ إِعْصَارٌ فِيهَا نَارٌ فَأَحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يَبْسُنَ اللَّهُ لَحْمَ الْآبِيَّةَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ يَتَأْتِهَا الْآبِيَّةُ الَّذِيْنَ كَأَنْفَقُوا مِنْ ظِبْبَاتِ مَا كَسَبَّتِهِ مَمْثَةً أَخْرَجَجْنَ نِعْمَةَ مِنْ أَرْضٍ وَلَوْ تَيَمَّمَوْا اْجْحِدَتْ مِنْهَا نَفْقَوْنَ وَلَشَمْ بِيَاتِ ذِيهِ إِلَّآ أَنْ تَغْفِضْوَا فِيهِ وَأَعْلَمَوْا أَنَّ اللَّهَ غَيْنِ خَيْدٍ أَلْسَيْنُنْ يَعْدَدُمُ الْفَقَرْ وَيَسْأَرُّنَّ مَمْثَةً بِالْفَحْشَاٰءِ وَاللَّهُ يَعْدِدُ مَعَفَرَةً مِّنْهُ وَقَضَلًا وَلَهُ وَسَعُ عَلَى يُؤْتِي الْجَعَكْمَةَ مِنْهُ يَسْتَاَءَ وَمَنْ يُؤْتِ أَجْجَكْمَةَ فَقَدْ أُوقِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَبْذَكَرْ إِلَّآ أَوْلُوا الْأَلْبَسِ
سورة البقرة - الجزء الثالث

مصحف الإمام رضي الله عنه

"وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفْقَتِكُمْ أَوْ نَزَّلْتُمْ مِنْ نَزْلَتِ رَبِّكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُهُ وَمَا لِلْخَيْرِيِّينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تُبْدُواَ الْخَصِّدَةَ فَيُعْقِبَنَّهُمْ جَزَاءً لَّكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَإِنْ تُخْفِفْوَهَا وَتَوَارَىَّهَا أَلْفَقْرَةَ فَهُمْ هُمُ الْمُفْقِرُونَ ٱللَّهُ لَا يُؤْتِيهِمْ مِنْ خُبْرَةٍ وَمَا كَانُوا يَتَّخِذُونَ حَيْثُ مَسَاهُمْ ۚ وَلَيْسَ مَنْ أَنْفَسَ مِنْهُمْ يَهْدِي أَلْلَهُ ۖ وَمَا نَفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفَقُّ عَلَيْهِمْ وَأَنْتِمْ لَا نُنظُّمُونَ لِلْمَقَرَّاَرَةِ ٱلْدِّيَّةِ أَحْصِرُوا فِي سَيْفِيٍّ إِلَّا يُرِيدُ ٱللَّهُ يُصَفِّيَۢنَّهُمْ فَلَا يُصَفِّيَنَّهُمْ أَمْ ثُمَّ بَعْدَ أَنْفَضُّوْنَ وَقَالَتْ ٱلْمَلَائِكَةُ لِلْمُكَوَّنِينَ ۙ وَمَا تَنَافَسُوا مِنْ خَيْرٍ يَبْذَلُونَ إِلَّا خَيْرًا وَأَنتُمْ لَا تُنظُّمُونَ ۚ وَقَالَتْ ٱلْمَلَائِكَةُ لِلْمُكَوَّنِينَ ۙ وَلَا يَنفَقُوا مِنْ خَيْرٍ إِلَّا يُصَفِّيَۢنَّهُمْ وَلَا يُصَفِّيَنَّهُمْ أَمْ ثُمَّ بَعْدَ أَنْفَضُّوْنَ"}

46
سورة البقرة - الجزء الثالث

شفيق الجبال وابن إسحاق وابن فرح

 آلَذِينَ يَأْتُحُلُونَ آلَيْلَةَ لا تَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَّخَذُونَ لَهَا السَّيْطَانَ مِنْ أَلْسِنَتَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا آلَيْلَةٌ مِّثلٌ أَلْيَهُمْ وَأَحَلَّ آللَّهُ آللَّيْلَةَ وَحَرَّمَ آللَّيْلَةَ فَمَنْ جَاءَهَا مُوعَظَةٌ مَّنْ رَبِّهِ فَأَنتَغَيَّ الْقَلْبَ. مَنْ سَلَفَ وَأَمَرَهُ إِلَى أللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ الْجَانَّةَ هُمَّ فِيهَا خَلِيلُونَ يَمْحِقُ اِنَّ آللَّهَ يَأْتِنَآ إِلَيْنَا وَكُنْنَا الصَّدَقَاتُ وَآللَّهَ لَا يُجِبُّ كَلِّ كَفَّارٍ أَلْيَهُمْ وَخَالِدُونَ فِي الْجَنَّةِ لَا يَخْفُضُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَمْهَلُونَ يَدُ أَيِّياءٌ آللَّهَ يَأْنِيَآ إِلَيْنَا وَجَعَلْنَا آللَّيْلَةَ آللَّيْلَةَ وَرَكَّةً لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَرَّفُ عَلَيْهِمْ وَدَرَوْا ما رَبِّي مِنْ آللَّيْلَةَ إِنَّ كُلْ مَسْؤُولٍ يَقْضَيْنَآ إِلَيْنَا وَقَدْ فَعَلُوا فَقَأَذَّنُوا يَحْرُرُونَ مِنْ آللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنْ تَبِينَ فَلَتَعْلَمُوا رَؤُوسُ آمَّنَوْا لَهُمْ أَنْ تَظَلُّمُونَ وَلَا تَظَلُّمُونَ وَإِنْ كَانُ آللَّهُ فَقْرَةً إِلَيْهِ إِنَّ كُلَّ مَيْلٍ تَعْلِمُونَ وَأَنْفُقُوا يَوْمًا يَتَجَهَّرُونَ فِيهِ إِلَى آللَّهِ ثُمَّ نُؤْفِقُ كُلْ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظَلِّمُونَ
سورة البقرة - الجزء الثالث

١٠٥ - فيل هوى

أين فرج وحده هنا إلى الوعمان في النهاية، في هذا الموضع، والإسكان مقيد، والباقون على المصم. قرأ الثلاثة بإبله المرحة الثانية، جاء مفتوحة.

الشدة وأذا

الطائرة على وحدهم، لإسال الفارقة الثانية وأواج الكورس، وهو المشروط في المضمون النافع، مس شرارة والوجه الشاماني للتشهيل.

الشدة وأذا

ألاً ألاً معاً

أين إسحاق له الأمة، لأنهم يعيشون في الموصل والفصل رسولًا.

الشدة وأذا

قرأ الثلاثة بينما يعجوب فيهما.
سورة البقرة - الجزء الثالث

وإن كانت على سقر ولئن تجدوا كتبًا ترهنها مجموعات
فإن أمَّكُ بعضكم بعضهم لقيؤود الذين أوثن أمنتكم، وليَبَدِّل
الله ربَّه، ولا تنصرموا أنتِنَ خيرًا وَمَن يَعْصَمُهَا فَإِنَّهُ
عليم قلبه، والله بما تعملون على٥٣ وَلَئِنْ مَا في السَّكْوَات
وُمَما في الأرض وإن تنبدوا ما في أنفسكم أو خفْوهُ
يُحاَسِبُكُم بِهِ الله قَادِرٌ وَأَنتُم مَّن يَشآء وَيَعْدِبُ مَن يَشآء
وَلَا تَفِرَّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَبِعًا
وأطعَنَا وَهُمْ أَطَعُوا أَبَاهُمْ وَالنَّاسَ أَطْلِبُوا
٥٣ لا يَعْتَلِفُ الله نفْسًا إِلا وَسُعَهُ لَهَا مَا كَسَبَّتْ وَعَلَيهَا مَا اعْتَسَبَتْ
رَيبًا لا تَجْبَدُونَ إِن دَيْنَيْنَا أو أَحْتَامَنَا رَيبًا وَلَا تَجْبَدُ
عليَّنَا إِذًا كَمَا تَحْمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَيبًا وَلَا
تَحْمَلْتُهَا مَا لَهَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وأَعْفَ عَنْهَا وَأَغْفِرْ لَنَا وَارْجِحْنَا
٥٤ أنَّت مُؤلَّفَة فَإِنْسَرُوا عَلَى الْقَوْلِ أَلْكَفِنَّٰرِينَ
سورة آل عمران - الجزء الثالث

١٠٨: يَسْتَمَعُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

۱٠٩: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَكِيمُ الْقَبِيلُ

۱۱۰: نُزُّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُضَيِّقًا لَا بَيْنَ يَديِّي وَأَنْزُلَ الْخَوَاتِمُ وَالْخَلِيلُ

۱۱۱: مِنْ قَبْلِ هَذِهِ الْكِتَابِ وَأَنْزُلَ الْفُرْقَانُ إِنَّمَا هُمْ شَرَّ الْأُولَادُ وَشَرَّ الْأَحْزَابُ

۱۱۲: تُجْعَلُ عُدَّةً شَيْدًِّ وَلَنْ يَعْيَزَنَّ دُونَ اللَّهِ مَنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ هَُوَ الَّذِي يُصْوَرُّ مَثَلَّهُ

۱۱۳: فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يُشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ

۱۱۴: هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ تَحْكِيمٍ مِّنْهُ أَلِفَ الْكِتَابِ

۱۱۵: وَأَخْرَى مُتْقَسِيَتْ فَأَلَّمَ أَلْحَبَّ ذِبَابًا وَتَشَقَّقَ مِنَ يَدَيْنَا فِي قُلُوبِهِمْ رَيْبًا فَيُقْعَبُونَ مَا ذَكَّرُ

۱۱۶: مِنْ آبَابِ الْفِتْنَةِ وَأَبْعَضَهَا تُأْوِيلِهَا وَمَا يَعَلَّمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرِّسَولُونَ فِي الْقُلُوبِ يُقْعَبُونَ عَامِنًا يَدُ اللَّهُ عَلَى الْعَزْوِيِّنَ وَلَا يَعْلَمُ كُلُّ مِنْهُمَا وَلَا يَذُرْ كَذَّإِلَا أَوْلُو الْأَلْبَابِ رَبِّيَا لَ نَزِعٌ فَلَوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هُدِيْتَنَا وَهُبُ

۱۱۷: لَنَا مَنْ لَدَنَا رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ رَبِّيَا إِنَّكَ جَامِعُ

۱۱۸: أَلْبَابِ لَيْتَوَهُمْ لَا رَيْبٌ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُفُ الْمَيْعَادَ
سورة آل عمران - الجزء الثالث

**أ]** قرأ الثلاثة بثالثة بعدها. في المصحف، وَعَلِيْهَا أَوْلَادُكُمْ وَأَوْلَادُهُمْ مَعَهُمْ أَمْوَةٌ مَّثَلًا لِّلَّذِينَ كَذَّبُوا هَٰذَةَ حُكْمَةَ عِną الْيَوْمِ. وَأَوْلَادُكُمْ وَأَوْلَادُهُمْ مَعَهُمْ أَمْوَةٌ مَّثَلًا لِّلَّذِينَ كَذَّبُوا هَٰذَةَ حُكْمَةَ عِną الْيَوْمِ.

**ب]** قرأ الثلاثة بثالثة بعدها. في المصحف، وَعَلِيْهَا أَوْلَادُكُمْ وَأَوْلَادُهُمْ مَعَهُمْ أَمْوَةٌ مَّثَلًا لِّلَّذِينَ كَذَّبُوا هَٰذَةَ حُكْمَةَ عِ衄 يَا لَهُمْ. وَأَوْلَادُكُمْ وَأَوْلَادُهُمْ مَعَهُمْ أَمْوَةٌ مَّثَلًا لِّلَّذِينَ كَذَّبُوا هَٰذَةَ حُكْمَةَ عِ衄 يَا لَهُمْ.

**ق]** قرأ الثلاثة بثالثة بعدها. في المصحف، وَعَلِيْهَا أَوْلَادُكُمْ وَأَوْلَادُهُمْ مَعَهُمْ أَمْوَةٌ مَّثَلًا لِّلَّذِينَ كَذَّبُوا هَٰذَةَ حُكْمَةَ عِ衄 يَا لَهُمْ. وَأَوْلَادُكُمْ وَأَوْلَادُهُمْ مَعَهُمْ أَمْوَةٌ مَّثَلًا لِّلَّذِينَ كَذَّبُوا هَٰذَةَ حُكْمَةَ عِ衄 يَا لَهُمْ.
سورة آل عمران - الجزء الثالث

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

الذين يقولون ربنا إني أنا إماما فأخفف لنما ذُنوبنا وفتحا
عذاب الزلال ۱۰۴ الصاربين والصادقين والقيمين
والمنفقين والمستضعفين بالاستغفار ۱۰۰ شهد
إلهي أنك لا إله إلا هو وآلمتبتكة وأولوا الفعلم قابضًا بلفقسط
لا إله إلا هو العزيز الحكيم ۱۰۶ فإن الذين عند
الله الإسلام وما أختلف الذين أوتوا اللكتسب إلا من
بينما جاءهم العلم بغيبا ببينهم ومن يخفف بضافت
الله فإن الله سربع الحساب ۱۰۷ فإن حاجوك فقل أسلمت
وجهي الله ومن أتبعني وقل للدين أوتوا الأكنت والصمم
۱۰۸ فأسلموا فقل أهندوا وإن تولوا فإنما
عليك ال بالغ والله بصبر العباد ۱۰۹ إن الدين يخففون
بضافت الله ويتقلدون الله يقدر حق وينقلدون
الذين يأمرون بالنفس ممن الناس فلم يبدرهم
بعذاب أليما ۱۱۱ واتبعت الذين حظتهم أعملهم
۱۱۲ في الدنيا والآخرة ومن الله يمتن النصرين

۵۲
سورة آل عمران - الجزء الثالث

لاَ تَوَفَّى اللَّهُ قَلَبًا إِلَّا لِّيَنْتَهِي إِلَى الْكِتَابِ ۚ وَيَكُونَ عَلَىٰهُ كَثِيرًا

لاَ تُظْلَمُونَ ۵۲ فَلَيْ أَلْهَمُهُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمُلْكَ وَيَضُنُّوكُمُ الْمُلْكَ}

مَنْ ثَمَّاءَ وَتَمْزِقُ الْمُلْكَ مَنْ ثَمَّاءَ وَتَعْرُجُ مَنْ ثَمَّاءَ وَتَحْذِيرُ مِنْ ثَمَّاءَ ۵۲

فِي الْهَيْرِ وَتَحْذِيرِ الْقُلُوبِ فِي الْهَيْرِ وَتَحْذِيرِ الْقُلُوبِ مِنْ أَلْمَيْتٍ

۵۲ وَتَحْذِيرِ أَلْمَيْتِ مِنْ أَلْمَيْتِ وَتَزْرُقُ مَنْ تَشَاءُ بِعِجْلٍ حَسَابٍ

۵۲ لَا يَتَّخِذَ الْمُؤَمِّنُونَ الْكَفَّارَ أُولِياءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ

۵۲ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَرِّهِ إِلَّا أَنْ تَنقُذَا مِنْهُ

۵۲ تَقُلُّ وَيُحِدَّ رَحْمَتُ اللَّهِ نَقُضًا ۖ وَإِلَى اللهِ الْمُصْرِفُ ۵۲ فَلَيْنَ أَخْفَفْ مَا فِي صُدُورِكَ أَوْ تَبْدِئْوُهُ يَعْلَمْهَا اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِٰ

۵۲ الْأَسْلَامُ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدَرِيٌّ ۵۲
سورة آل عمران - الجزء الثالث

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

يَوْمَ يُتَّجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِّلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْمَرُ وَمَا عَمِّلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَاصَوْنَ لَوْ أَنَّ بُيُوتَهَا وَبَيْتَهَا أَمْدَحًا بِعَمَّدَ وَيَحْدَدُ رَحْمَتُ اللَّهِ نَفْسَهَا وَاللَّهُ رَزُوفٌ بِالْعِبَادَ فَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ تُحْيَى١٠٣ فَأَتِيَّكُونَ بِعَلَيْهِمْ أَنْ أَمْرَهُمْ أَحْمَدًا وَيُغْفِرُ لَكُمْ دُنْوَا بِعَدَدٍ وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ١٠٤ فَوَلَّ أَطْعَمُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تُولَّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَفُّارِينَ١٠٥ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى عَدَمًا وَنُوحًا وَأَلَّا إِبْرَاهِيمَ وَأَلَّا عُمَّرَ بِاللَّهِ عَسَمًا١٠٦ ۚ وَأَلَّا عُمَّرَ عَلَى الْعَالَمِينَ١٠٧ ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ إِذَا قَالَ أَمْرَتُ عُمَّرَ رَبُّهُ رَبَّ مَيْنَ اخْتَرُهُ لِلَّهِ مَا فِي بَطِينِهِ مُحَرَّرًا فَقُلْتُ مِنْيَ إِنَّ اكثَرَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قَلْتَنَا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ يَا وَضَعْتَ يَا أَنْقُبَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَيَا وَضَعْتَ وَأَلَّا إِبْرَاهِيمُ عَلِيهِنَّ عَلِيمٌ١٠٨ وَأَلَّا عُمَّرَ تُخَطِّيَهَا وَأَلَّا سَمِيعُ الْعَالَمِينَ١٠٩ فَقَالَتْ رَبِّ أَنْقُبَى١١٠ كَيْ بَعْدَ يَقْصُرُوْلْهَ وَأَنْقُبَيْنَ أَكْثَرَنَا حَسَنًا وَكَفَّارَةَ رَكْبَيْنَا١١١ كَثِيرًا لِّيَقَّسِيَلُونَهَا قَالَ الَّذِي آخَرَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَا قَالُوكُمُ ۖ وَلَا إِلَيْهِ وَلَا ءَاكِرُهُ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَّارُهُ يَا عَزَّ الْجَلِّ الْفَاحِشَاءَ قَالُوا رَبَّنَا ۖ أَنْقُبَيْنَ أَكْثَرَنَا حَسَنًا ۖ وَكَفَّارَةَ رَكْبَيْنَا١١٢ قَالَ اسْتَسْلِيمُوا لِلَّهِ وَمَنْ يَزَالُ أَنْقُبَيْنَ مَنْ يَشَاءُ يُعْقِبُ جَسَابٌ١١٣
سورة آل عمران - الجزء الثالث

هُناكَ قُرْآنٌ رَبِّكُمْ رَبِّي، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنكَ ذُرًّا
طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعٌ الدِّعَاةُ ﴿69﴾ فَنَادِئْهَا المُلْتَكِكَةُ وَهُمْ قَآيَمُ
يُصِلِّي في الْبَيْحَارِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِمُصِيدَكَ مُسْتَدَّقًا بِسَلْمَةٍ مِّن
اللَّهِ وَسَبِيدًا وَخَصْوَارًا وَبُشْيًا مِّنِّ الصَّلِّيِّينَ ﴿70﴾ قَالَ رَبَّآ
أَنِّي أُجِيبُنَّكَ عِنْدَنَا وَقَدْ بَلَغَتَ النَّبِيُّ الْكَبِيرُ وَأَمَرَنَا عَافِرُ قَالَ
كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿71﴾ قَالَ رَبُّ آُجِّعِلْ أَيْ عَابِدٍ
قَالَ ءَايَتُكَ أَلاَّ تُصِلْلُ مِنْ النَّاسِ ثَلَثَةٍ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمَزًا وَأَذَّرَ رَبِّكَ
كَبِيرًا وَسَبِيدًا بِالْعَقِيْدَةِ وَالْبَعْكِرِ ﴿72﴾ وَإِذَا قَالَتِ
المُلْتَكِكَةُ يَمْرُوْتُمْ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَّكُمْ وَظَهَّرَكُمْ وَأَضْطَفَكُمْ
عَلَى يَمْئِيْلِ الْعَلِيْمِينَ ﴿73﴾ يَمْرُوْتُمْ أَقْرَبَيْنِ لِرَبِّكَ وَأَشْجَعِي
وَأَزْرَكُمْ مَعَ أَلْهَرَكِيْنَ ﴿74﴾ ذَلِكَ مَنْ أَتَبَآآ إِلَيْهِ مُجِيِّهٍ
إِلَيْكُ وَمَا كَتَبَ لَدْيُهُمْ إِذْ يُقْوَيْنَ أَقْلَمٌهُمْ أَيْهَمْ يُحْفَلُ
مُرَزُّهُمْ وَمَا كَتَبَ لَدْيُهُمْ إِذْ يُجْتَصَّمُونَ ﴿75﴾ إِذَا قَالَتِ
المُلْتَكِكَةُ يَمْرُوْتُمْ إِنَّ اللَّهَ يَبْشَرُكَ بِحَكْمَةٍ مِّنْهُ آسَيْتُهُ أَلْسِمَهُ
عِيْسَىُ أَبِنَ مُرْسَمٍ وَجِيْهًا في الْذَّنْيّةِ وَالْأَحْرَةِ وَمِنْ الْمُقْرِّبِينَ ﴿76﴾
سورة آل عمران - الجزء الثالث

وَصَلِبْتُمُ الْحَكَّاءَ فِي الْمَهْدِ وَكُفْهُمَا وَمَنْ أَصَلَبْتُمُ
قَالَ رَبِّ أَنْ تَحْكُونَ لِي وَلَمْ تِمْسَسْتَ يَتَصَرُّ قَالَ كَذَلِكَ
اللَّهُ يَجْعَلْ مَا يَشَاءَ إِذَا فَصَّلَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ حُكْمُ يَقْبُولُ
وَتَعَلَّمَهُ الْكِتَابُ وَالْحَكْمَةَ وَالْقُرْآنَةَ وَالْإِحْجَالَ
وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَيُّى قَدْ رَجَعَهُمْ يَتَحَكَّمُ مِنْ رَيْسِمٍ
أَيَّى أَخْلَقْتُ لَهُمْ مِنَ الْأَطْلِقَ كَهْيَاةً أَطْلِقُ فَأَتَفْعَلِ فِيهِ
فِيَكُونَ طَيْرًا بِإِذِنِ اللَّهِ وَأَبْرَى الأَضْحَماً وَأَبْرَى الْجَهْرُ
وَأَكْمَلْتِ الْمَوْلَا بِإِذِنِ اللَّهِ وَأَنْتَصُصْتِ يَمَا تَأْتَحُّلُونَ وَمَا تَتَّخَذُونَ
فِي بُنُو تَحْمَسٍ إِنَّهُ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةَ لَا حُكْمَ إِن كُنتُ مُؤْمِنَينَ
وَمَضْدِقًا أَيْمَّا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ الْقُرْآنَةَ وَلَأَجْلُ لَحُكْمَ
بَعْضُ أَلْدَى حَرَّمْ عَلَيْكُمْ وَجَنَّتُكُمْ يَقَايَةً مِنْ رَيْسِمٍ
فَأَتَقَاوْا اللَّهَ وَأَطْعَمُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّكُمْ وَرَبٌّ عَلَيْكُمْ فَأَعْبَدْنَاهُ
هَذَا صَرْطَ مَسْتَقِيمَ قَلْلاَ أَحَسُّ عِيْسَ مِنْهُمْ
الْمُهَرَّبَ قَالَ مِنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ أَلْهَوَارُ قَالُونَ أَحْنَأْنَ
أَنْصَارُ اللَّهِ عَامِنَةُ يَا اللَّهِ وَأَشْهَدْ بِيَانًا مُسْلِمُونَ
سورة آل عمران - الجزء الثالث

في هذا الجزء من سورة آل عمران، يتم القول بأن الله يعفو عن أهل الكفر الذين يعذبون الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الجزء من السورة يتعلق بالعفو عن الكفراء الذين تلقوا تحذيرات من الله ورسوله.

في سورة آل عمران، يتم ذكر كيفية أن تأتى الآيات من الله تدريجياً، وتم ذكر فيها أن الله يعيق أعدائه ويعفون عن الكفراء الذين يعذبون الرسول.

هذه الآيات تشير إلى أن الله يتعهد بأن يعفو عن الكفراء الذين يعذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم إلى التوبة والعيق.

وفي هذه الآيات، يتم ذكر أن الله يعفو عن أعدائه الذين يعذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمه أن الله يعفو عن الكفراء الذين يعذبون الرسول.

وهكذا، فإن الآية تشير إلى أن الله يتعهد بأن يعفو عن الكفراء الذين يعذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم إلى التوبة والعيق.

هذه الآيات تشير إلى أن الله يعفو عن أعدائه الذين يعذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمه أن الله يعفو عن الكفراء الذين يعذبون الرسول.

وفي هذه الآيات، يتم ذكر أن الله يعفو عن أعدائه الذين يعذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمه أن الله يعفو عن الكفراء الذين يعذبون الرسول.

وهكذا، فإن الآية تشير إلى أن الله يتعهد بأن يعفو عن الكفراء الذين يعذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم إلى التوبة والعيق.

هذه الآيات تشير إلى أن الله يعفو عن أعدائه الذين يعذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمه أن الله يعفو عن الكفراء الذين يعذبون الرسول.

ورغم ذلك، فإن الآية تشير إلى أن الله يتعهد بأن يعفو عن الكفراء الذين يعذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم إلى التوبة والعيق.

وهكذا، فإن الآية تشير إلى أن الله يتعهد بأن يعفو عن الكفراء الذين يعذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم إلى التوبة والعيق.
سورة آل عمران: الجزء الثالث

{مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

{إنَّ هَذِهُ لَهُمُ الْفَضْلُ أَخْيَانُ وَمَا مِنْ إِلَىٰ اللهِ إِلَّا الْهَيْلُ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُمُ الْمُفْصِدُونَ

{فَإِذَا تَأَهَّلُ اٍلْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كِتَابَهُمْ سَوْابِقًا وَتَبَكَّسُوا

{أَنَّ اللَّهَ نَعْمَانَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا شَرَكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخَذَّ بِعْضُهُ بَعْضًا

{بَعْضًا أَرْبَاءًا مِنْ ذُنُوبِهِمْ فَإِذَا تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِيَدَيْنَا مُسْلِمُونَ

{فَيَتَأَهَّلُ الْكِتَابُ لَمْ تَحْمَلَهُنَّ فِي مَذَكُورَةِ إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنزَلَتْ النُّورَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْضِهِمْ أَفَلَا

{يَعْقِبُونَ هُمَّانُ هُمْ لَا حَجَجُونَ فِي مَثَلُهُمْ بِهِ عَلَمَ فِيهِمْ لَا يَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

{لَا تَعْقِبُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهْدِيهِ وَلَا تَضْرِارُيَّهُ وَلَيْسُوا مِنْ خَيْرِهِ مُسْلِمِينَ وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ

{فَإِذَا أَلَّهَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ فَأَنْبِعَوْا وَهَذَا اللَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَلَيْسَ لِلَّهِ وَلَيْسَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَدَّتُ ثُمَّ ظَلَّةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُصَلِّوُتْهُمْ

{وَمَا يَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَقْصُرُونَ بِيَدَيْنِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ
سورة آل عمران – الجزء الثالث

صحيح المحمل وابن إسحاق وابن فرح

بتّأهِل الكُتابِ لِمَ تَثِبَّسُونَ أَحْقَاءَ الْبَيْنِ وَتَصِّحُّسُونَ أَحْقَاءَ
وَأَنْشِئُوا عَلَيْهِمَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أُهُلِ الكُتابِ مَا عَلَى
بَالِغِيَّةٍ أُنْزِلَ عَلَى الْذِّينَ عَامَنُوا وَجَهَةَ الْقُتْلِ وَلَا تُقَوَّلُوا وَأَخِرَهُ
لَعْلَهُمْ يَرِجَعُونَ وَلَا تُؤَمَّنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَجَهُمْ فَلَيْنَ
الْهَدَى هُدِيَ اللَّهُ أَنْ يَوْمَ أُحَدُ مَضِلٍّ مَا أُوْيِيَهُ أَوْ يُجَاجِحُونَ
عَنْدَ رَبِّهِمْ فَلْيَنْتَهِي مَنْ يَشَاءُ وَلَعَلَّهُمْ يُنَبِّئُونَ
عَلَيْهِمْ وَمَنْ أُهِلٌ الكُتابِ مَنْ يَنْتَهِي مَنْ تَأَمُّنَهُ يَقْطَعَار
يُؤْوِدُونَ إِلَى اللَّهِ وَمَنْهُمْ مَنْ يَقْعَدَ وَلَا يُؤْوِدُونَ إِلَى
مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَلِيمًا ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ قَالُوا لَنِسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمْرِ
سَيْبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكَتَبَ وَهُمْ يُعَلِّمُونَ
بَيُّ لَمْ مَنْ أُوْيَيْتُهُ وَلَا يَتَخَلَّصُونَ وَأَنْتُفِقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ يُجَبِّبُ الْمُتَّقِينَ
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ يَعْهَدَهُ اللَّهَ وَأُبَيِّنَهُمْ مَا فِي أَشِيَاءٍ أُولَىٰ
خَالِقَ لَهُمْ في الآخِرَةِ وَلَا يُعَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَتَخَلَّلُونَ إِلَيْهِمْ
يُؤْوِدُونَ الْقَيَّمَةَ وَلَا يُمْرِكُونَ وَلَهُمْ عَذَابَ الْأَيَّامِ
سورة آل عمران - الجزء الثالث

Anime والجمال وآتين إسحاق وآتين فرح

وإن منهم لفريقيا يَلْسُون أن سنتهم بالأَركَب يلتَحَسَّبُون من الأَركَب وما هُوَ من الأَركَب ويقولون هُوَ من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الأَركَب وهم يَعَلُّمون ما كان ليشتر أن يَوْنِيَتِهِ آلَهَة الأَركَب والأَحْضَم وأَلَّمُهُمْ نم يَقُولُون للناس كونوا عبادًا على من دون الله ولَحُشَّون كُونوا رَبًّيًا يَا كَنُتم نَعْلُمون الأَركَب وَيَبَا كَنُتم تَدَرُّسُون وَلَا يَا مَأْمُرُكم أن تَجَذَّبْوا المَلَائِكَة وَأَلَّمُيِّنَ أَرَابَةُ أَيَأْمُرُتم بِالْعَطَفِ بَعْدٍ إِذْ أَنْتُم مَسْلِمُون وَإِذْ أَحْذَه اللَّه مِيقْطَقَ أَلَّمِيَّنِ لَمْ أُمَهْتِسْحَ مِن كَنُب وَحَكْمَةٌ مَّن جَاهِدَهُم رَسُوْلُ مَصْدِقَ لَهَا مَعْصِمٌ لِلَّهِمْ بَلَّةَ مَتَنَصِّرُهُم. قَالَوْا أَقَرَّرُنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا أَنَا مَعْصِمٌ مِن الْمَشْهُدِين قَمْن تَسْوِي بَعْدُ ذَلِكَ فَأَلَيْكَ هَمَّ الْقَسَمُون أَفْقِيْرُ دِينِي اللَّه يَبْغَوُون وَلَهُ أَسْلَمْ مِن فِي الْسَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ عِظَّوًا وَكَرْفًا وَالْيَتِّى يُرَجَّعُونَ
سورة آل عمران - الجزء الثالث

قُلْ عَامَّمَا يَبِيِّنُوا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ وَإِسْمَاعِيلٍ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبُ وَالَّذِينَ بَعْدَهُمْ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعُيُونٌ وَالَّذِينَ بَعْدُهُمْ لَا تَفْرَرِقُ بَيْنَهُمْ قَلْ يُحْقِنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دَيْنَا فَلَنَّ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخْرَى مِنَ الْخَسِيرِينَ كَيْفَ يَبْهَدِي اللَّهُ قُوَّامًا سَفَرَ بَعْدَ إِسْيَاهُمْ وَشُهِّدَ أَنَّ الْرَّسُولَ حَقّ وَجَسَاءَهُمْ أَلْتَبَّتُ وَاللَّهُ لَا يُهْدِدُ الْقُوْمَ العَظِيمِينَ أُوْلَٰٓيَةَ الْكَرْمِ أَنْ أُعْلَمُهُمْ لَعْتَةً لِلَّهِ وَالْمُلْكِ كَانَا أَجْمَعِينَ خَلَائِلَهُمْ فِيهَا لَا يُعْقِفُ عَنْهُ مَعُونَةً وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا أَلْدِينُ ثَابِأً مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلُحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ سَفَرَوْا بَعْدَ إِسْيَاهُمْ نُضِمُّوْا أَرْضَهُمْ لَنْ نُقِبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَٰٓيَةُ الْقَلَمِ هُمْ أَلْدِينُ قَالَ النَّاسُ وَمَا أَنْفَضُوْا وَهُمْ يَقْبَلُونَ قَالَ فَلَنَّ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ قَبْلَ الْأَرْضِ دَهْنًا وَلَسْوَ افْتَقَدَتْ يِهْوَةُ أُوْلَٰٓيَةَكُمْ عَدَّاتُ أَلِيمٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَسْرِينَ
سورة آل عمران - الجزء الرابع

۲٨۳: قالوا ألا تبادلوا أسبابكم مما تحيط بهم وما تنفقوا من شئٍ فإن الله به عليم

۲٨۴: إن السوء من نفسهم، من قبل أن تنزل التوراة فقل فأتئوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين

۲٨۵: فقمنا أفطرى على الله الفاكذ من بعده دللك فواللهم هم أكثرمون فقل صدق الله فأتئعوا ملأه إبراهيم خلبه واما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذى يبكيه مبارك ومهدى لعلميين فيه غالب تبينت مقام إبراهيم ومن خلقه كان عاينا برجاله على الناس جمع ابنيت

۲٨۶: من أسقطت إليه سبيل ومن صفر فإن الله غني عن العلماء قل يتأهم الكتب لم تفصروهن تأتيت الله وآلهة شهدٌ عقل ما تعلمون قل يتأهم الكتب لم تعصروا عن سبيل الله من عامين تبغوهها عوجا وأنتَ شهيد وما الله يغفل عملا تعلمون يتأهىها الذين عاصروا إنาก temptation قريبًا من الذين أتوها الكتاب يزدُوكم بعد إيمان صادقين
سورة آل عمران - الجزء الرابع

مصحف المجمل وابن إسحاق وابن فرح

وكيف تُختَرُرونَ وأنتم تستعين على سُلْطَانِ الله وفسنكم
رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى طريق مُستقبِمٍ.
يتأثِرُها الذين هُمُ أئمَّهُمْ أتَفَقُوا أنّهُ حقُّ نُقِيَتِهِ.
ولا تنشَّطُنَّ إلا وآنتم مُسْلِمُونَ، وعَتِصَمْوا يَجِبُّ الله جَمِيعًا،
واذْكُرواُ بِعَمْلِ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كَانَ أُعْدَاءً فَأَلْفُ بَينَ فَلْوَبِكِم
فَأَصَبْحَهُم بِعَمْلِهِ، إِخْوَانًا وَكَانُوا عَلَى شَقَا حُقَّرَةٍ من أَلْتَارَ
فَأَنفَدَتْهُم مِّنْهَا كَذَلِكَ بَيْنَ الله لَحْمٌ عَيْنَيْهِ، لَعَلَّهُم تُهْدَدُونَ
وَلَيَعْطَ بِنَمَّامِ أنَّهُ يُذْعَوْنُ إِلَى أَخْتِرِي وَيَصُدُّونَ بِالمُعْرُوفِ
وَيَتَهَوْسُونَ عَنْ أَلْمَنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَلَا
تَحْكُوْنَ كَذَلِكَ تُفْرَقُوا واختَلِفَوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ الْيَتِينُ
وَأَوَلَٰئِكَ لَهُمْ عَدْدُ عَزْيُهُمُ يَوْمَ تَبْسِطُ جَوْهَةُ وَدَسُودُ
وَجَوْهُ فَاَلْأَلْدِينَ أَسْتَوْدُ وَجُوُهُمْ أَصْفَرُ وَبَعْدَ إِسْمَيْهِمُ
فَدُوْفُاً الْعَدْدُ بِمَا كَانُوا تَحْتُكُرُونَ، وأَلْدِينَ أَبْيَضَتْ
وَجُوُهُمْ قَفَّى رَحْمَةَ اللهِ هُمُ فيها خَلَى ذُونٍ يَتَلَّاَهُ بِعَيْنَ
الله يتَنَّوْهَا عَلَيْكُمْ يَا أَخْيَيْكُمْ وَمَا الله يَرَى عُلُونَ سَيْلَ ثَلَاثِيَّينَ
سورة آل عمران - الجزء الرابع

وصفت الجمال وابن إسحاق وابن فرح

وَلَيْنَّ يَا بُني‌‏ّ إِسْرَائِيلَ تَوَفَّٰقُكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْنَّ أَمَّرْتُكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۚ كُنُّمُ خَيْرًا أُمَّةٌ أُخْرِجْتُ لِلْإِنْسانِ تَأْمُّرُونَ بِالْمُعَرُوفِ ۗ وَتَنْهَؤُنَّ عَنْ الْجَنَّةَ وَتُؤْمِنُنَّ بِاللهِ وَلَنْ تَأْمُّرُنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكُمْ خَيْرًا ۖ أَنْ تَفْعَلُواْ عَلَيْهِمْ مَا نَفْعَلْنَّ ۗ وَأَنْ تَسْتَرِخُنَّ الْقُدُّوسَ فَإِنَّنَا لَا نَنْضَرُوْنَ ۖ وَإِنْ يَقُولُوْنَ مَآ أَنْ تَفْعَلُواْ عَلَيْهِمْ آيَةٌ مَّثَلَّهَا عَلَى الْأَرْضِ وَحَتَّى مَنِ الْأَسْلَامِ ۖ وَبَيَاءَ وَبَيَاءٍ فِيْنَ كَانَ فَيَنْفَعُوْنَ بِهِ بَيَاءٍ فَيَنْفَعُوْنَ الْأَيْنَاءَ وَيَنْفَعُوْنَ الْبَيْاءَ وَيَنْفَعُوْنَ الْبَيَاءَ ۖ لَيْسَواْ سَوَاءً مَّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ۚ أَمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّلُوْنَ عَائِبُتَهَا عَائِبًا إِلَى أَيْلِ ۖ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۗ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَيَبْتَغُونَ الْأَخْرَىَ ۗ وَيَأْمُرونُ بِالْمُعَرُوفِ وَيَنْهَؤُونَ عَنْ الْمُكْرَرِ وَيَسْتَرِخُونَ فِي الْقَرْنِ ۚ وَأُولَٰئِكَ مَنْ أَلْصَلَّيْنِ ۖ وَمَنْ يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُقَدِّرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ يَأْتِمُّنِينَ
سورة آل عمران - الجزء الرابع

"لا يضركم النجوم من أجل علمكم، إن لله على عبادته نذيراً" 

"إن الذين صنعوا ان شاء الله أمرهم وأولى إطلقوا أصهب أدنى، هم فيها خالدون. مسلح ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمتعل ريف فيها. صفر أصابته حرف قوم ظلموا أنفسهم فاهلقتهم وما ظلمهم الله وله بكم أنفسهم يظلمون. يتأتين الذين عامنوا لا يتقدموا بطائفة من دونهم لا ينزلهم حبالاً. ودُوا ما عينتم قد بدأ البغضاء من أفواههم وما تحفين. صدورهم أسوأ قد بني تعلم أهل البيت إن كنتم تعلمون. هم أنتم أولاء تحسنون ولا تجوهون وئامون بالكتب كله. وإذا للفوارق قالوا فامتنعوا وإذا خلقوا عضاها على قوم الأنامل من الظين كل مواهب يغليهم إن الله عليكم بدات الصدور. إن تمسكتم خسنت فسؤكم وإن نصبتم سيناء يفرحوا بهما وان تصبحروا وتنفقوا لا يضركم كبدتهم شيء إن الله بما يعملون تحيظ واذ عندون من أهللك تبَّوؤا آمنون مقعدين للقيامة والله سميع عليهم."
إِذْ هَوَّاتِّلَ مُبَيِّنٌ مَّنْ يُعَجِّلُونَهَا وَاللَّهُ وَلَيْهَا وَعَلَّمَهَا وَعَلَّمَ أَنْ تَفْقَهَّلَا وَاللَّهُ وَلَىٰهَا وَعَلَّمَهَا وَعَلَّمَ أَنْ تَفْقَهَّلَا وَاللَّهُ وَلَىٰهَا وَعَلَّمَهَا وَعَلَّمَ أَنْ تَفْقَهَّلَا وَاللَّهُ وَلَىٰهَا وَعَلَّمَهَا...
سورة آل عمران - الجزء الرابع

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

۶۷ وَسَارَغَوْا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مَّنْ رَبِّيَّتَهُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضًا
۶۸ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِيدُتْ لِلْمُتَّقِينَ۶۹ الَّذِينَ يَفْقِهُونَ
۷۰ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالْخَلْقِ۷۱ أَلْعَبْتَ وَالْعَكْسَاءِ۷۲ عَنِ الْمَطَابِعِ وَاللَّهُ يُجَبِّبُ الْمُتَّقِينَ۷۳ وَالَّذِينَ إِذَا
۷۴ فَعَلُّوا فَحَقَّشَتْهُمْ وَأَلَّمَهُمْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا
۷۵ لِذَٰلِكَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَغْفِرَ اللَّهُ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ۷۶ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ
۷۷ مَا فَعَلُّوا۷۸ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۷۹ أُولَٰئِكَ مَنْ مَغْفِرَةُ
۸۰ يَنُضِهِمْ وَجَنَّةٌ تَجْرِى مِنْ خَيْبَةِ الْأَخَذِ۸۱ فِيهَا وَيَعْلَمُ أَجْرَ الْعَبْدِ۸۲ فَقَدْ خَالَتَهُ مِنْ قَبْلَهُمْ۸۳ فَسَيْقِرُوا فِي الْآخِرَةِ۸۴ فَأَظْنَوْا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
۸۵ هَذَا تَبْيِينٌ لِلْقَانُوتَ وَهُدْىٰ وَمُعِظَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ۸۶ وَلَا تَعْطَىَا وَلَا تَحْرَّنُواْ۸۷ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۸۸ إِنْ تُمَسِّسُواْ۸۹ فَقَرُحْ فَقَدْ مَسَّاْ۹۰ الْقَوْمَ فَقَرُحْ مَثْلَهُ۹۱ وَثَمَّ أَلَّوْاْ۹۲ فَأَبَىَّ۹۳ لِيَبْعِثَ أَلِيَّانِ۹۴ وَلَيَعْلَمُواْ اللَّهُ أَلِيَّانِ۹۵ إِلَّا أَنْ يُجِبَّ اَلْقَافِيِّينَ۹۶
ورَلَمْ يَجْعَلَ اللَّهُ الْأَلْبَابَ عَامَّةً فَيَتَحْلَّى الْكَلِيفُرُينَ ۖ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا اللَّجْنَةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ أَلْبَابَ الْكَفِيرِينَ جَهَنُّمَۚ وَلَقَدْ كَانَتِ الْمَيْتَانِ مَنْ قَبْلَهُمْ قَدْ رَأَيْتُوهُ وَأَنْبِئْتُ تَنْظُرَنَّ وَمَا مُحَمَّدَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّثَ مَنْ قَبْلِهِ إِلَىُّ الرَّسُولِ أَفْيَآ إِنَّ مَاتًا أَوْ قُتُولًۢا أَنْفَقُبُ الْأَعْقَابَ وَمَنْ يَنْبِلَ عَلَى عَقِبَتِهِ فَلَن يَضَرُّ اللَّهُ مَيْتًا وَسَسْتَنْجِرَ اللهُ الْكَلِيفُرُينَ ۖ وَمَا كَانَ لِتَنَفَّسَنَّ أَن نَّمَوتَ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ كَيْبَتُهُ مُعَجَّلًا وَمَن يُرِدْ شَوَابَ الْأَلْبَابِ كَيْبَتُهُ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ شَوَابَ الْأَلْبَابِ كَيْبَتُهُ مِنْهَا وَسَسْتَنْجِرَ الْكَلِيفُرُينَ ۖ وَكَأَيْنَ مَنْ نَّتَبَيِّنُ فَتَقَلَّ مَعَهُ رَبُّونَ كَبِيرُ فُلَا وَهُنَا لَمْ تُأْصَبُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اسْتَغْلَفَوْنَ اللَّهُ يَجْعَلُ الْكَلِيفُرُينَ ۖ وَمَا كَانَ قُوَّلُهُمْ إِلَّا أَنْ يَقَالَوا رَبِّنَا أُغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافُنَا فِي أَمرِنَا وَتَقْبَلْ أَقْتَادُنَا وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقُوَّامِ الْكَلِيفُرِينَ ۖ وَقَاتِلُهُمُ اللَّهُ شَوَابَ الْأَلْبَابِ وَحُشْنَ شَوَابِ الْأَلْبَابِ وَلَكِنَّ شَوَابِ الْأَلْبَابِ وَلَكِنَّ شَوَابِ الْأَلْبَابِ
سورة آل عمران - الجزء الرابع

{\text{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ}}

{\text{يَتَأْهِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواٰ إِن تُطَيِّعُواٰ الَّذِينَ حَقَّقُواٰ}}

{\text{يَسَرُّ دُونَكُمْ عَلَىٰ أَعْقَالِهِمْ فَتَنْتَهِيْنَ خَلْقَهُمْ}}

{\text{بَيْنَ اللَّهِ مَسَاءَتَهُ وَهُمْ خَيْرُ الْخَلَقِهِنَّ سَنَبَقِي}}

{\text{فِي قَلُوبِ الَّذِينَ حَقَّقُواٰ الرِّجَالَ يُرُونَ أَشْرَكُواٰ إِلَّا الَّذِينَ}}

{\text{مَا لَمْ يُمَزِّلَ بَيْنَهُمْ سَلِيْمَةِ وَمَا أُوتُوهُمْ الْقُلُوبَ وَيَسْتَهْنَ}}

{\text{مَنْ وَقَدْ ضَلَّ قَالَهُمْ}}

{\text{وَعَبَدَهُ إِذْ تَحْسِنُونَهُمْ بِذِي نَعْطَاءِ حَسَبَ إِذَا فَزَلُّ}}

{\text{وَتَنْحَبَعُمْ فِي الْأَمَرِ وَعَضْيُهُمْ مَنْ بَعْدُ مَا أُرَبِّي مَنْ هَٰذَا}}

{\text{مَنْ تَجَيَّسُونَ مَنْ حَيْثَ يُرِيدُ الَّذِينَ}}

{\text{وَمَنْ حَيْثُ بَرَيَّاءُ الَّذِينَ}}

{\text{مَنْ بَرَيْبَ الْأَخِرَةِ ثُمَّ ضَرَّفُوهُمْ عَنْهُمْ إِبِّيِتَ لَيْكُمْ}}

{\text{وَلَقَدْ عَفَّاٰ عَنْهُمْ وَاللَّهُ ذَوَّ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِينِ}}

{\text{إِذْ نَصَصُ عَلَىٰ عَدُوٰنٍ وَلَا تَلْلَىٰ وَعْرُونٍ عَلَىٰ أَحَدٍ}}

{\text{وَلَوْ سَوَّوٙ وَيَسْرُعُونَ فِي أَحْيَانِهِ مَا آتَبِينَ}}

{\text{غَيْبًا يَقُومُ لِكُلِّ يَأْتِينَهُ عَلَى مُسَبَّاقٍ}}

{\text{وَلَا مَا آتَيْنَاهُمْ إِلَّآ حُبَّ وَاللَّهُ جَدِيدُ بَعْضٌ تَعَمَّلُونَ}}
سورة آل عمران - الجزء الرابع

مصحف الجماع وابن إسحاق وابن فرح

ثم أنزل عليهمpedped من بعد ألغهم أميته تعالى بما فتح بهم وألهم عليهمpedped وط账号 قد أحسنهم أنفسهم يقولون يعلمون والله غفر

احترق عليهم أنجليلته يقولون هل لنا من الأمر من شئ فهل إن الأمر كله الله يخفون في أنفسهم ما لا يبسوون لذك

يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قبالتا هتجها فقل لون كنتم في بيبوتكم لترس الله يكتب عليكم ألفت إلى مصاحبه وليلبرك الله ما في صوركم وليجت ب ما في فلوبكم وله عليكم يد ذات الصدور فإن الذين تولوا منكم يب مو التفتيج الجماعة إنما استرثهم الله سيطن ببعض ما كتبوا ولقد عفا الله عنهم وإن الله غفور خليهم beta إليها آلهدين عامنوا لا تصفون كآلهدين صقنوا وقائوا لإخونهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا ع zoekt لنز كانوا عندنا ما ماتوا وما فتيلوا ليجعل الله ذاك حسانة في فلوبهم والله يحي ويحيت والله يسمع وسمعون أو مسمع له مغضورة من الله ورحمة حبстер ما تسمعون
سورة آل عمران - الجزء الرابع

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة

فؤاد القراءة
سورة آل عمران - الجزء الرابع

وصَمَّمَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ أَصَبَّتْهُمْ نَافَقَةً وَقَرِّبَ لِلْمُؤْمِنِينَ سَيِّئَةَ الْكَافِرِينَ:

وَأَذَاعُوا قَالُوا لَوْ نُعَلِّمُ فَنَتَّبِعْنَا وَلَوْ نُعَلِّمُ فَنَتَّبِعْنَا، فَهُوَ الْحَكِيمُ الْقَرِيمُ.

وَمَا أَصَبَّتْهُمْ بَيْنَ الْمِلَادِ وَلَاتَّجَهُوا إِلَى اللَّهِ وَلَيْغَلِّبُوا الْمُؤْمِنِينَ فِي نَفَسِهِمْ، فَخَذِّلُوهُمْ.

وَلَيْغَلِّبُوا الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَتَّجَهُوا إِلَى اللَّهِ وَلَا يَتَّجَهُوا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ.

وَقَعْدُوا لَوْ أُطَاعُوتُوا مَا قُلُوبُهُمْ فَاتَّرَأَوُا عَنْ أَنْفَسِهِمْ.

فَإِنَّ الْقَبْرَ إِن كَانَ صَدِيقًا وَلَا حَسَنًا الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا إِلَّا أَنْ يُزَوَّرُونَ قَرِينِينَ.

وَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دُمَيْرًا مِّنْ فَضْلِهِ، وَيَسْتَبِيِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ، وَلَا يَلْعَفُوا بِهِ.

مَا غَلِيَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَسْتَبِيِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ، وَلَا يَلْعَفُوا بِهِ.

وَيَصِبُّهُمْ عَلَى أَجْرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَأَجْرٍ عَلَى أَجْرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

أَصَابُهُمْ الْمُقْرَحُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَحْسَنُ مِنْهُمْ وَأَحْسَنُ مِنْهُمْ أَجْرُ.
سورة آل عمران - الجزء الرابع

فَأَنْقَلَبُواْ يَعْمَلُونَ مِنَّ اللَّهِ وَقَضِيَ إِلَّا مَّثَلُهُمُ الصَّدَّٰقَةُ وَآتَبَعُواْ
رِضْوَانُ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضَّلَ عَظِيمٌ إِنَّمَا ذَلِكَ لِتُمَهْدِدَ الْمُشْرِكِينَ
يَحْتَفُواْ أَوَّلَيْهَا. فَإِنَّهُمْ رَحَافُونَ وَرَحَفُونَ إِنَّهُمْ مُؤْمِنِينَ
وَلَا يَحْرُونَ اللَّدِينَ يُسَرِّعُونَ في الْحَكَمِ إِنَّهُمْ لَا يَضْرُّواْ اللَّهَ
يَتَيَّبْنَ أَنَّ اللَّهَ إِلَّا يَجْعَلُ لَهُمَّ حَظَاً فِي الْجَهَرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ أَشْرَأُواْ الْحُكْمَ بَالْيَوْمِ لَا نَضْرُّواْ
اللَّهَ قَيْسَاً لَهُمَّ عَذَابٌ أَيْمُّ ۗ وَلَا يَجْسَدُ اللَّدِينَ عَقَرُّواْ
أَنَّمَا نَفَقَ لَهُمْ خَبَرٌ لَنْ نُفْسِحُهُمْ إِنَّمَا نُفَخُّهَا لِيَذَّرَعُواْ إِنَّمَا
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۗ مَا كَانَ اللَّهُ لَيُذَّرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا
أَنْفَسُهُمْ حَتَّى يَتَيَّبِعَ الْحَقِّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُظْلِمَ مَعَهُ
عَلَى الْغَيْبِ وَلَيَحْكِمَ اللَّهُ بِإِيَحَدَ ۗ مَا كَانَ اللَّهُ لَيُظْلِمَ
وَرَبِّسِيَّةٌ ۗ وَإِنْ كُرُمْتُواْ وَتَتَفَقُّواْ فَلَعَظَّ أَجْرَهُمْ عَظِيمٌ ۗ وَلَا
يَحْسَبُ اللَّدِينَ يَتَخَلَّوْنَ بِمَا أَتِتْهُمْ اللَّهُ مِنَ فَضْلٍ ۗ هَوَّ خَيْرًا
لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيْطَانُ مَا يَجِلَّوْنَ بِهِ يَتَوَفَّى الْقَيَّمَةُ
وَلَوَلَّهُمْ بَيْعُ الْقَسْمَاتِ والأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْبَٰرٌ
سورة آل عمران - الجزء الرابع

اللهم سميع الله قول الذين قالوا إن الله قيصر وحن أغنياء
ستكثب ما قالوا وقاطعهم الأكثريه البعير حقيق وتقؤ
دؤوفوا عذاب الآخرهي دالك يما قدمت أين نكم
فإن الله ليس رقلا للعبيد اللذيين قالوا إن
اللهم عهد إليكما ألا نؤمن لرسول حكايتي يأتيكما يقربان
تأثثه أنت قُل قد جاءتم رسال من قبل بايتنين
ويا أَلَٰلُي ذُلْلُهُم قَلْتُمْ قَتَلْتُمْهُمْ إن كُنتُم صادقين
فإن كذبتونا فقد كذبت رسل من قبله جاهل بايتنين
والزمر والكتب السعير كل نفس ذا قصة لسوات
وأتمنا نفخون أجوركم يصوم القيمة فمن زحف
عَلَى الْقَلَبِ أَوْ أَدْخِلْ الْحِيْثَةَ فَقُدْ قَارَّتْ وَمَا أَحْيَىَ الْوَدْنِيَّةَ
إِلَّا مَتَّعَ الْغُنُورِ وَالضَّيْقَةَ وَالْكَتِبَ مِنَ اللَّدُنِّينَ أَوْ نَوَى الْكَتِبَ مِنْ قَبْلَهُمْ وَمِنَ اللَّدُنِّينَ أَشْرَكْنَاهُمْ أَدَاىٰ
وَإِنْ تضبَرْنَا وَتَنفَفْنَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ الْأَمْوَرِ
سورة آل عمران - الجزء الرابع

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

واذَ أَحَدَ الَّذِينَ مِنِّي اسْتَغْفَرَ مِنَ اللَّهِ أَوْلُوا الْكِتَابَ لِتَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْبَيِّنَاتُ لَعَلَّهُمْ يُشْرَكُوا مَعَ اللَّهِ وَلَا يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَتَدُودُهُمُ وَأَشَرَّوْا بِهِ فَتَمَتَّا قَلِيلًا فَيُبَيِّنُونَ مَا يُبَيِّنُونَ لَا تَحْسَبُ بَيْنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوْا وَيُبْحَبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَآ لَمْ يُقْصَدُوا فَلَا تَحْسَبُنَّهُمُ الْمُقَامَةَ مِنْ الْعَذَابِ وَلَهُمُ عَذَابُ الْأَيَّامِ وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ قَبْدُرُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَافِ النَّارِ وَالْثَّلَاثِ لاَ وَلِيَ الْأَلْبَابِ إِلَّا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيِّمَتَا وَفَعَّوْدَا وَعَلَى جَنُوبِهِمْ وَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبّنَآ أَخْلَفْتُ هَذَا بِنِي إِسْرَائِيلَ فَبَعَثْنَاهُمْ فِي هَذَا عَذَابَ أَلْتَارِ رَبّنَآ إِنَّكَ مِنْ تُدْخِلِ أَلْتَارَ فَقُدْ أَخْرِجْتَهُ وَمَا لِلظَّلَالِي مِنْ أَنْصَارٍ رَبّنَآ إِنَّكَ سَمِيعُ مُتَادِلًا يَتَبَادِي لِلإِيمَانِ أَنَّ عَامِنَّا بِرَبِّنَا مِنْ فِأَمَانَّا رَبُّنَا فَأَغْفِرْ لَهُمَا ذَوْنَبْتُمَا وَكَفِّرْ عَنَا سَيِّقَانَّا وَتَوَفِّقْنَا مَعَ الْأَمْرِ رَبّنَا وَعَافِيَتَا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تَعْفَرْنَا بِذَوَّ الْقَيَّمَةِ إِنَّكَ لَا تُحَلِّفُ أَلْيَعَادًا
كما زعمت أنهم رأوا أيّاً لا أُصِيب عُمَل عَمِلٍ مَنْ مَنَّ ذَكَر أو أنثى بعضاً مِنْ بعضاً فَالذين هاجروا وأخرجوا
مِن دنياهم وأوذوا في سَبيل وقَتّلوا وقَتَّلُوا لَأَصْطَرْنَ
عَنْهُم سَيِّاقاتهم ولا ذَخْلُهم جَنَّتٍ ثَجِيرٍ مِن خَيْبَةٍ
أُلْهِيْنَ ذَوَا مِن عِندِ اللَّهِ وَلَوْلَا حُسنُ القُوَّاب
لَكَرَّتْ نَاسٍ تَقَلُّبُ الْذِين صَفَرَوا فِي الْبَانْدِ مَتَعَقِّبُ لَهُم
نَمَّ مَأْوَهُم جَهَنَّمَ وَبَيْسُ الْيَمِهَاذٍ ﴿47﴾ الَّذِينُ أَتَقَوْا
رَبُّهُم لَهُم جَنَّتٌ ثَجِيرٍ مِن خَيْبَةٍ أَلْهِيْنَ حَالِيَيْنَ فِيهَا
نَزَلَ مِن عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّلْبَارِ ﴿48﴾ وَأَنَّ مِن
أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُؤْمِنَ بِيَلَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشْيَتِ اللَّهِ لَا يُشَتَّرَونَ بِيَلَّهِ تَمَّتَا
قَلِيلًا أَوْ أَنْزِلَكَ لِهِمْ أَجْرٌ هُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ
سِرِيعُ الحِسَابٍ ﴿49﴾ يَتَأَيَّهَا الْذِين عَامَنُوا أَصِيبُوا
وَصَبَّارُوا وَزَادُوا وَأَتَقُوا اللَّهُ لَعَلَّهُمْ تُفْلِحُونَ ﴿50﴾
سورة النساء - الجزء الرابع

مصحف الجمل وابن إسحاق وابن فرح

بسم الله الرحمن الرحيم

بتأثِّرها أنفساً أنفقو رحيقهم الذي خلقتم فمن نفس واحد وخلق من هنا رجاءً وثب منهم يساراً ويساراً ودفعوا الله الذي تساؤلونه

وأدركنا إن الله كان على دينه رقية وعئاز أموالهم وعلمهم ولاتبدوا أحداً بظلم وليأصلوا أموالهم إلى أموالهم إن شاء

كان حسب كيسمه وإن خلقتمه ألا تفسروا في اليتيم فإنا نصدحو ما طب لحكم من اليتيم مختار وردت وربعت فإن خلقتم ألا تعبدوا فوحدة أور ما ملكت أيضماً ذلك أدنى ألا تقولوا و익روا اليتيم صدقتهن نحلة فإن طين لحكم عن شيء منه نفساً فكلمه هيمنا مرينا وإن تؤثوا السفهاء موالاكم التي جعل الله لكم

يجبكون وقالوهم فيه واحتشوها وقولوا لهم قول معروفاً وابتلوا اليتيم حكي إذا بلغوا اللمباق فإن عانتم منهم رشدًا فأدفعوا إليهم أمولهم ولا تأصلكوه إسراً وبيداً إن يمسكوا ومن كان عينياً فليستعنرف ومن كان قيصرًا فليتحم بالشريعة فإذا دفعتم إليهم أمولهم فأشهدوا عليهم وکفى بإله عيساً
سورة النساء - الجزء الرابع

٥٨

لا يرجلٌ يصيبهِ بِمَسَاء تَرَكَ الْوَلَادَانَ وَالْإِفْرَيْنُ وَالْبَيْضَاءِ يَصِيبُ

مَسَاء تَرَكَ الْوَلَادَانَ وَالْإِفْرَيْنُ وَيَسَأَلُ ذَٰلِكَ مَنَا أوُّكَرْتُ نَصِيبًا

مَقُروضًا ۚ وَإِذَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلِوا الْقُرْءَاٰءِ وَالْيَتَّنِينِ

وَالْمُسْكِينِ فَأَرْكَوْهُم مَنَةً وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

ۖ وَلِيَخْشَ آلِ الْدِّينِ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دَرْيَةً ضَعِيفًا

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَنْفَعُوا أَلْلَهُ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا سَمِيدًا ۖ إِنَّ الْآُمِينِ يَأْتَحُّونَ أَمْوَالَ الْيَتَّنِينِ ظَلَّلُوا إِنَّمَا يَأْتَحُّونَ فِي

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ نَارًا وَسَيْضَلُّونَ سَعِيدًا ۚ يُوصِيَكُمُ الْأَلَّهُ

فِي أُولَٰيَ الْأُمَيْямِ لِلْكُبْرِ مَنْ حَيَّ الْأَنْثِيَّيْنِ فَإِنَّ صَعْنَ نِسَاءٍ

قَوْلًا أَتْنَتِينِ فَلْهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتِ وَاحِدَةٌ فَلَهَا

أَتْنَتُ ۖ وَلَا بَيْنَهَا لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهَا الْسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن

كَانَ الْأَنْثِيَّيْنِ ۖ فَإِنَّكَ فِنَاءٌ وَالْأَلَّهُ وَلَدْنَا لَن يَصِنَّ أَنْ لَهُمْ فَرَوْحَةٌ

فَإِنَّ كَانَ الْأَنْثِيَّيْنِ إِخْوَةٌ فَلَهُمْ الْسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصْيَةٍ يَوْصِي

بِهَا أَوْ ذِينَ عَابِرَ وَهُمْ أَعْتَدَوْنَ أَيْتَمُّ أَقْرَبُ لَهُمْ

نَفْعًا قَرِيضَةً مَنْ أَلَّهُمْ إنَّ الْأَلَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ
سورة النساء – الجزء الرابع

79

٨٠ وَلَّتْهُمْ يُصَفِّفُ مَا تُرَأَى أَزْوَاجُهُمْ إِن لَّمْ يَطَّخُنَّ
ۚ وَلَاتَهُمْ كَانَ لَهُمْ وَلَدًّا فَلَتَّقُلُوهُمْ أَلَمْ يَطَّخُنَّ
ۚ وَلَتَرَكُوْنَ مَنْ بَعْدٍ وَصَيَّةَ يُوصِّهِنَّ يِبَاحًا ۡأَوْ دَيْنِ
ۚ وَلَتَرَكُوا الرُّبُوعَ مَمَّا تَرَكُوكَمْ إِن لَّمْ يَطَّخُنَّ أَثْمًا وَلَهُمْ
ۚ كَانَ لَهُمْ أَثْمًا وَلَهُمْ فَلَتَّقُلُوهُمْ أَلَمْ يَطَّخُنَّ
ۚ مَنْ بَعْدٍ وَصَيَّةَ يُوصِّهِنَّ يِبَاحًا ۡأَوْ دَيْنِۡ
ۚ رَجُلٌ يُصْرَفُ كَانَ كَانَْ أَجْرِ يَوْمَ الْآخِرَةَ وَلَهُ أَجْرٌ أَوْ أَخْحَصُ فِيلَكِ
ۚ وَاحْدَةً مِّنْهُمَا أَلْسَنً فَكَانَ كَانَ أَجْرٌ أَجْرٌ مِنْ ذَلِكَ
ۚ فَهُمُ شِرَاءَهُمْ فَإِنَّ بَعْدٍ وَصَيَّةَ يُوصِّهِنَّ يِبَاحًا ۡأَوْ دَيْنِ
ۚ أَوْ أَنْفُسُهُمْ مُّصَارَ وَصَيَّةَ يَنْتَهِي مِنْ أَلْسَنِ اللَّهُۡ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِیمٌ
ۙ يُدْخِلُهُ جَنَّةَ ۖ فِيَّتَبَيِّنْ مَنْ ذَيَّهَا أَلْتَهَرُ
ۗ خَلِيَّةَمُنْ فِيَّتَبَيِّنْ ۚ وَذَا ذَكَّالْفَمَّوْرَ أَلْتَهَرُ
ۗ وَمَنْ يَعْصِي الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَقَّدَ حَسَدَهُ يُدْخِلُهُ
ۗ تَسَارُرًا هَلْيَوْلَا فِيَّتَبَيِّنْ ۚ وَلَهُ عَصُدُدُ مُهَٰذِبُينَ
سورة النساء - الجزء الرابع

وَأَلْيَقَنْ يَّأْتِينَ الْقُرْآنَ مِن يَآآيَاتِهِنَّ فَأَعْلَمُنَّ أَرْبَعَةً مِّنْهُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسَكْنَوْنَ فِي الْقُرْآنِ حَتَّى يَتَوَفَّى الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَيْبَلًا

وَإِلَّا ذَٰلِكَ يَقُولُونَ مُتَّبِعُونَ فِي الْقُرْآنِ حَتَّى يَتَوَفَّى الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَيْبَلًا

وَأَوْلَى مِنْهُمْ أَعْلَمُونَ مُتَّبِعُونَ فِي الْقُرْآنِ حَتَّى يَتَوَفَّى الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَيْبَلًا

۱۱٤:۱۱۱

۱۱٤:۱۱۳

۱۱٤:۱۱۲

۱۱٤:۱۱۰

۱۱٤:۱۱۳

۱۱٤:۱۱۰

۱۱٤:۱۱۱

۱۱٤:۱۱۰

۱۱٤:۱۱۲

۱۱٤:۱۱۱

۱۱٤:۱۱۰

۱۱٤:۱۱۲

۱۱٤:۱۱۱

۱۱٤:۱۱۰

۱۱٤:۱۱۲

۱۱٤:۱۱۱

۱۱٤:۱۱۰

۱۱٤:۱۱۲

۱۱٤:۱۱۱

۱۱٤:۱۱۰

۱۱٤:۱۱ۡ
سورة النساء - الجزء الرابع

وإِنْ أَرَدتُّمْ أَسْتَيَّدُالْ رَوْجَ مَسْكُونَ رَوْجٍ وَأَسْتَيَّدُ الْحُرْوَاءِ إِلَّا حَتَّى يَأْتِىَ النَّفْسُ أَمَّنَاءُهَا أَوْ يَأْتَى الْحُرْوَاءُ بِهِمْنَا وَإِنَّمَا مُبْتَأِنًا ۛ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَلْتُ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْضَدْنَ مَنْ يَخْضُدُ مَنْ عَلِيَّةُ ۛ وَلاَ تَنْكَحُواْ مَا تُصْحِحُواْ إِلَّا مَافَأْقَدْ سَلَفُهُ إِنَّهُ كَانَ فِيْهِ حَشْقَةُ وَمَقْتَانِ وَسَلَفُهُ سَبِيلًا ۛ حُرْمَةَ عَلَيْهِمْ أَمْهَّنُهُمْ وَتَنْبَأَتْهُمْ وَأَخْفَتْهُمْ وَعُمِّنُتْهُمْ وَخُلَّدَتْهُمْ وَنَبَاتَ الْأَخَ وَبِتَابَاتَ الْأَخْتَ وَأَمْهَّنُهُمْ أَلْسَنَهُمْ وَأَشْهَبُهُمْ مِنْ أَلْسَنَةٍ أَرْضُ عَنْهُمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ أَلْسَنَةٍ أَرْضٍ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ أَلْسَنَةٍ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ أَلْسَنَةٍ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ أَلْسَنَةٍ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ أَلْسَنَةٍ ۛ هُمْ أَلْسَنَانِ فِي حُجُورُكَمْ مَنْ أَلْسَنَانِ "اللَّهُيِّ دَحْلُّهُ يَهِنُّ فَإِنَّ أَلْسَنَةَ كُلُّهَا تَقْوَى وَدَخَلَتُهُمْ يَهِنُّ قَالَ أَجْتَاحَ عَلَيْهِمْ وَخَلَتْهُمْ أَلْسَنَاتِي أَلْسَانْيَهُمْ أَنْ أَصَلَّيْهِمْ وَأَنْ أَجْعَلَهُواْ بَيْنَ الْأَخْتَانِ وَأَخْتَانِ أَلْسَنَيْهِمْ ۛ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَحِيمًا
سورة النساء - الجزء الخامس

٧٢ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْأُثْمَرَاءِ ۚ أَلَّا تُسْلِمُنَّهُمْ ۚ أَيُّنُذُّنَّمُهُمْ

کتب الله علیه السلام وَاحِلً لَّهُمَا مَا وَرَأَتَا ذَاتِهِمْ أَنْ تَتْبَغَوْا

بِأَمْوَلَهُمْ مُحْصَنٌ عُيُوبٍ مُّسْلِفِينَ فَمَا أَسْتَنْعَمْتَمْ بِهِ

منْهَنَّ فَأَقْتَنُوا أَجْوَهُنَّ فِضْرَةً وَلَا جَنِحَ عَلَيْهِمْ

فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرْضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا

حَكِيْمًا ۖ وَمَا أَلَّمَ يُسْتَطِعْ مَنْ عَلَىٰ نَفْتَهُ أَنْ يَسَلِكَ

الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ فَمَا مَلِكَتْ أَيْنَ مَلِكْتُمْ بِنَفْتِهِ

فَتَبَيَّنَتْ الْمُؤْمِنَاتُ ۖ وَلَّهُ أَعْلَمُ بِيَوْمِ مَكَّةِ بَعْضُكُمْ مِنْ

بَعْضِكُمْ فَأَنْصَحُوهُنَّ يَأْذَنُ أُهْلِهِنَّ ۗ وَأَتْنَاهُنَّ أَجْوَهُنَّ

بِأَلِمَ مَعْرُوفٍ مُحْصَنٌ عُيُوبٍ مُّسْلِفٌ ۖ وَلَا مُتَخَذََتِ

أَخْدَانَ فَإِذَا أَحْصَنُ فَأَنْ كَأْسِنَ فِي نَفْسِهَا تَفْلِحْتُمْ فَعَلَيْهَا نَضْفَ

مَا عَلِلَ الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْأُثْمَرَاءِ ذَلِكَ لِتُنْ خَشِيْنَ

أَلْعَتِ مَنْهُمْ ۖ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرَ لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ

ۖ بَرَيْدَ اللهِ لِبَيْضَيْنَ لَحْمٍ وَهُمْ يَدِيْنُمُ السُّنَّةَ الْأَلِيمَ

مِنْ قَبْلٍ مَّ وَيَتَمرُّ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
سورة النساء ـ الجزء الخامس

وَأَلَّهَةُ يُرِيدُ بِهَا وَتَارَّى آدَمُ إِلَى بَيْتِهَا وَرَأَى آدَمُ، وَعَلَىٰ ذَٰلِكَ قَالَوْا: "فَأَدْعِنْ لِلرَّحْمَٰنِ وَسَيَسْتَغْفِرُهُ بِجَزَاٰلٍ يَضُحٍّ."

فَأَذَكَّرَهُمْ وَأَزْلَلْهُمْ إِلَّا مَا سَمَّىٰهُمْ يَضُحٌّ. وَأَذِيرَهُمْ مَا كَانُواٰ يَسْتَغْفِرُونَهُ بِجَزَاٰلٍ يَضُحٌّ.
سورة النساء - الجزء الخامس

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}{}]}}}}}}}}}}}}{}]}}}{}]}}}}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}{}]}}}[]}
سورة النساء - الجزء الخامس

وَلِلَّذِينَ يَنفَضُونَ أَمْوَالَهُمْ رَضِيَّةً آتِيَةً وَلَا يَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَأْتِيُّونَ اللَّهَ مُتَقِينِينَ وَمَن يُخْتِمَ النَّشِيطُنَّ لَهُ قَرِينَةٌ فَسَاءً قَرِينَا وَمَن أَعَلَىْهُمْ لَوْ آتَيْنَاهُمْ بِاِلَّلَهِ وَأَلِيُّمُ الْآخِرَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا ۛ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظَلِّلُ مِنْ لَدَنَا مَتَقَلَّدًا ذَّرْعٍ وَإِنَّهُ مِنْ نَحْساً يُضْعِفْهَا وَيُؤْوِي مِنْ لَدَنَا أَجْرًا عَظِيمًا ۛ فَكُفِّئَ إِذَا جَتَتْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ يُشْهِدُ وَجَتَتْ بِلَّا يَهْكُولُ لَا حَسَنَةً شَهِيدًا ۛ يُؤْمِنُ بِرَبِّ الْعَلْوِ وَلَا يَنْتَهِي مَنْ أَصَلَّى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جَبَّا إِلَّا غَيْرِي سِبْيلٍ حَتَّى تَأْتِسْلُوا وَإِن كَثِّرَ مَرْضَى أوَّلَ سَقَرَ أَوَّلَ جَاهِرٍ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ أَلْغَابِيْت أو لَمْ يُهْتِمَّ الْعَسِيَّةَ فَلَمْ يُجِبُوا مَآهُ فَتَيْمُوْبُوا صَعيدًا طِيْبٌ فَآمَسَهُمْ بَيْوُجُوهُمْ وَأَبْيَاضُهُمْ يَرَى اللَّهُ كَانَ عَفَا عَفُوًا ۛ أَلَمْ كَرَى إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا تَصِيبًا فَنُذِّلَ الْكِتَابُ يُشْتَرَوْنَ الْصَّلَالَةَ وَلَيْسَ دُونَ أن تَضُرُّوا السَّيِّبَل ۛ
سورة الحماء - الجزء الخامس

{فييلاقآ أنظر} قرأ الثلاثة بضم نون التذكير وصلاة.

{هَذِئَا يَبْدِئُ} قرأ الثلاثة بالإبتداء بآية الهمزة الثانية.

مع الفتح

86
سورة النساء - الجزء الخامس

مصباح الجنّة وابن إسحاق وابن فرح

اورثك الذين آثروا الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرًا، أم لهم تصيب من المَلَك فإذا لا يؤمنون الناس تقيروا. أم يحبسون الناس عل مآ أتتهم الله من فضلا، فقد اتبتًا عال إبراهيم الكبب والحكمة واتبتهم ملكًا عظيمًا قيمهم من عامر يه وهم من صد عنده وكم يجهم سعيرًا. إن الذين حفروا بأتيتنا سوف يصبهم نارا، كنا نضجت جلودهم بدميئتهم، جلودًا غبرها يبتدؤها العذاب إن الله كان غريبًا حكيمًا. والذين آمنوا وعملوا الصلب حت سندخلهم جنب تحرى من ظهيه الأئموز خليدين فيها أبدًا. لئم فيها آزوج متطهرة وندخلهم ظالًا خليلاً. إن الله يأمرني أن أتؤدوا الأمتنين إلى أهلها وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعطكم به، إن الله كان سميعًا بصيرًا يتأيه الله الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وعليه الأمر منحكم فإن تترمنهم في شىء فجردهم إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بله والهيم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلًا.
سورة النساء - الجزء الخامس

imuth自動詞 - 词语動詞

لا أتَر ٱلۡحَذِيرَةَ لِلذِّينَ يُتَّبِعُونَ أَنَّهُمْ قَامُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ بُلْيَةٌ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى ٱلۡبَيْكَةِ وَقَدْ أَمَرُوا أَنْ يَتَحَفَّرُوا بِهِ وَقَدْ أَنْزِلَ ٱلسَّمۡيَتُونَ أَنْ يُضۡلِلَهُمْ ضَلَالًا بَعیدًا وَإِذَا قُيتَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أُنْزِلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلسَّلَّمِيِّ رَأَيَتُوا أَنَّ مِنَ ٱلۡمَكۡفِقِينَ يَضۡمَنُونَ عَنْهُمُ الصُّدُورُ فَكَيۡفَ يَفۡكَرُ إِذَا أَصَبَّتْهُمُ ٱلسَّمۡيَتُوۡنَ قَدۡمَتُ أَيۡدِيهِم مُّجَالِدٌ إِنَّهُمْ لَا يَعۡلَمُونَ ٱللَّهَ إِنَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ عَنۡصُرٌ عَنۡثَٰهُمْ وَعَظۡهُمْ وَقُتُلُ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَزَوۡلًا بَلۡيَعًا وَمَا أُرۡسِلَتَا مِنۡهُوۡلِيَةٌ إِلَّا لِيَظۡعَ قَبْلَٰذِٰنَ ٱللَّهَ وَلَٰكَ نَأۡتُنَّهُمْ إِذۡ ظَلَّلَۡوۡا أَنفُسَهُمۡ حَجَّةٌ إِنَّهُمۡ لَعَشَّرُوا لِلَّهِ وَأَسۡتَمَغَصُّوۡا لِهِمۡ ٱلسَّلَّمِيِّ أَوَلِيَّةٌ إِنَّهُمۡ لَكَ أَرۡضَۡوۡاً رَجِيمًا فَقَلَۡوُا وَأَرۡسَیۡكَ لَا يَكُونُۡنَ ۡحَجَّةٌ يُهُجَّكُوۡلَهُ إِنَّهُمۡ فِي أَنفُسِهِمۡ حَجَّةٌ إِنَّهُمۡ لَا يَتَّبِعُونَ ۡوَيَسۡلِمُوآ نَسۡلِهِمۡ
سورة النساء - الجزء الخامس

ولَوْ أَنَّا كَتَبْنَا علَّيْهِمْ أَنْ أَقْتُلُواَ أنفَسَتَهُمْ أَوْ أَخْرُجُوا مِن
ديْرُكُمْ مَا كَفَّئُوهَا إِلَّا قَلِيلَ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنْهُمْ فَعَلُواْ مَا يَوْعَظُونُ
يٰهُ لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ وَأَشْدَدْ تَنْبُتَتُهُمْ ۖ وَإِذَا لَأَنْتُشِتُهُمْ فَأَنْتَ
لَقَدْ أَجَرَأَ عَزْيَمًا ۖ وَلَهُمْ بَعْضًا مَّسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمَلِكِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مَنْ أَلْقَيْنَى وَالْمَسْتَقِيمَانِ وَالْمُسْتَقِيمَانِ وَالْمُسْتَقِيمَانِ وَحَسُنَ
أُوْلَٰئِكَ يَفْقِهُمَا ذَلِكَ أَفْضُلُ مِنْ اللَّهِ وَكَذَٰلِكَ يَبْلَغُهُ عَلِيمًا ۖ يَعْلَمُ الْمَلِكِ أَنْ هُدُواْ حَدَّدَهُ أَجْزَارُ
فَأَنفِرْنِي ثَمَّنَا أَوْ أَنفُرْنَا جَمِيعَا ۖ وَإِنْ صَبَحُ اللَّهُ فَأَوْقَدَهُ أَجْزَارًا
ۖ فَإِنَّ أَصْبَحُهُ مَعْصِبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَّىٰ إِذَّ لَمْ أَنْعَمَ مَعَهُ
شَهِيدًا ۗ وَلَنَّا أَصْبَحَ فَضْلُ مِنْ اللَّهِ لِيَقُولُنَّ كَانَ
لَمْ تُحْطِمْ بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ مَوْدُودَةً يَتَنُكَّى كَانَ مَعْهُمْ فَأَفْؤَرَ
قَفْرًا عَظِيمًا ۖ فَلْيَتَقَلِّبْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلْقِيْنَى
يَبْشِرُونَ أُمَّهُ أَنفَسَتَهَا بِالْأَخْيَارِ وَمَنْ يَتَقَلَّبُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَيَفْتَّلْ أَوْ يَعْلَمْ فَقْسُوْفَ نَوْتِيَهُ أَجْرًا عَظِيمًا
سورة النساء - الجزء الخامس

وما لَحَمَّ لا يُقْتَلُونَ في سبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْبَنِيَّةَ وَأَولُونَ الْئَلَامِ يَفْوُونُ رَبِّيَا أَخْرَجَتُهُم مِن هَذِهِ الْقُرْبَى الْقُلُوبِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلَ لَتَا مِنْ أَيْنَكَ وَأَجْعَلَ لَتَا مِنْ أَيْنَكَ نَصِيرًا ۖ إِنَّ الْحَمَّاءِ ۚ أَّمَّنْ أَتَى إِلَى الْهَمْـِيِّ قَبْلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْبِيْحَمِّ، وَاِقْبَمْوا الْصَّلَوَةَ وَأَوْلاِ الْوَكْوَةَ قَلْيًا كُبْبٌ عَلَيْهِمُ الْفَتَّالِ إِذَا فَرَقَ فِيْهِمْ يَحْقُوْنُ آنَاسَ كَحْشَيْةٍ لِلَّهَ أَوْ أَشْدَدْ حْشَيَةً وَقَالاً رَبِّنَا لَمْ كُتِبْ عَلَيْنَا الْفَتَّالُ لَوَلِ أَخْرَجْنَاهُ إِلَّا أَجْلَ قَرِيبًۚ فَأَنْبِعْ إِلَى الْحَمَّاءِ قَلِيلًا وَالآخِرَةِ خَيْرًا لَمْ نُأْتَنِى وَلَا نُظَلِمَنَّ فَيْنِلًا ۖ أَيْنِما تَصْبِهِمْ يُتِمْ كَمْلُهُمْ وَلَوْ كُتِبَ فِي بُرْجٍ مَّشْيَةٌ ۚ وَإِنْ تُصْبِهِمْ حَسَنَةً يُؤْلُوْنَهَا هَذِهِ ۚ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصْبِهِمْ سَيِّئَةً يُؤْلُوْنَهَا هَذِهِ ۚ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَلَأُ الْقُوَّةِ لَهُمْ لَا يَسْتَقَدُوْنَ يَفْقِهُونَ حَدِيثًا ۖ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ قَبْلَ آنَةَ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةِ فَإِنْ تَفْسِيْكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلْقَابِسِ رَسُولًا وَكَفَّرْ بِاللَّهِ ۚ عَلَىٰهُ مَهِيدًا.
سورة النساء - الجزء الخامس

مَن يُطِع الْرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّ فَمَا أُسَلَّتْهُ عَلَيْهِمْ حَفْيَّةٌ ۚ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزَوْا مِنْ عِندِ الْمَكَةِ بَيْنَاتٌ طَائِفَةً مِنْهُمْ غَيْرُ الَّذِينَ تَقُولُونَ وَاللَّهُ يَجْعَلُ مَآ مَيْتِينَ فَأُغْرَضُ عَنْهُمْ وَتَوَلَّ اِلَّلَهَ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۖ أَفَلَا يَتَبَيَّنُ لِلْقَرَءَانِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الْلَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْتِلْفًا كَبِيرًا ۖ وَإِذَا جَآءْهُمْ أَمْرٌ مِنْ الْأَمْرِ أُوْلِي الْأَلْبَابِ أَوْ أَحْزَفُ أَذَا عَدُّوهُمْ وَلَدُّوْ رَدَّهُ إِلَى الْرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْ هُمْ لَعَلَّهُمْ يُشْتَيِطُوْتُهُم، مَنْهُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرَجْعَتْهُ مَنْ أَقْلِبَلَا فَقَعْيَلُ في سَيِّبِلِ اللَّهِ لَا تَعْسَفُ إِلَّا كَأَنَّهَا نِمْسَكٌ وَحَرْضُ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يُصْفِفَ بِاِسْتَدْرَقَةَ الْمُؤْمِنِينَ `وَلَوْ أَنْ تَهْيَىْهَا مَنْ يَتَشَقَّى سَقْعَةً حَسَنَةً يُصْفِفْنَ لَهُ وَأَنْتَ تَنْكِبْلَا مَنْ يَتَشَقَّى سَقْعَةً حَسَنَةً يُصْفِفْنَ لَهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَّقْبُولًا ۖ وَإِذَا حَيَيْثَ مِتَجِبَةً فَحَسَبْوَاهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَّقْبُولًا وَأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رَدُّهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسَبًا
سورة النساء - الجزء الخامس

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

"آلهة لا إله إلا هو لبجاعملتهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وقمن أصدقاء من الله حديثا فما لكم في المتنقنين فتقني وآلهة أركسعهم بما كسبوا آمردون أن تشهدوا من أصل الله وممن يضل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لمو تخفرون كما خفروا فتكون سواقة فلا تتخذوا منهم أولياء حيش يهجروا في سبيل الله فإن توغوا فخذوه واقتلوه حيش وجدتموه ولا تتخذوا منهم ولن تنصيروا إلا الذين يصلون إلى قوم ي/<?php echo Text::random_string(2); ?>نهم نفس النغم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقتلوكو أو يقتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطتهم عليكم فاقتلوكم فإن أغترلوكم فلن يقتلوكو وألقوا إيطهم السلم فما جعل الله لكم عليكم سبيلا

ستجدون خيرين يريدون أن يأتونكم ويتأنمو قومهم كل ما ردوا إلى الفئة أركسوا فيها فإن لم يعتروكم وبلغوا إيطهم السلم ويتخفروا أين يديهم فخذوه واقتلوه حيش تقيقهم وقولكم جعلنا لكم عليكم سلطتنا مبينا

92
سورة النساء - الجزء الخامس

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَرَّاسًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا حَرَّاسًا فَتَحْرِيرُ رِقَابَتِهِ مُؤْمِنَةً وَدِيَةٌ مَّسَلَلَةٌ إِلَّا أَهْلِهِ إِلَّا أَن يُضَلَّدُوا فَإِن كان مِن قَوْمٍ عَدَّةً لَّهُمْ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ فَتَحْرِيرُ رِقَابَتِهِ مُؤْمِنَةً وَإِن كان مِن قَوْمٍ يُبْنِيَانِ وَبَيْنَهُم مَّيِّتٌ فَدِيَةٌ مَّسَلَلَةٌ إِلَّا أَهْلِهِ وَطَوِيْرُ رِقَابَتِهِ مُؤْمِنَةٌ فَمَنْ أَمَّمَ تَجِدُ فَصُيَّاهُ مُشَهَّرُ مُنْتَنَابِيْنَ تُؤْثِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيّاً حَكِيماً وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُّتَعِقِّدُهُ فَجَعَازُهُ رَحْمَتُهُ مَّغْلِبَةً وَغُضُبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعِنَهُ وَأَعْدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَتَأْتِيهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبَتْهُم فِي سَيْبِلِ اللّهِ قَتَبْتُ يُوَلَّوْا لِمَن أَلَقَّ إِلَيْهِمْ أَسْلَمْ لَسْتُ مُؤْمِنَا تَبَعَونَ عَرْضٌ أَحْيَا أَلِينَ لاِيُعَيِّنُ اللّهُ مَعَانِي مَكَيْبَةٌ كَذَلِكَ كُنزُتُ نَسْخَهُ قَبْلُ قَمَسَ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَتَبَتُهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ يَضَعُّ عُمْلَهُمْ حَتَّا أُوْلَٰٰذِيْنَ
سورة الحسناء - الجزء الخامس

لا يَبِدؤُ الْكُلَّدُوْنَ مِنَ الأُمُوِّمِينَ غَيْرُ أَوْلِي الْأَيْمَانِ وَالْمَجْهِدُونَ
في سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَنَفْسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَنَفْسِهِمْ عَلَى الْقَبِيلَاتِ دَرَجَةً وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْخَيْسِينَ وَفَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَبِيلَاتِ أُجُرًا عَظِيمًا ۡذَّرَجَتْ مَنَةً وَمَعْفَرَةً
وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۡإِنَّ الْيَوْمَ لَتَوْفِيَهُمُ المَلَايِكَةُ
طَالِبِهِمْ أَنْفُسِهِمْ قَالَوْا فَمَا كَانَ قَالُوا كَانَا مُسْتَضِعَفَينَ فِي الأَرْضِ
قَالُوا أَلَمْ تَخْلِصَ أَرْضَ اللَّهِ وَاسْعَةً فَنَهَا جَرُوْا فِيهَا فَأَوْلِّيَكَ مُأْوِيَهُمْ
جِهَّزْنَ رَسَائِلَ مُصْرِفًا ۡإِلَّا الْمُسْتَضِعَفَينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْأَوْلِيَاتِ لَا يَبِدَؤُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْجِرُونَ سَنَةً
ۡفَأَوْلِيَكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَفْسُدَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا عَلِيمًا
ۚ وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْضُهُ بَعْضٍ كِبَيْرًا وَسَعَةً
ۡوَمَنْ يَجِرْ بِمَآءْمُكِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ يَذََّرِكَهُ آمِنٌ
ۡفِدْنَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۡوَإِذَا صَرَّبْتُمْ
فِي الأَرْضِ قَلِيَّسْ عَلِيْهِمْ جَناحٌ أَنْ تَقَدْرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ
ۡأَنْ يَقُولُوا ۡمَلَكُ الْكَافِرِينَ فَأَنْتُمْ عِيدُوُمُ مَيْتِينَا ۚ
سورة النساء - الجزء الخامس

ورأى كُنَّ نَّفَسِهِمْ فَأَقْبَضَتْ لَهُمُ الصَّلَوَاتُ فَلَتَقُنُّوا طَلَقَةً

مِنْهُمْ مُعَادٍ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيُكُونَوا

مِنْ وَرَأْيَهُمْ وَلَتَسَأَّلَ فَإِنَّهُم مُرَضُوا لَهُمْ يُصَلُّوا

فَلَيَلْصُلُوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا جَذْرُهُمُ أَسْلِحَتَهُمْ وَدُوَابِّهِمْ

صَفَرُوا لَوْ تَغُفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِهِمْ وَأَشْيَاءٍ كَثِيرَةٍ فَيُبَيِّنَ لَهُمْ

عَلَيْهِمْ مِثَالًا وَاحِدًا وَلَا جَنَاحٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ كُلَّمَ أَذَى مِنْ مَعْطُورٍ أَوْ كُنَّ مَرْضًا أَنْ تَصْعَبُوا أَسْلِحَتَهُمْ

وَخُذُوا جَذْرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ أُعِيدَ لِلْكَفِيرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوَاتُ فَأَذَكَّرُوا اللَّهَ قَيْمَةً وَفَعِلُوا وَعَلَى

جُنُوبَيْهِمْ فَإِذَا أَظْلَمْ أَهْلَهُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوَاتَ إِنَّ الصَّلُوَاتَ

كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُّوقِتًا ۡ وَلَا تَهْزِئُوا

فِي أَيْنِ غَيْبَاءُ الْقُوَّمِ إِنَّ تَعْصَمُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَمَا

تَأْلُونَ وَتُرِجُونَ مَنْ أَلَهُ مَا لَا يَرِجُونَ وَكَانَ اللَّهَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بَلْ هُوَ لِتَحْكِيمٍ لِّلْكَافِرِينَ بَيْنَ

الْمُنْفَسِينَ وَبَعْضًا أَرْسَلَ اللَّهُ وَلَا تَقْسِمُ لِلْكَافِرِينَ خَصْصًا ۙ ۚ
سورة النساء - الجزء الخامس

وَاسْتَغْفَرْنَا رَبّنَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفٌّرًا رَحِيمًا \nولا تُجَدِّدُ 
عَلَى الْعَامِرِينَ الْجَهَّالِ نَفْسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُّ مَنْ كَانَ 
خَوَافًٌا أُثِيمًا ۚ يَسْتَغْفَرُونَ مِنْ اللَّهِ وَلَا يُسْتَغْفَرُونَ 
مِنْ اللَّهِ وَهُوَ مَعْهُمْ إِنْ يُسْتَغْفِرُونَ مَنْ يُعْمَلُ جَنْدَلَمُ 
عَلَيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۡقَمْنَ يُجَسِّدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَبْعُدُ 
الْقَيْسِيَةَ أَمْ مَنْ يُضْحَكْ عَلَيْهِمْ وَكَيْلاً وَمَنْ يُعْمَلُ 
سُوَاءً أَوْ يُظْلِمْ نَفْسَهُ. تُمْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ يَجِدَ اللَّهَ غَفُورًا 
رَحِيمًا وَمَنْ يُحَسِّبْ إِنَّمَا فَلَنَا يُحِسِّبِهَا عَلَى نفْسِهَا 
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيَّاً وَمَنْ يُحَسِّبْ خَطِيَّةً أَوْ إِنَّمَا 
تُمْ يَجِدَهُ وَرِيَّتْهُ فَقَدْ أَحْتَمَلَ بِهِ هَٰذَا وَإِنَّا مُبِينَا وَلَوْلَا 
قُضِّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحِمَهُنَّ لَهُمْ نَافِئَةً فِيْهَا مَنْ 
يُضْلِلُونَ وَمَنْ يُضْلِلْهُنَّ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضْرُّهُمْ مِن 
شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْكِتَابَ وَالْحَكِيْمَةَ وَعَلَمَكُمْ 
مَا أَلَتْ تَعَلَّمُ وَكَانَ فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَظِيمًا.
سورة النساء - الجزء الخامس

mezahat Allah

الثالثة على النحو التالي:

فيها الحلال والأكل للصلاة وصلاة وصلاة.

فَقَدْ ضَلَّ فِي هَذَا الجَهَالِ بِالإِخْبَارِ وَفِي هَذَا السَّمَاعِ، فَلَمْ يُحْيَيْهِانَ. 

فَقَدْ ضَلَّ فِي هَذَا الجَهَالِ بِالإِخْبَارِ وَفِي هَذَا السَّمَاعِ، فَلَمْ يُحْيَيْهِانَ.

فَقَدْ ضَلَّ فِي هَذَا الجَهَالِ بِالإِخْبَارِ وَفِي هَذَا السَّمَاعِ، فَلَمْ يُحْيَيْهِانَ.

فَقَدْ ضَلَّ فِي هَذَا الجَهَالِ بِالإِخْبَارِ وَفِي هَذَا السَّمَاعِ، فَلَمْ يُحْيَيْهِانَ.
سورة النساء - الجزء الخامس

قال الله تعالى:

وَأَلْدِينَ عَمِّيْنَ أَمْتُوْا وَعَمِّيْنَ أَصْلَالِيْحَةٍ سَنَّدُجُنُّهُم

جَنَّتَ تَجْرِي مِن زَحْيِهَا الْمُرْتَحِيّينَ فِي هَذَا أَبْدًا وَعَمِّد

اللَّهُ فَقَدْ أَصْدَقْ مِنْ أَيْدَيْهِ مَنْ أَصَدَقْ مِنْهُ وَأَصِدَقْ مِنْهُ وَأَصِدَقْ

أَيْمَانِيْتُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سَوَاء يُضِرْ بِهِ

وَلَا يَضِرْ بِهِ مَنْ دُونَ اللَّهِ وَلَيْسَ وَلَا يَصِرُّ وَلَا مَنْ يَعْمَلْ مِنْ

أَصْلَالِيْحَةٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثِىٍ وَهُوَ مؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَسْتَخْلِقُونَ أَحْيَا وَلَا يَضِيقُونَ نَفْسًا ۚ وَمَنْ

أَحْسَنَ دِينًا مَّيْنَ أَسْلَمْ وَجَهَةَ الله وَهُوَ مُحْيٍّ وَأَقْبَع

مَلَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَأَخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَليًّا وَلَهُ مَا

فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ شِئٍّ وَيَحْيِطُ

قُلْ أَلْتَفَتْنَاكُم فِي الْكِتَابِ فِي يَسِيرَ الْأَيَّاسَ ۖ فَيَسِيرَ الْأَيَّاسُ

فِيهِنَّ وَمَا يَصِلُّ عَلَيْكُم مِّنْ أَعْرَقٍ وَيَرْبَعُونَ أَنْ تَتَكَلَّمُوا

وَأَلْسَتِتْ مُسْقِعُونَ مِنْ أَلْوَانِهِ وَأَنْ تَقُومُوا لِيُبْتَغُوْنَ

بِأَلْفِ يَسْتَفْتَعُونَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَا**نَّ بَيْنَهُ عَلِيْمًا**
سورة النساء - الجزء الخامس

وَإِنَّ آمَرَةً حَاجَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِغْرَاسًا فَقَالَ جَنَاح
الْجَمِيعُ أنْ يُصَلِّحُ تَبْنِيهَا صَلَحًا وَالْثَّلَاحُ خُيْرٌ أَوْ أَحْضَرَت
الْأَنْفُسُ الْسُّنُُّ وَإَنَّ بِهِمَا وَتَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
يَعْمَلُ حَيْرًا وَأَنَّ تَتَتَّظِيعُوا أَنْ يَعْمَلُوا
بَيْنَ أَلْيَسَآ وَلَوْ أَرْضَتْ فَقَالَ تَمِيَّزْوَا كَلِمَتَيْنِ
فَتَحَدَّرُها كَأَلْمَلَقَةٍ وَإِنْ تَصَلَّحْوَا وَتَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَفُوًّا رَّحِيمًا وَإِنْ يَتَقَفَّرَ فَلَا يُغَيِّضْنَ اللَّهُ كَلاً
وَمَا سَيَعِينُهُ، وَكَانَ اللَّهُ وَسَعَ حَكِيمًا وَلَهُمَا فِي
الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَضَيْنَا لَدَيْنَا أَوْثَنَا الْكَتْبَ
مِنْ قَبْلَهُمْ وَإِبْقَاهُمْ أَنْ أَقْفُوا اللَّهَ وَإِنْ تَشْفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَيْبًا حَيِيدًا
وَلَهُمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَضَيْنَا لَدَيْنَا أَوْثَنَا الْكَتْبَ
إِنْ يَتَسَأَلُ يُدْهِبْهُمْ أَبَاهَا الْأَلْبَاسُ وَيَبْتَغُونَ يَتَحَرَّرُونَ وَكَانَ
الَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَبَدًا فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ مَنْ تَوَابَ الْأَلْبَاسُ فَقَعُنَّ
الَّهُ قَوْاتَ الْأَلْبَاسِ وَالْأَخَرَةَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
سورة النسل - الجزء الخامس

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

وَلَوْ عَلَى الْقَسَمِ أَوْ الْعَلَامَةِ أَوْ النَّظَّرِينَ إِنْ يَكَلُّ ثُمَّ غَيْبًا أَوْ قَفِّيَّةً قَالَ اللهُ أُولَٰئِكَ يُبِينُ عَنْهُمْ أَخْبَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ لاَ يُجْهَلُونَ ۖ وَكَانَ الْمُلُوْسِلُوهُ الَّذِي مَعَهُ ۖ وَلَيْسَ عَلَى رُسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رُسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَصْفَحُ عَلَى رَبِّهِ وَمَلِكَتِهِ وَكُنِّيهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَيُومِ الْآخِرِ فَقَدْ صَلَّ ضَلَالًا بَعيدًا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ عَمِّنَهَا تُضَعُّرُوا ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ عَمِّنَهَا تُضَعُّرُوا ثُمَّ أَزَادُوا صَفَرًا لَّمَّا يَحْسُنُ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ۗ لَا يَعْتِدُهُمُ السَّيِّئَةُ ۖ بِشَّرُ الْمُتَنَفِّقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَدَّادًا أَلِيًا ۖ الَّذِينَ يَتَحَدُّونَ الْكُفَّارِ أَوْ لِيَأْيُدُونَهُمْ أَمَّنْ دَوَّرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيْتَمُّونَ عَنْهُمُ الرَّءْشَةَ فَإِنَّ الْأَعْرَةَ فَإِنَّ الْأَعْرَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَى مُحَجِّرٍ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَعَمُّ عَابِدُ اللَّهَ يُصَفَّرُ يَدَهُ وَيَسْتَهْزَأُ يَدَهُ فَلَا يَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يُجْعَلُوا فِي حِدِيثِ عَقِيْدَةِ إِنَّهُمْ إِذَا كِسَطُوُا إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْمُتَنَفِّقِينَ وَالْكَفَّارِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًااً ۗ ۖ
سورة النساء - الجزء الخامس

الذين يقتسمون يظلم فإن كان لحكم فتح من الله قالوا ألم تكمل مميت وان كان للكافرين تصبب قالوا ألم تستحوذ عليكم وتستعنا من المؤمنين فهذا يحكم بكُنتم يوم القيامة ولست يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا

إن المتفقين يخشون عون الله وهم خشود لهم وإذا قاموا إلى الصلاوة قاموا كسائر يزرون القداس ولا يذكرون الله إلا قليلا 33 متدنيين بين ذيلك لا إلى هيثولا ولا إلى هيثولا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا 34 يتباهيها الذين عائموا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أثربدون أن يفعلوا يله علا يحكم سلطنتنا مبينًا إن المتفقين في التذكُّك الأسقفي من الانتصار ولست تجد لهم تصيرًا 46 إلا الذين تابوا وأصححوا وأعتصموا بالله وأخلصوا بهم فلله فأولئك مع المؤمنين سوؤف يؤول الله المؤمنين أجرًا عظيما 47 ما يفعل الله بعد ذلك بم

إن شكرتم وءامتم وكان الله شهابك عليمًا 50
سورة النساء - الجزء السادس

لا يُصيبُ آللَّهُ أَجْهَرًا يَالسُّوءِ مَنْ أَلَمْ ٱلْقُوَّلَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ آللَّهُ سَمِيعًا عَلِيَّمًا ۛ إِنَّهُوَ أَجْهَرُ بِهِ وَيَدْرِجُونَ إِنَّ آللَّهَ كَانَ عَفُوًا فَقِيرًا ۛ إِنَّ آللَّهَ يُعْفِفُ بِمَا خَشِيَّ يُعَفِّفُ عَنْهُ وَرُسُلِهِ وَبِمَا خَشِيَّ يُعَفِّفُ عَنْهُ وَرُسُلِهِ وَيَقْلُونَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَصْفِصُفُ بِهِ وَيَقْلُونَ أَنْ يَتَخَذُّواْ بَعْضًا ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۛ أَوْ لَيْكَنَّ هُمُ الْكَفَّارُ حَقًّا وَأَعْتَدَّا لِلْكَفَّارِينَ عِدَادًا مُهَيِّنًا ۛ وَلَيْدَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُؤْتُوهُمْ أَجْهَرًا وَكَانَ آللَّهُ غَفُّورًا رَحِيمًا ۛ ثُمَّ سَأَلَّاهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ إِنَّهُمْ يَنِزِّلُونَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلَوْا مُوسِىَ أَجْهَرًا مُنِّذِرًا ۛ أَوْ لَيْكَنَّ آللَّهُ غَفُفَ بِهِ وَمُسَّىٰ قُلُوبَهُمْ مَعَ أَنَّهَا آللَّهُ جَهَرَةً فَأَخَذَتْهُمْ اِلْصِّفَاطَة فَبَلَغُوا هُمُ الْكَفَّارُ عِدَادًا مَعَهُمْ بِمَعْمَالَةٍ مُهَيِّنٍ ۛ وَرَفَعَهُمْ قُوَّمُهُمْ أَطْوَرًا بِمِبْتَقِيَّةٍ وَقَلَّتَهُمْ أَطْوَرًا بِمِبْتَقِيَّةٍ عَلِيَّةٍ ۛ وَقَلَّتَهُمْ لَا تَعْدُونَ فِي أَلسُنْبَةِ وَأَخَذَتْهُمْ مِبْتَقِيَّةٍ عَلِيَّةٍ. ۛ
سورة النساء - الجزء السادس

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

فَقَرَ اللَّهُ مُحِيطًا بِبَالِدَةٍ لِّيُبْخَطِ السَّنَنَ وَيْلَهُمُ الْآثِرُيَّةُ 

لِيَعْقِبَهُمْ وَقَوْلُهُمْ قَلُوبُهُمْ عَلَىٰ جَلَّ عَلَيْهِمْ أَلْبَاطٍ 

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَقَوْلُهُمْ عَلَىٰ مَزَارِعٍ 

بِهِمْ عَظِيمًا وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسْلِمِينَ عِسْخًا أَبِنَ مَرْيَمَ 

رَسُولِ اللَّهِ وَمَا قَتَلْنَا وَمَا صَلَبْنَا وَلَحِينَ شَبِهَ لَهُمْ وَإِنَّ الْذِّينَ 

أَخْتُلَفُوا فِيهِ لَنِ فِي شَكِّ مِنَّهَا مَا أَلْهَهُ بِهِ مِنْ عَلَّمٍ إِلَّا أَقْبَاعَ الْطُّنْبِ 

وَمَا قَتَلْنَاهُمْ بِبَيْنِ الْقَبْلَيْنِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

وَإِنْ قَبْلَ أَهَلِ الْكُتُبِ إِلَّا يَجْعَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةَ صَلِبًا وَيَوْمَ الْقِيَمَةَ 

يَجْعَلُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَيُظْلِمُ مِنْ أَلْدَيْنِ هَادِئًا 

حَرْمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتَيْنِ أَجْلَتَ لَهُمْ وَيَضْدِهِمْ عَنِ السَّبِيلِ اللَّهِ 

كَبِيرًا وَأَخْدِهِمْ آوِرَةً وَقَدْ نَهَاهُ عَنْهَا وَأَحْلِيَهُمْ أَمْوَالَ الْكَافِرِ 

بِالْبَيْنِ وَأَعْتَدَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَدَّاً أَلْبَا أَلْبِيًا لِلْرَّسُولِ الْمُسْلِمُ 

فِي أَلْبِيَةِ مِنْهُمْ وَالْمُؤَمِّنُونَ يَوْمَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَمَا 

أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُؤَمِّنِينَ الْصَّلَوَةَ وَالْمُؤَمِّنُونَ الرَّكُوَنَةَ 

وَالْمُؤَمِّنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَيْتِ الْآخِرِ أَوْلِيَاءَ سَنَوْئِلْهُمُ أَجْرًا عَظِيمًا
سورة النساء - الجزء السادس

فَرَّ جَالِسًا بِالإِدِّيْمَةِ وَقَامَ إِنَّهُ إِكْبَارٌ وَإِنا لَمْ نَخْلِفْهُ

فَخَفَضَ الغَالِبُ وَأَخَذَ اِبْنَ السَّمْتِ وَأَخَذَ رَجُلًا وَأَخَذَ إِبْنَ النَّجُومِ

فَخَفَضَ الغَالِبُ وَأَخَذَ اِبْنَ السَّمْتِ وَأَخَذَ رَجُلًا وَأَخَذَ إِبْنَ النَّجُومِ
سورة النساء - الجزء السادس

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

بِنَاتِ الْكَوْنِ لا تَعْلُمُوا في دِينِهِمْ وَلَا تَقُولُوا
على الله إِلَّا أَخْطَبُوا إِنَّمَا الَّذِي بَيِّنَ الْمِسْرَى عِيسَى أُبُو مَزَيْدٍ رَسُولٌ
اللَّهِ وَكَلََّمَهُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرَوَى مِنْهَا قَيْسًا لِلَّهِ
وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا قَلَنتُ أَنَّهَا خَيْرًا لَّهُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّا
وَاحِدُ سُبْحَانُهُ أَن يُصَنَّعَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمُوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَلِمَةٌ لَّيْتَشَعَّكَ
الَّذِي بَيِّنَ الْمِسْرَى أَن يُصَنَّعَ عَبْدًا لَهُ وَلَا الْمُلْتَمِكَة الْمَقْرُوبُونَ
وَمَا يُشَعِّكَ عَن عَبْدَهُ وَيُشْرِكَ فِي مَثْلِهِ
إِلَيْهِ يَجِبُ السَّبِيلُ فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَّنُوا وَغَيْبُوا الصَّبِيحَةِ
في جِلْوَيْهِمْ أَجْرُهُمْ وَتَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ إِنَّ ذَٰلِكَ لِلَّذِينَ
أَسْتَنَكَفْوَا وَأَشْتَكَرْوا فِي عَضْدِهِمْ عَضْدًا إِلَيْهِ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ الله وَلَيْسَ لَهُمْ نُصِيبٌ يَتَأَيَّمَهَا الْآفَاتُ
فَأَمَّا الَّذِينَ عَمَّنُوا بِالله وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَّيَدْجُلُهُمْ
في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيُهْدِيهِمْ إِلَيْهِ مَسْتَقَيْيًا

105
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَا بُلْبُلِ الْآمِينَ ۚ أَوْفُواْ بِالْعُفُوْنِ أُحْلَلَتْ لَكُمْ تَهِيمَةُ

الْآنَعُمِ ۖ إِلَّا مَا يَقُولُ عِلْيُكُمْ عِنْدَ مَجْلِسِ الصَّيْدَاءِ وَتَأْتِيُّمْ حُرُمٍ إِنَّ اللَّهَ يُحْيِضُ مَا يُرِيدُ ۖ يَأْتِيهَا الْآمِينَ عَامِنُوْاْ لَا تَجَلَّوْاْ شَعْبَتِ اللَّهِ

وَلَا الْشَّهَرِ الأَخْرَازِ وَلَا الْهَيْدِ وَلَا الْفَالِحَتِ وَلَا الْفَأْسِقَةِ وَلَا الْفَيْضَةِ وَلَا الْبَيْتِ

أَخْرَازُ يَتَغَنُّونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّي هُمْ وَرَضُوْنَ أَوْ إِذَا حَلَّتْ مُرَاكِبُهُمْ فَاضْطَادُواْ وَلَا يُجَّرِّحُ مَّتَٰحِمُ ۖ شَجَّاَةً قَوْمٍ أَنْ صَوْرُكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ

أَخْرَازُ أَنْ تَعَلَّمُواْ وَتَقَابَلُواْ عَلَى الْعُسَرِ وَالْبَقْتُوْاْ وَلَا تَغَاوِلُواْ

عَلَى الْإِثْمِ وَالْغَفَرَةِ وَأْنْفُقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ
سورة البكاء - الجزء السادس

قُرِّرَتْ عَلَيْهِمُ الْمَيَنَةُ وَالْدِّيْمُ وَحَتِّمَ الْجَفْرِيَّاتُ وَمَا أَهْلُ لَعْبُ الَّذِينَ يُسَرِّحُونَ أَمْثَالَهُمُ الْمَيَنَةَ وَالْدِّيْمَ وَالْمَوْقُودَةَ وَالْمَيْكَزَةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا أَحْصَلَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا ذَكَّرْتُمُ وَمَا ذَيَّخُ عَلَى النِّبَاتِ وَأَنْ تُسَقِّمُوا بِالْمُزَدَّنَاءِ دَالِحَمْ فَسَقَ الْيَوْمُ يَبْسُطُ الَّذِينَ صَفْرَوا مِن دَيْبَضٍ وَلَاتَخَسُوهُمْ وَأَخْسَوْنَ الْيَوْمُ أُشْتَهِتَ لَحْمَ دَيْبَضٍ وَأَنْتَمِنَ لَعَلْيُمْ يَعْتَنِى وَرَضِيَتْ لَحْمُ الْإِسْلَامِ ذِي النُّبُوَّةِ أَضْطَرَّ فِي قَتَارِضِ غَيْرِ مُجَانِفٍ إِلَّا مَا إِنَّ النَّارَ يُعْفُوُ رَجُمٌ يَسْتَلِبُونَكَ مَا ذَا أَجْلُ لَهُمْ فَلَأَجْلٌ لَحْمُ الْطَّيْبَيْنَ وَما عَلَّمَكُم مِّن الْجَوَّارِ مَكْتُوبٍ تَقْرَؤُونَهُنَّ مَعَا عَلَّمَكُمْ إِنَّ النَّارَ يُعْفُوُ رَجُمٌ أَلَّيْمُ أَجْلُ لَحْمِ الْطَّيْبَيْنَ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتِيَ الْكِتَابَ جَلَّ لَحْمَ وَطَعَامَ مُصَلِّحٌ لَحْمٌ وَالْمَخْصَصُتُ مِنَ الْبُقْرَاتِ وَالْعَبْدَاتِ مِنَ الْبُقْرَاتِ يَقْرَأُونَ الْكِتَابُ مِن قَبْلُ أَن يَهْيَؤُوهُ أَجُرُّهُنَّ مُحْصَنُونَ غَيْرِ مُسْتَفَقِّيِنَّ وَلَا مَخْضُدِيْنَ أَحَدَانِ وَمَا بَضَعُ مِمْلَٰكُ عَلَى الْإِيَّامِ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَسَبِيْنِ
سورة البقرة - الجزء السادس

بِدَعْيَتِهِمَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا فَصَّلْتُمُ الْقُرْآنَ فَأَغْفِسْلُوا
وَجُهُوهُمَا وَأَذِينِيَتَهُمَا إِلَى الْمَرْفَقِ فَأَمَسَحُوا بَيْنَهَا وَسَمَّيْتُ
وَأَرْجَحْتُمَا إِلَى الْكُعْبَةِ وَإِنْ كُنتُمْ جَنَّبَتَهُمَا فَأَظْهَرا
وَإِنْ كُنتُم مَّرْضِيَ أو عَلَى سَقْرٍ أو جَآءَ أَحَدٌ مِّنْ عِلْمَيْنَ أَوْ لَمْ يَشْكِلُوا الْبَيْانَ
أَوْ لَمُسْحُوا الْبَيْانَ قَلْمُهُمْ تَجَذَّبُوا مَآاء فَتَيَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا
فَأَمَسَحُوا بَيْنَهُمَا وَأَذِينِيَتَهُمَا مَنْ يُبَيِّنُ آلِلَّهُ
لِيَجَّعَلَ عَلَيْهِمَا مِنْ حَرَجِ وَالْحُجَّةِ يُرِيدُ لِيَظْهَرْهُمَ
وَلِيُقَدِّسَهُمْ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا أَذَكُّهُمْ ۖ فَخَافُوا قَرْنُوۣنَۢ
وَأَذَكَّرُوا بِغَمَّةِ آلِلَّهِ عَلَيْهِمَا وَمِيَاقِفَةِ الْأَفْثَرٍ وَآتَقْصَمُ
بِهِۢ إِذْ قُلْنَا سَمِعُنا وَأَطَعَنا وَأَنْفُذَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الْصُّدُورِ ۖ يَأْتِيهِمَا الَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ يَهْبُهُمُ
شُهَدَاهُ بِالْقَسَمِ وَلَا يَجْعَلُوا مَنْ شَّهَدَ مَنْ قَوْمُهُ عَلَّنَۢ
أَلَّا تَعْمَلُوا عَلَى أَمْثَلَةٍ هَٰوَٰٓأَمْثَلٍ إِلَّا تَأْتَى اللَّهُ بِأَمْثَلَةٍ وَاتِخَذَتْ آنِفَةَ آلِلَّهُ
آَمُّ إِذْ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ۖ وَعَلَى اللَّهِ أَمْثَالُهُمَا
وَعَمَّلُوا أَلْصَابُّهُمْ يَهْبُهُمْ مُعْفَرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۖ،
سورة البائعة - الجزء السادس

وَأَلْدِينٌ قَضَّرُوا وَكَذَّبُوا يَنْتَيِنَّهُمْ وَأَلْدِينٌ أَصْحَابُ

الْجِيْحِمِۚ يُبَيِّنْ لَهُمَا الْبَيِّنَاتُ لَا يَعْمَلُونَ

اِنْعَلَّكُمْ إِذْ هُمُ قَوْمٌ يَسْتَعْطُرُونَ لِيَعْمَلُوا أَيْدِيَهُمَ

فُكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْهُمْ وَأَقْفَفْوا أَلَّلَهَّ وَعَلَّلَهَّ فَلَيْسَ أَلَّلَهُ

الْمُؤْمُنُونَۚ وَلَقَدْ أَخَذَ أَلَّلَهُ مِيْتَنِهِمْ بِبِنْيَٰ

إِسْرَأَيْلٍ وَبَعْثَهُمْ مِنْهُمْ أَسْتَيْعَبَّ عَشَرَ لَيْلَةً فَقَالَ أَلَّلَهُ

إِلَى مَعَصِّمٍ أَيْنَ أَقْسَمَ أَلْصَالُأُوْ وَأَنْبَتَمْ أَلْرَكْؤُ

وَأَمَنَّهُمْ بِرَسُلِي وَعَزَّرَتْهُمْ أَفْرَضَ مَنْ أَلَّلَهُۚ فَأَفْرَضَ اِلَّلَهُ

حَسْنٌ لِّأَغْفِلْزُنَّ عَنْهُمْ سِيَّاتَهُمْ وَلَدَخَلْنَهُمْ

جَدَّتْ مَيْتَيْنِ مُنْثِكَهَا أَلَّلَهُ أَنْهَرَ فَمَنْ صَفَرَ بَعْدَ

دَايَالْكَ مَنْ تَعْقِهَا أَلَّلَهُ آنَهَرَ فَمَنْ صَفَرَ بَعْدَ

فَقَدْ قُضِّيَتْ ضَلَّ سَوَاةَ أَلسَنِيْلِۚ فَيَبْعُدُ

نَفَضُّهُمْ مِثْقُولَهُمْ لَعْنَتُهُمْ وَجَعَلَتْهُمْ فَلْوَعَنَّهُمُ الْقَبْسَةَ

يَخْرُجُونَ إِلَى الْكَلِمِ عَنْ مَواضِيعِهِۚ وَإِذَا حَقَّقَ مَا ذَكَرْوَا يَهُوَأَۚ وَلَوْ لَتَسَلَّلَ تَظْلِمَ عَلَى خَائِتَةَ مَنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مَنْهُمْ

فَأَعْفَعْ عَنْهُمْ وَأَصْفَحَ إِنَّ أَلَّلَهُ يَجْبُ أَلْمَحْيِينَ
سورة البقرة - الجزء السادس

۱۰۷. وَمَنْ أَنْزَلَتْنَاهُ مِنْ سَلَطَتِهِمْ فَقَالَواْ حَرَّمْنَا بَعْضَ ذَٰلِكَ وَأَذَّنْنَا بِهِ فَأَغْنِرْنَا بِذَٰلِكَ الْغَدَاءَۗ وَأَلْبَضَعْنَا إِلَىٰ يَسُوءُ الْقَيْدَةَ وَيَسْوَفُ يُحِيُّهُمْ اللهُ وَمَا كَانُوا يُضْطَهَّدُونَ ۚ يَدَّهَسُ أَلْلَهُ كَثِيرًا

۱۰۷. قَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُنَا يَتَّبِعِينَ أَحْسَنَ مَآءَٰكُمْ ۗ كَيْبِيرًا مَا كَأَسِّرْنَا مَنْ أَلْكَتَبْ وَيَعَفَّرَ أَنَّهُ كَيْبِيرٌ فَقَدْ جَآءَهُمْ مَنْ أَلْكَتَبَ وَكَتَبَ مُؤِنِّينَ ۗ يَهْدِي إِنَّ اللّهُ مَعَ أَشْرَعُ رَضِيَّةٌۚ سُبْحَانَ اللّهِ وَجَذَّرَهُ مَنْ أَلْكَتَبَ إِلَىٰ النَّورِ بِأَنْجِيٍّ ۗ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى سَارِطٍ مُّسْتَقِيمٍ

۱۰۷. لَقَدْ كَأَسِّرْنَا الْأَلْدِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمُسْبِقُ أَبِنُ مَرَّيْمٍ فَلَنْ قَوْلُهُنَّ يُحِíliaً مِنْ اللّهِ شَيْئًا إِنَّ أَوَادُ أن يَهْلِكَ الْمُسْبِقَ أَبِنَ مَرَّيْمٍ وَأَمَّهُ وَمَسْنَ في الأَرْضِ جَيِّدًا ۗ وَلَهَ مَلَكُ الْخَلْقِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدْرٌ

۱۰۷.
سورة البائدة _ الجزء السادس

١١١

وقالت اليهود والنصimeline
رمن أبناكوا الله وأبنجكوا فلن
قلتم يا مجدكم نذويكم بل أنستم
ب有条件 ضمن خلق يعشر ليس
يشهاء ويعديب من يشهاء وله ملك
العمران وحما بيثهما وإليه التصير
بتأهل اليكنت قد جاءتكم
رسلت عينا نصيحتكم عال فترا من
الرسول أن تقوموا ما جاءنا
من بشير ولا تذيدون فقد جاءتكم
بشـير وتنذر وآلهة عـلى كل
شـيء صـيدر * إدا قـال موسى إلقوهـه يقـوم أذا كروا
هـبـة الله عليكم إذ جعل فيكم أثـياء وجعل فيكم غنى
وأطلسـكم ما لم يموت أحدا من العـليـين * يقام أدخـلوا
الأرض المقدسة التي كسب الله لحكم ولا ترتبوا على أذباركم
فتنقبلوا خسـيرين * قلوا هنـموسإ إن فيها قوما جـبارين
وإذا لئن ندخلها حكـي يحيرـوا منهما فإن يحيروا منها
فإنا دخلون قـالا رجلان من الدينين يحفلون
أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم ألباب فإدا دخلتموها
فأتيكم غلبمون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
قَالَاً يَبْنِيُونَّ إِنَّا لَنَنْدَخِلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَأَذَهَبُوا أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَطْنِيْلاً إِنَّهُمَا فَيَاغَدُونَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّ لَا أُمَلِيُكَ إِلَّا نَقْصٍ وَأَخْبَاهُ فَآوْرَقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقُوْمِ الْفُسْقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُكْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَبْتَهِلُونَ فِى الْأَرْضِ فَلَا تَمْسِعُ عَلَى الْقُوْمِ الْفُسْقِينَ وَأَنْقِلْ عَلَيْهِمْ نَّبَأً أَبْنِى عَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبَتْ فُرُبُّتُكَا فَقَطَّلْنِيْنَ فِي أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَقْتَلُ مِن أَخْرِهِمْ قَالَ فَأَفْتَلْكُنَّ قَالَ إِنَّمَا يَقْتَلُبُ اللَّهُ مِنَ الْمُكْتَفِينَ لَنِّي نُسِبَتْ إِلَّا يُبِذَكَ لَفَتَقُنَّى مَا أَنَا يُنَاسِبُ يَدِيدًا إِلَيْهِ إِلَّا أَخَافُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ إِنَّ أَرْيَدُ أَنْ أَنْبُوْعَ بِيْنِي وَأَعْمِلُ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ الْأَلَّامِينَ وَذَلِكَ جَرِّدَوْا الْقَلِيلِيْنَ فَظَّوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَقَتَلَ أَخْيَهُ فَقَتَلَهُ فَأَصْحَبَ مِنْ أَحْسَنِ الْخَلَصَيْنِ فَعَبَثَ اللَّهُ عَارِيًا بِيْنَهُ فِى الْأَرْضِ لِيُرِيهِ كَيْفَ يُؤْرِى سَوْءَةً أَخَيَّهُ قَالَ يَسْتَبْلِقْ أَعْجَرَكُ أَنْ أُصْحَبَ مِنْ أَعْجَرَيْنَ
سيف وجد، واياجج واد إمسك وأهلاً. من فذل، نفسم ما يقيصر نفس أو نفس، في الأرض. فكان أماناً قفسل، جمعاً، وقد جاء تهنهم. رسلنا بالإيدين نعم إن كبيراً، تُقَدَّمُوهُم بعده داكن في الأرض لمسّرفاً، إِنَّمَا جِنُّو اللدّين يُجِيرُون الله ورسوله. وتسعون في الأرض، فساداً أن يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا أو يُقَتِّلُوا أَيْدِيهِم وآرجلهم متين خلف أو ينقضوا من الأرض ذلك. ليهتم جزري في الدنيا ولههم في الآخرة عذاب عظيم. اني أرَأَيْتُم التابوا من قبل أن تقيدروا عليهم، فأعثموا أن الله غُفِرَ رجُمهم. يُبْتَجُهُمـا اللدّين إمتنوا، أتقوا الله وابتعذوا إليه الوسيلة وجئهداً في سبيله. لعلكم فطاحلون، إن اللدّين صغيروا لمو أن لهم ما في الأرض جمعاً وملثل. معه، ليقفدوا بيه من عذاب يوم القيامة ما تقيس منهم، ولهم عذاب أليم.
سورة المائدة — الجزء السادس

يريدون أن يخُروُجوا من أَلَّامٍ وَمَا هُم بِخَلِيفِينَ مِنْهَا َّوَلَهُم عَذَابٌ مُّقَيْسٌ وَالسُّارِقَ وَالسُّارِقَةَ فَأَقْطَعُونَا أيَّدُهُمَا جَرَأَةً إِنَّا كَسَبَّا نُكَلِّلَنا مِنْ أَلَّهٍ وَأَلَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ َّفَمَّن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظَلَمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ أَلَّهَ يَتَوبُ عَلَيْهِ إِنَّ أَلَّهَ عَفَوٌ رَجِيمٌ َّلَن تَعْلَمْ أَلَّهُ مَا بَعْدُ أَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرَبٌ ِبِتَأْيِهِمَا أَرْسَلَ لَا يُؤْنِيكَ أَلَّدِينَ يُسَرِّعُونَ فِي الْعُفُورِ مِنْ أَلَّدِينَ قَالُوا عَامَّةً يَا أَفْوَاهُم وَلَمْ تَوَعَّمُوا فَلْوَلَّوْمُهُم وَمَنْ أَلَّدِينَ هَدَأَ ذُو سَمْتٍ يُغْنِي مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يُقْلِلُونَ إِنَّ أَلَّدِينَ هَذَا فَحْدُوْهُ وإنَّ لَمْ تَوَعَّدُوْهُ فَأَحْذَرُوا وَمَنْ يُرِيدُ أَلَّهَ فَتَحْتَهُ وَلَمْ تَتَمَلَّكَ لَهُ مِنْ أَلَّهِ شَيْئًا أَوْلَمْ يُؤْنِيكَ أَلَّدِينَ لَمْ يُرِيدَ أَلَّهَ أن يُظْهِرَ فَلَوَلَّوْمُهُ لَهُمُ فِي أَلَّدِينَ حَزَّٰرَةً وَلَهُمُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
سَمَّعُونَ لِلْكَذِّبِ أَحَدُونَ لِلسَّمْحِ ثُمَّ يَقْضُونَ
فَأَخْطَطُوْنَ بِهِمْ أَوْ أُعْرَضُ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضُ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكُمْ شَيْئًاۡ وإنْ حَكَمْتُ فَأَخْطَطُوْنَ بِهِمْ يَقْضِيْتُ
إِنَّ اللَّهَ يُحْبِبُ الْمُقْسِمَينَۡ وَكَيْفَ يُحْكَمْكُمْكُمْ وَعَدَّهُمْ
الْتُّورَةُ فِيهِا حَكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
وَمَا أُرْسِلْتُمْ يَعْلَمُونَۡ إِنَّا أُرْسِلْنا الْتُّورَةَ فِيهَا
هُدَى وَنُورٍ يَحْكُمُ فِيهَا أَلِيِّبُونَ اللَّدِينَ أَسْلَمْتُوْا لَدِينَ
هَادَوْا وَالْفَتْحَيْبُونَ وَالْأَخَافِرُ بِمَا أَسْتَهْيَظُوا مَنْ كَتَبَ
اللَّهُ كَانَ مَعَهُ سَفِهِةٌۡ فَقَالُوآ أَلِيَّسَ رَبُّكُمۡ
ۡوَأَشَهَّرُونَۡ وَلَا تَسْتَرِؤَاۡ إِنَّبَايِبَا نَمَّا قَيلُۚۡ وَمَنْ أَلِمْ يَحْكُمُ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَاتِكُهُمۡ الْكَّفِيْرُونَۡ وَكَبَرَتْ عَلَيْهِمْ
فِيهَا أَنَّ الْمُقْسِمَينَ فِي النَّفْسِ وَالْعَلِيمَينَ بِالْعَلِيْمِ وَالْأَنْفِ
بِالْأَنفِ وَالْأَذْنِۡ وَالْأَذْنِۡ وَالْأَذْنِۡ وَالْأَذْنِۡ وَالْأَذْنِۡ وَالْأَذْنِۡ
قِضَاصِ فَمَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَمَارَةٌۡ لَّهُ وَمَنْ
ۡلَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَاتِكُهُمۡ الْقَلَّابُونَۡ
سورة البائدة ـ الجزء السادس

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْهِمَا عَلَىٰ يَوْمِيْنِ مِنْ رَبِّهِمَا مُضْرَّبٌ نَزْلًا مَعْدُودًا عَلَىٰ يَوْمِ يُنَافِسُ ذَٰلِكَ الْأَيَّامَ مِنْ هُذَا النَّارِ وَهُوَ الْعَالَمُ الْأَخِيْرُ "}

---

116
سورة البقرة - الجزء السادس

مصحف الجمل وابن إسحاق وابن فرح

في آيةٍ في الإلهام، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياءًا بغضهم أولياءً، ومن يتخذون منهم فئة، منهم إن الله لا يهدي ألقام الظلمين. فترا الذي في قلوبهم مرض يسرعون فيهم يقولون مغشوشًا أن نصيبنا دابةً فعسى أنت بألففتج أو أمر مكن عنده، فتفضلوا على ما أسرأوا في أنفسهم تسامين. ويتقول الذين أهملوا أهل دينهم أقسموا بعليه جهاد أيهاهم إنهم لمعصاة حبشت أعمالهم فأصبحوا خسرين بنائها الذين أهملوا من يرتد من عريض عن دينه فسأول يأتي الله يقوم يحجهم ويجلوا. أدل على المؤمنين أعرًا على الكفار يجلدون في سبيل الله ولا يخلعون لومة لاميت ذاك فضل الله يوقيه من يشآ، والله وسع عليم. إنما وليظم الله ورسوله وآله المأمونة الذين يقضون الصلاة ويوثون الزكوة وهم زكعون ومس يوش الله ورسوله، الذين آمنوا فإن حرب الله لهم الفعالون بنائها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين أتخذوا دينهم هؤلاء وليعبوا من الذين أثناوا الكتاب من تثبيتهم والكفر أولاية وألقوا الله إن كنتم مؤمنين

فروا الثلاثة بندل المكرور، والثانية سافر

يجزمًا

الجاهل وابن إسحاق على إعدال الولوًا همزة مع علم الزاي، غير أن ابن فرح وجدوه، هو من يسكم الزاي مع الحصر

جوزًا
سورة المجادلة - الجزء السادس

وإذا نادينهم إلى الصلاة أخذوها هُرُوبًا ولبًا ذلًا بأنهم قوم لا يعقلون. قل بتأهل الكافرون هل تنقمنون ما أن عارمون بالله وما أُنزل إليكم وما أنزل من قبل وأن أُحقكم فسيكون. قل هل أُشاعكم يشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنة آله وغضب عليه وجعل منهم القربة وأُحذب الأ//=بشقه أولئك شر مقاتلًا وأضل على سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا عافتما وقد دخلوا بالحَفَّيرَهٍ فذكرَوا يب.sender وما أعلم بما كانوا يشعثمون وترى كثيراً يشعثون بعضهم في الآية والعدوون وأصيحهم السَّبِحُ لَيُصِبَّ مَا كَانَوا يَعُلُّون لَوْ لَيُنِهِّهم السَّبِحُ لَيِّنَسْ مَا كَانَوا يَعُلُّون وَالْحَبَّارَ عَنْ قُوَّتِهِمُّ اللَّهُ وَأَصْحَابِهِم السَّبِحُ لَيِّنَسْ مَا كَانَوا يَسْتَغْفِرون وَقَالَ الَّذِينَ يَذْكَرُونَ اللَّهَ مَعْلُولًا عَلَّم أَيْدِيهِم وَلَعَنُوا بِمَا قَالُوا ذَلِّيَاد مُسْؤؤَتَان يَنفِقُ كَيف يشآ مُنْعُواً وَلَبَرَىَّنُ كَيِّبًا فِيْهِم مَا أُنِيَّل ٍ مِنْ رَيْبٍ طَغِينَة وَكَفْرًا وَلِقَيْنِ بِهِمْ عَذَابًا وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الظِّهِيرِ كَلَّمَا أَوْفَقُوا نَابِيًا لِلْحَرب أَطْفَأَهُمُ اللَّهُ وَيَسْتَغْفِرون فِي الأَرْض فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يَجْبُ أَلْمَعْسِدِين
ومّا أنّ أهّلّ الكَتِبِ غَاصِلُوا وَاخْرَجُوا أَحْكَامَهُمْ عَلَى هُمْ يُعْتَفََّوا سَيِّئَاتِهِمْ وَكَذَلِكَ هُمْ جَهَّلُوا التَّعْبِيرُ وَلَمْ أُنَّهُمْ أَقْامُوا التُّوْرَةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأُحَكَّلُوا مِنْ فُقُورِهِمْ وَمِنْ نَحْبٍ أَرْجَلِهِمْ مِنْهُمْ أَمْهَةً مُفَتَّسِقَةً وَكِيْلُرَّ مِنْهُمْ سَأَاءَ مَا يَعْمِلُونَ ٣٣٠ يَّنَبِيَّا الْرَّسُولُ بَلْغَ مَا أَنْزَلْ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَا بَلَغْتُ رِسَالَتِي وَاللَّهُ يُعَصِّمُكَ مِنْ أَنْثَى٢٣١٢٣٠ إِنَّ أَلْدِينَ غَاصِلُونَ وَالْأَبْيَاضُ هَادِئُونَ وَالضَّيِّقُونَ وَالضَّرَّرُ نَفْسٌ مِّنْهُمْ إِلَّا أَنْزَلْنَا عَلَى مَلِكَ الْكَافِرِينَ ٢٣٠ إِنَّ أَلْدِينَ غَاصِلُونَ وَالْأَبْيَاضُ هَادِئُونَ وَالضَّيِّقُونَ وَالضَّرَّرُ نَفْسٌ مِّنْهُمْ إِلَّا أَنْزَلْنَا عَلَى مَلِكَ الْكَافِرِينَ ٢٣٠ إِنَّ أَلْدِينَ غَاصِلُونَ وَالْأَبْيَاضُ هَادِئُونَ وَالضَّيِّقُونَ وَالضَّرَّرُ نَفْسٌ مِّنْهُمْ إِلَّا أَنْزَلْنَا عَلَى مَلِكَ الْكَافِرِينَ ٢٣٠ إِنَّ أَلْدِينَ غَاصِلُونَ وَالْأَبْيَاضُ هَادِئُونَ وَالضَّيِّقُونَ وَالضَّرَّرُ نَفْسٌ مِّنْهُمْ إِلَّا أَنْزَلْنَا عَلَى مَلِكَ الْكَافِرِينَ
سورة المجادلة - الجزء السادس

ابن إسحاق له القصة عند اللام هنا، لأنه ين في الموصول والفصل رضاً
وهذا من زيادات العشر النافعة.

الثالثة: هل التحقق في هميات باب
الإبّواء فـولا واحداً،

ورأوا أنّه لا قـالوا إنّ الله تـلقى وـما من أنصار 
تـقد صـفاً أنـين قـالوا إنّ الله تـلقى وـما من 
الله إلاّ إلـى الله وجد وان لـم يبنحوا عـما وـيقولون نـسـن 
الديدان صـفاً مـنهم عـذاب أـليمـم ٥٢ أفـلا يـنورُون 
إلى الله وينور غفوره، والله غفور رحيم

ما المـسيح أـبن مـريم إلـى رسـول قد خـلت مـن قـبله 
الرسول وأمُه صدّيقة كانتا يـنـطلقان أطـعـام
أنظـر كـيف نبـين لهـم الأـليـس تـمـ أنظـر أـن
يوفـكـون فـين أتـعـبـدون مـن دون الله مـا لا
يُبـّـليـك لـتصـم ضرـا ولا نفـعًا وألـله هـوّ الـسـيـمـع ألـيـلـم٦٠٩

120
قال تعالى:

"قد ضلوا فروا الجبال بالإدعاء وقرأ ابن إسحاق قراءة ألين في القرآن في الدروس الثانوية.

فروا الخيانة يعدف الأذى.. وزيادة هجمة

بعدا.. مع فوائد القصرين في البصائر."
وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنَزِّلَ إِلَى الْرَّسُولِ تَرْهَبُ أُعْيُنُهُمْ تَفْبِيِّضُ مِنَ الْذِّلَّةِ مَا عَرَفُواْ مِنَ الْحُقِّ يَفْوَلُونَ رُبُعٌ مَّالِمًا فَأُسْتَنَبُتْ مَعَ الْشَّهِيْدِينَ ۚ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِيَدَيْهِ وَمَا جَآءْنَا مِنْ أُحْقِقٍ وَنَظَّمَّ أَنْ يُحْدِلُنَا رَبِّنَا مَعَ الْقُوْمِ الصَّلِّيِّينَ فَأَقْبَلَتْهُمْ ٱللَّهُ يَمَّـا قَالَوْاْ جَنَّتِيُّوْ تَجْرِي مِنْ قَبْضَتِهِ آخِنَةُ خَلْيِهِنَّ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۚ وَلَتَنجِسُوْنَ فَكَدَّبْوُاْ بِأَيْمَانَهُمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَنْفَعُهُمْ ۚ إِنَّ ۚ لَا تَحْرُمُهُمْ طَيْبَتْ مَا أَحْلَ ٱللَّهُ لَهُمْ وَلَا تَعْتُنُّوْنَ إِنَّ ۚ لَا يَجِبُ أَعْمَلَ ٱلْمُعْتَصِمِّينَ ۖ وَكُلُواْ مَا رَزَقَهُمْ ۖ إِنَّهُمْ عَلَىٰ طَيِّبَتِهِمْ وَأَتَفْقَوْنَ إِنَّهُمْ أَنْتُمُ مَّنْ يُؤْمِنُونَ ۚ لَا يُؤْتَى مِنْ ٱللَّهِ ۚ بِإِنَّ رَفِيعَ ۚ وَلَكِنَّ يُؤْتَى مِنَ ۚ إِنَّمَا عَقِدَهُمْ أَنْ يُلْهَمُهُمْ ۚ فَكَرَّرْتُهُمْ إِلَىٰ عِبَادٍ عَمَّرَةٍ مَّسَّكِينَ مِنْ أُوْسِطِ مَا تَطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوْنُكُمْ أَوْ تَحْيَرُرُ رَبِّي بِقَبْسٍ فَمَنْ أُمِّيْدَ قَصِيَّمُ ۚ فَلَيُّطَقِعَ أَيْمَامُ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيْمَامُهُمْ إِذَا خَلَفْتُمْ ۚ وَأَحْفَظُوْاْ أَيْمَامَهُمْ كَذَٰلِكَ يُبْيِينَ ۚ ۖ إِنَّ ۚ لَّهُمْ غَفَّاءًا لَّعَلَّهُمْ ۚ ۚ لَّهُمْ ۚ ۚ شَكُّرُونَ
سورة البقرة - الجزء السابع

في أنيبها أهلين عامتنا إنما أُلْحَمُ وَالْمُسْرُ وَالْمُصْبُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْمَ رَجُس

بِسْع عامل أهل السَّيْطَانِ فَأَجْتَبَوْهُ لَعَلَّهُمْ نُفِخُونَ إِنَّما يُريدُ

السَّيْطَانُ أن يُوقِع بِسْعَتِهِ العَذَّابَ وَالبِغْضَاءَ فِي أُحْزَمٍ وَالْمُسْرُ وَالْمُصْبُ

وَيُضْلِعُ مَعَهُ ذِكَرِ اللَّهِ وَعَنِ السَّلْطَانِ فَهَلَ أَنْتُم مُنْتَهونَۚ وإِنْ تَعْبِئُوا

اللَّهَ وَأَطْعِمُوا الرَّسُولَ وَأَخْرَجُوا فَإِذَا اسْتَفْتَى فَأَعْلَمُوا أَنْمَا عَلِ

رَسُولُ اللَّهِ آيَتَ اللَّهِ المُهِينَۚ لَيْسَ عَلَى الْأَمِينِ عَامِنُوا وَعِبَّدُوا

الصَّلَحِيْتِ جَنَاحٌ فِي مَآ ظُهِرَ فَإِذَا ما أُنْتَقَوْا وَعِمَّنْ عِبَّدُوا وَعِبَّدُوا

الصَّلَحِيْتُ بِمَ آتَقَوْا وَعِمَّنْ آتَقَوْا وَأَحْسَنُوا وَلَهُ خَيْرٌ عَلَى الْمُحْسِنِينَۚ إِنَّلِي أُعْبِدُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لْبَيْنَنَا وَلْبَيْنَ اللَّهِ مَنْ أَصِيبَۚ أَيْدِينَ وَرَمَاحَمُ لَيْعَلَمَ اللَّهُ مِنْ يَٰقَا

بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عِدَّادُ الْيَمِّٰدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْتَمِدُوا الصَّيْدَ

وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمِنْ قَتِلْهُمْ مَنْ صَفَعُهُمْ مَعَ فَجْرَاهُ مُتَعْيِداً فَجُرَآءُ مَثَلُ مَا قَتْلُ مِنْ الْمُتَعْم

يَجْحَمُهُ يَدٌ مَّجْرَ مَنْ صَفَعُهُمْ هَدِينَا لِتَبُلُّ الْغَعْبَةَ وَأُفْرَدَ ظَعْامُ

مَسْكَيْنٍ أو عَدَّلَ ذَلِكَ صِيَامُ إِلَّيْدُوْقَ وَبِيَالِ أُمِّرُهُ عَلِىَ اللَّهُ عَمَّا سُلِفَۚ وَمَنْ عَادَ فَيُقْتِسَمْ اللَّهَ مِنْهُ وَلَلَّهِ عَزَّوُرَ وَمَلِيِّقُهُۢ۝ إِنَّهُمْ أُذُنِبُوا

فَاذْهِبُوا ثُمَّ فَخَذِئْنَ فَيُقْتِسَمْ اللَّهَ مِنْهُ وَلَلَّهِ عَزَّ وَجَلِيلٌ. ۢ۝
سورة البقرة - الجزء السابع

(*) أُجِلْ لَمَّا خَلَتْ صَيْدَةُ الْبَحْرِ وَظَعَاهَا، مَنْ تَعَلَّمْ وَلِلْسَيَّارَةِ وَحَرِيمَ
(عَلِيِّهِمُّ صَيْدَةٌ أَنْبَرُ مَا ذُهِبَ مَهُمْ، وَاطْمَأَنُوا إِلَيْهِ
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ أَثْرَارًا
قيِّمَةً لِّلَّذِينَ أَلَّتَذَى وَأَلْشَهِرَ الْخُرَّامَ وَالْهُدَى وَالْفَتْحَ.
أنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ يُضَلِّل
كُلَّ مَنْ كَذَّبَ وَيَعْلَمُ مَا تُبْدِئُونَ وَمَا تَكُثْمَوْنَ فَلَتَّبْدِئُوا
وَلَوْ أَجَابُوكُمُ كَثِيرًا أَنْدَبحُوْفَا، فَأَفْتَقَرُوا إِلَى اللَّهِ يَتَأْوَى الأَلْبَابِ
لَعَلَّهُمُّ نَفَلْحُوْنَ يَتَأَلَّهَا اللَّهُ مَعَ وَلَدَاهُمَا، لَا تَكَفَّلُوا
عَنْ أَشِيَاءٍ إِنْ تُبْدِ لَهُمْ نَسُوْحَمْ، وَإِنْ تَكَفَّلُوا عَنْهَا جَيْنَ يَمْزُّلُ
الْفَرَءُانَّ تُبْدِ لَهُمْ عَقَاءً إِلَّا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ
قَدْ سَأَلَّاهَا قَوْمٌ مَّنْ قَبِيلَهُمْ تُمَّ أَصْبَحُوا يَهَا ضَفَّرُينَ
مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَيْتٍ مَّنْ سَأَلَّاهَا وَلَا سَقَنَّةٍ وَلَا وَصْيَةٍ وَلَا خَامِرٍ
وَلَلْحَيْبَ، أَلْيَدَنَّ سَقَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَبِيرِ، وَأُشْتَهَرُونَ لَا يَعْقِلُونَ
(*) أُهِيَّاهَا إِنْ فِراً الْلَّهَانِ بِبِلَاءِ الْهَجَرَةِ الْبَانِىَةَ.

124
وإذا قيل: "لهُمْ تُعَالِمُونَ(1) إلى ما أَنْسَرْنَا اللَّهُ وَلَيْسَ لِلَّيْلَةِ وَلَا لِلَّيْلَةِ مَا تُعَالِمُونَ(2) حسِينِهَا ما وَجِدَانَا عِلْيَهُ عِبَادَةً فَأَوْلُو كَانَ عَبَاءَهُمْ لا يَعْلَمُونَ(3) شِئَةً وَلَا يُهْتَدُونَ(4) يُتَأَبِّهَا الَّذِينَ عَامِنُوا عَلَيْهِمْ أَنْفُسَهُمْ(5) لا يَتَضَرَّعُونَ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَّنَّا إِلَى اللَّهِ مُرَجِعُهُمْ(6) جَمِيعًا قَيِّمَتْهِمْ بإَن كُنْتُمْ تَعَالِمُونَ(7) يُتَأَبِّهَا الَّذِينَ عَامِنُوا شِئَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمْ ثَمَّنَوُّ جَنًّا جَنِّي أَنفُسَّاهَا أُنْفُسَهَا ذَٰلِكَ عِنْدُلَ مَنْ شَهِدُوْنَ مِنْ غَيْرِ كُمْ إِذَّ نَشَرُٰنَ ضَرَّبُهُمْ فِي الْأَرْضِ فَأُصِبْتُمْ بِمَصِيبَةٍ الْمُؤْتِمَ حَتَّى نُسْتَهْلَكْنَا مِنْ بَعْضِ الْصَّلَّوَاتِ فِيِّقِيسِمَانِ بِلَعْلَمِ إِنَّ أَرْتَبَّهُمْ لَا شَتَرَى بِهِ يَتَمَّ مَّنْ آوْلُو كَانَ ذَٰلِكَ قَرِينِ ولَا تَشَهَّدُ شَهَٰدَةُ اللَّهُ إِنَّا إِذَا أَرْتُبْنَّ نَُيُقْوُمَانَ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ أَسْتَحْقَّٰنَ عَلَيْهِمْ وَلِيَقَلُوْنَ أَنَّمَا أَهْتَدَّنَا إِنّا قَضَامُانَ أَنْقَلَبُوا مَعَ الَّذِينَ كَانُوا أَجْنَابَيتْنَا أَحْقُ مِنْ شَهَٰدَتِهِمْ وَمَا عِلْمَهُمْ إِنَّا إِذَا أَرْتُبْنَّ نَّقَلَبُوا مَعَ الَّذِينَ كَانُوا أَجْنَابَيتْنَا قَدْ كَانَ أَنْقَلَبُوا مَعَ الَّذِينَ كَانُوا أَجْنَابَيتْنَا أَحْقُ مِنْ شَهَٰدَتِهِمْ وَمَا عِلْمَهُمْ إِنَّا إِذَا أَرْتُبْنَّ نَّقَلَبُوا مَعَ الَّذِينَ كَانُوا أَجْنَابَيتْنَا وَكَنَّا نَّقَلَبُوا مَعَ الَّذِينَ كَانُوا أَجْنَابَيتْنَا وَكَنَّا نَّقَلَبُوا مَعَ الَّذِينَ كَانُوا أَجْنَابَيتْنَا
سورة البقرة 2، الجزء السابع

174. يَوْمَ يَتَّجِهُنَّ اللهُ الزُّسَّلُ فِيْقُولُ مَا ذَا أَجِبَتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ
لَنَا إِلَّا أَنَّكَ أَنتَ عَلَمَ اللهَ الْغَيْبَ ۖ إِذْ قَالَ اللهُ يُبِيعِيَّاتِي أَبْنِي مَرْيَمَ
أَذْكُرُ يَعْمَثُكْ عَلَيْكَ وَعَلَّمَ رَبَّيْكَ تَبَآٓ إِذْ أَيْتَدَّكَ بِيْرُوحٍ
الْقُوْسِ يُسْتَهْيِلُ مُنَجَّسٌ فِي أَلْمِهِدٍ وَمَكَّنَّا إِذْ عَلَمَتَكَ
الْكِتَابَ وَالْحُجَّةَ وَالْأُوْلَٰىَ الْأَوَّلَيْنَ وَإِلَى الْحَيَّةِ وَإِلَى عُلُقٍ
مِنْ الْخُطْبِ كَهُيْلَةٌ أَلْظُمِّرُ بِإِذْ يُقَلِّبُ فِيهَا فَتَكُونَ ظَٰهِرًا
بِإِذْ وَسَبَرْنَهُ الأَطْرَشُ وَالْأَبْرَضُ بِإِذْ تُقَلِّبُ
الْمَسْوَلِ بِإِذْ وَإِذْ كَفَفْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ
جَعَلْتَهُمْ بِالْبَيْنِ بِفَالَ الَّذِينَ سَقَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سَحْرُ
مُّسْتَجِبٍ ۖ إِذْ أُوْحِيَتْ إِلَى الْحُوْرَىٰ إِنَّهَا مَأْمُوَّةٌ وَأَشْهَدَ بِنَآئِنَا مُسْلِمٍ ۖ إِذْ قَالَ
أَخْوَاهُ مَنْ تَعِيَّنُي أَبْنِ مَرْيَمَ هَلْ يُسْتَطْبَعُ رَبُّكَ أَنْ
يُتَّلِى عَلَيْنَا مَا ذَا مِنَ السَّمَاءِ قَالُوا أَقُلْنَا أَللَّهُ إِن كُنْتُم
مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْتَحِلُّ مِنْهَا وَنَظُّمَنَّ فِلَوْبَنَا
وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ سَتَّدَفْنَا وَنَصْرَعَ عَلَيْنَا مِنَ النَّاسِ لَهُمْ}
سورة الباحة - الجزء السابع

قال عيسى ابن مريم الله ﷺ ربي أنا ينزل عليكم ما لا يلمع من السماء
نطحون لتأتي عيدها أولئك وآخرين وآخرون منكم وأروقتنا وأنتم
خير الزيدين ۱۳۹ قال الله ﷺ إلى منزله علّمهم فمن يصبر بعد
منهجم فقائّ أعيدوا عذابًا لا أعيدوه أحدًا من المعليمين
وإذ قال الله ﷺ عيسى ابن مريم ءانست قلعت للناس الجدد
وعيني إليهتم من دون أنه قال سبحتني ما يصبر لآن
أقول ما ليس لي بحريني إن كنت قلعت فقد علمت
في نفسى ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت عاليم المغيب
ما قلت له ﷺ إلا ما أمرتي به أن أعدوا الله ﷺ ورحبتم وكنتم
عليهم شهيدًا ما دمت فيهم ﷺ فلما توفيتمي كنت أنت أقرب
عليهم وانت على كل شهيد شهيد ۱۴۰ إن تعبدتمه فإنهم عبادات
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ۱۴۱ قال الله ﷺ هنذًا يوم
ينفع الصداقين صداقهم له ﷺ جئت تجري من تحتها الأنهار
خليلين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عينه ذلك الفوز العظيم
الله ملك السماوات والأرض وما فيهن و هو على كل شيء قدير ۱۴۲
سورة الأنعام - الجزء السابع

ملاحظة قوية في آية 5 و110:

رأس آية للمستند الأخير، فهي معبدة ثلاثية.

وهو ً

إسكان الله للجبل والفرج فقط، وأما ابن إسحاق فليس له في هذا الباب شيء، وتقريبا على ضوء الياء
سورة الأنعام - الجزء السابع

ولا جعلت له ملكاً لجعلته رجلاً وللبنسنا علية مأ يليسون ولقنت أستعهري برسيل من قبلك فحاق باليدين سحروا منهم ما كانوا يتعجرعون فقل سحراؤا في الأرض نمم أنظروا كيف كان عقبة المكذبين قل لي من ما في السموات والأرض فقل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمع نسهم إلى يوم القيامة لا بربر فيدي الديين خسراراً نفسهم فهم لا يؤمنون

وَلَّهُ مَا سَكَنَ فِي الْيَلِينَ وَالْقَهْرِ وَهُوَ الْمَسْجِعُ الْعَلِيمُ

قل أعبد الله أعبد ولياً فاطر السماوات والأرض وَهُوَ الْمَسْجِعُ الْعَلِيمُ

ولا يطلبهم فقل إني أمرت أن أستكن أئمن أن يسلم ولا تسبون من الْمُشْركين قل إني أخفت إن عضبت ربي عدابة ينور عظيم من يصرف عنه يومئذ قل لا كاشف لهم إلا هجو وَأَن يُعَمَّسَكَ رَبُّكَ يُصْرِرُ قل لا كاشف لهم إلا هجو وَأَن يُعَمَّسَكَ يُصْرِرُ عَلَى كُل شئٍ قدير وَهُوَ الْمَقْهَرُ فَوْقَ عبادٍ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ
سورة الأنعام – الجزء السابع

لاقْ أَيْ شَيْءٍ أَكْثَرَ شَهِيدًا فَلَآ إِلَّا أَنْ تُبْلِغُوْنَ فِي رَأْيِهِم مَّا أَوْجَبَ إِلَّا هَذَا الْقَرْآنَ لَنْ يَنْبُذُكُمْ بِهِ وَمِنْ تَحْكَمْ أَيْضًا لَّيْسَ شَهِيدُونَ أَنْ مِنْ أَوْلَادِهِمُ ۖ فَلَآ أَشِهِدُ قَلَّ إِنَّا هُوَ الْهَيْبَةُ وَاحِدَةُ وَلَا يَجَدُّونَ نِعْمَةً مِّنْهَا تَشَكُّرُونَ ۖ أَلْدِينَ عَدِينَهُمْ أَكْتَبَ يَغْفُرُونَهُ ۖ كَمَا يُغَفَّرُونَ أَبْنَاءَهُمْ أَلْدِينَ خِسَارًا أَنْفِسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَمَنْ أَظَلَّ مِنْ آخِرِ هُمْ أَفْقَرَى عَلَى الْحَقِّ ۖ فَخَذُوهُ مَنْ كَذَّبَ إِنَّهُ رَّحْمَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْمُلْكِ لِحَكَمُهُمْ أَلْدِينَ كُنُّوا تَزَوَّجُوا مُثَانَّا مَا كَانَ مُشَرِّكِينَ ۖ أَنْظُرُ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَى أَنْفِسَهُمْ وَضَلِّ عَنْهُمَّ كَأَمَّا يَفْتَرُونَ ۖ وَمَنْ هُمْ مَنْ يَسْتَبِيعُ إِلَيْكُمْ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْسَبَهُمْ أَنْ يَفْقَهُوا فِي آدَمَهُمْ وَقُرْأًا وَإِنْ يَرْتَزُوكَ لَّا يُؤْمِنُوا بِهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ رَبُّكُمْ يَجِدُ أَلْدِينَ سَفِيرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْلَطُتْ أَلْدِينَ وَهُمْ يَتَبَيِّنُونَ عَنْهَا وَرَبُّكَ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفِسَهُمْ وَمَا يَشَاعُونَ ۖ وَلَوْ تَرْتَزُوكَ إِذْ وَقَطَّوْا عَلَى السَّمَاوَاتِ فَقَالُوا يَبْلُوْنَا نَرَى وَلَا يَكْرِمْ لَا تَسْتَدَّبُ ۖ رَبِّنَا وَنَسْتَغْفِرْنَ مِنْ أَمْلَأْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
سورة الأئام - الجزء السابع

 phủاً بهذا لهم ما كانوا يخفون من قبل و لو ردوا لعذروا لمسا نهوا عنه و أنهم لكسدودون و قالوا إن هن إلا حياتنا الدنيا وما خن بمنعونين و لو تره إذ وفقو على ربيهم قال أليست هذًا بالحق قالوا بل وربنا قال قد دفقو الاعذاب بما كتسب تحترون قد خسر للذين كذبوا بقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بعثنا قابقًا محسرتًا على ما فرضنا فيها و هم يغولون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يسرعون وما أخرجوه الدنيا إلا لعبيد ولهوم وللدار الآخرة خسر للذين يتقون ألا تغولون قد تعلم إنا لنحمو لى حزن الدى يقولون فإنه لا يحمون ولينصر النافقين يا بيت الله يحمون وفقد كتبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوضوا حتى أنهم نصرنا ولا مسألك لكيثبت بيت الله وفقد جاءت من نبياء المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبستين تفق في الأرض أو سلما في السما ظلتيهم بيتية و لو شئ الله جمعهم على اللهدي فلا تعتون من الجنهين

لا يحرفون 35

قرأ الثلاثة ضم الياء وكسر الواو

لا يسحدون 36

قراءة الثلاثة بإسكان الكاف

وخفف الدال
{السورة} 

{الآية} 

{الكلمات}
صورة الأنعام - الجزء السابع

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

قالَ ﷺ: ﴿أَرْحَمْ﴾ ❭۱٢٣ ❭ 

الثلثة على تسهيل المهر، ثم صلة الممث.

قالَ ﷺ: ﴿أَرَّحَمْ﴾ ❭۱٢٤ ❭ 

ابن إسحاق ووحدة على ضم الدهاء وصلاة باختلاس والباباون على الكسر.

قالَ ﷺ: ﴿أَرْحَمْ﴾ ❭۱٢٥ ❭ 

الثلثة على تسهيل المهر، ثم صلة الممث.
سورة الأنعام - الجزء السابع

ومَّذاك فِي نَّفْسِهِمْ بِعَضٍّ آخِرًا أعْلَمَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَلْيَهُم مِّنْ بَيْنِيْنَ أَلْيِسُ اللَّهُ يَأْمُّرُ بِالْشَّكْرِۖ وَإِذَا جَاءَ أَلْدَوْنِ يَوْمُ يَوْمَ نَقْسَبُهُمْ فَلَنَّ أَتْبَعُوهُمْۗ كَأَيْضًا رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنْتُهُ مَنْ عَمِلَ بِنَفْسِهِ سَوْءًا ۚ يَجِهْلُهُمْ ثُمَّ تَابٌ مَّنْ بَعْضِهِۖ وَأَصْلَحَ فَأَنْهَىۚ غَفُورٌ رَّحِيمٌۙ وَمَّذَاكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَتَسْتَنْدِعَ مِنْهُمْ سَبِيلًا المُجاَهِمِينَۖ قَالَ إِلَىٰ نُهِيَتْ أَنَّ أَعْبَدَ اللَّهِ هَذَا أَنَّ فَعَلَّهُ قَالَ لَآ أَتْبَعُ أَهْوَآءَهُمْۚ قَدْ ضَلَّلَتْ إِذًا وَمَا أَنَّا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قَالَ إِلَىٰ عَلَىٰ بَيْنِيْنَۖ رَبَّنَا وَكَذَّبْنَهُ مَا عَلَىٰ مَا تَسْتَعِجَلُونَۖ إِنَّ اللَّهَ يُقَلِّبُ أَحْلَقَۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَقِيَّةِۖ قَلْ لَوْ أَنَّ عَنْدِي مَآ تَسْتَعِجَلُونَۖ يَهُوَ لْقَيِّضُ ۗ الْأَمْرُ بِيِّنٌۚ وَنَبِيِّنَ مَآ أَعْلَمَ مِنْ بَيْنِ الظُّلْمِينَ وَعَنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغِيْسِۖ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَبَعْلُهُ مَا فِي الْأَلْبَرِّۚ وَلَبِّنْهُۖ وَمَا تَسْتَفِقُّ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍۚ فِي ۗ أَلْمَتُ الْأَرْضِ وَلَا رَجَلٌ وَلَا بَيْسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّسِينٍ.
‫ا‬

‫ا‬

‫رة ا‬

‫ْ‬
‫چ َو َ ٱچ ﳇه‬
‫ٕسﲀن الهاء لجﲈل وان فرح فقط‬
‫فقط ‪ ،‬و ٔما ا ن إﲮاق فل س ﰲ‬
‫هذا الباب ﳾء ويبقى ﲆ ﰥ الهاء‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ٱچ َ أ َ َ ُ چٱ‬

‫الثﻼثـــــــة ـــــــﲆ ـــــــذف اﳍمـــــــزة‬
‫ا ٔوﱃ*وح نئذ ﻻ ﳜفى ما ﳍم من قـﴫ‬
‫اﳌــد هنــا ‪ ،‬و زيــد لجــﲈل و ــده و ــه‬
‫ٍن‪ :‬وهو سهيل اﳍمـزة الثانيـة ـورش‬
‫مــــع فويــــق القـــــﴫ ﰲ اﳌتصــــل‬
‫ٓ‬
‫ُ‬
‫ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱچ َ َء َ َ ُ چ ٱ‬
‫َ َ َ‬
‫ٱچأ ۡ َ چ‬
‫قر ٔ الثﻼثة بياء ساكنة بدل ا ٔلف‬
‫وبعدها ء مف و ة‪.‬‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫چ‬
‫ٱچ ِ‬
‫قر ٔ الثﻼثة ٕسﲀن النون مع إخفاﲛا‪،‬‬
‫وﲣف ف اﳉﲓ‪.‬‬
‫ُ‬
‫چ َ ۡ ٍ ٱ ۡچ‬
‫قر ٔ الثﻼثة بضم نون التنون وص ًﻼ‪.‬‬

‫چ ِ َ ِ ــــــ ٖ چٱٱ‬

‫مﻼحظــــــة‪ٓ :‬يــــــة‬
‫ﻻ يعـــــدها اﳌـــــدﱐ ا ٔ ـــــﲑ ر ٔس ٓيـــــة‪،‬‬
‫فهـــــــــي ـــــــــﲑ معـــــــــدودة لثﻼثـــــــــة ‪.‬‬

‫م ـا‬

‫ا‬

‫ـــــــــــــ‬

‫ءا‬

‫ا‬

‫َ‬
‫ۡــ ِ َو َ ۡ ــ‬
‫أَ َ ــ ‪َ ٞ‬‬
‫َۡ َُ َ‬
‫ـن‬

‫ٱ‬

‫ٱ‬

‫ا‬

‫ء‬

‫إ‬

‫ق‬

‫ا‬

‫ل وا‬

‫ا م‬

‫إ‬

‫ق وا‬

‫ُ‬
‫ََ َ ٰ ُ‬
‫ُ‬
‫ُ َ ــ َ ــ َ ۡ ُ ِ َ ــ رِ ــ‬
‫َو ــ َ ٱ ِي ــ‬
‫ِ‬
‫ُۡ َ‬
‫ََۡ ُ ُ‬
‫ّٗ ـــ ُــ إ َ ۡــ ِ َ ــ ۡ ُ ُ ۡ‬
‫ۡ ِ ــ ِ ِ ـــ‬
‫ــ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ُ َُّ ُ ُ َ ُ‬
‫َ ُ َ َۡ ُ َ َۡ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ۡ‬
‫و ـ ٱ ـ ِ ـ ق ِ ـ دِهِۖۦ‬
‫ِـ ـ‬
‫ِـ‬
‫َو ُ ۡ ِ ُ َ َـ ۡ ُ ۡ َ َ َ ـ ً َ ـ إ َذا َ ـ ٓ َء أَ َ ـ َ ُ ُ ٱ ۡ َ ـ ۡ ُت َ َ ۡـ ُ‬
‫ِ‬
‫ُ ُ َُ َ ُ ۡ َ َُ‬
‫َ‬
‫ُــ ُرد ٓوا ْ إ َ ٱ ِ َ ــ ۡ َ ٰ ُ ُ ٱ ۡ َــ ّ‬
‫ُ‬
‫ّ‬
‫ِ ــ ن‬
‫ر ــ و ــ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ َ َ ُ ُۡ ۡ ُ َ ُ َ َ ۡ َ ُ‬
‫ُـ ۡ َ ـ ُ َ ّ ـ ُ ِـّ‬
‫ع ٱ ۡ َ ٰ ِـ َ‬
‫و أ‬
‫ٱ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّۡ َ ۡ ۡ َۡ ُ َُ َ َ ٗ َ ُ َۡٗ ۡ َ‬
‫ۡ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ ُ َ ٰ ِ ٱ وٱ َ‬
‫ٰ‬
‫ٰ‬
‫ِ أ ـ ِـ ـ ِ ه ِۦ‬
‫ۥ‬
‫و‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ُ ٱ ُ ُ َ ّ ُ ّ ِ ۡ َ َو ِـ ُ ّ َ ـ ۡ‬
‫ََ ُ َ ِ َ ٱ ٰ ِ َ‬
‫ب‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ٖ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ۡ‬
‫َ‬
‫ۡ‬
‫ُ َ ُۡ ُۡ ُ َ‬
‫ُ ُ َ ٱ َ ـ د ُِر َ أن َ ۡ َ ـ َ َ ـ ۡ ُ ۡ َ ـ َ ا ٗ‬
‫أ‬
‫ِ ن‬
‫ِّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ِ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ٗ َ ُ َ َ ۡ َ ُ‬
‫أو‬
‫ِ‬
‫ِ و ِ‬
‫ِ أر ِ أو ِ‬
‫َ ۡ‬
‫ُ ۡ َۡ َ ُ َ ُّ‬
‫ََ ُ ۡ ََُۡ َ‬
‫َٰ‬
‫ۡ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ـن‬
‫ـ‬
‫ـ س ـ ٍ ٱ ـ ـ ـــ ِف ٱ ـ ِ‬
‫ّ ُّ‬
‫َ ۡ ُ َ َ ُ َ َۡ ُ‬
‫ۡ ُ ََ ۡ ُ‬
‫َو َ َ‬
‫َ‬
‫ـ‬
‫ِ‬
‫ـ‬
‫ِ‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫ٱ‬
‫ِۦ‬
‫ب‬
‫و‬
‫ۚ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ٖ‬
‫َ‬
‫َ َ َ‬
‫َ ‪ٞ‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َذا َر ۡ ـ َ ٱ ِ ـ َ َ ُ ُ ـ َن ِ ٓ‬
‫َ ـ ٖ ۡ ـ َ ّ ۚ َو َ ـ ۡف ۡ ُ ـ ن‬
‫َ َ َ ََ ۡ ۡ َُۡ ۡ َ َُ ُ ْ‬
‫َ‬
‫ُ َ َ‬
‫ۡ‬
‫َ‬
‫ٰ‬
‫ِـ‬
‫ِهِۚۦ‬
‫ِض‬
‫ءا ٰ ِ‬
‫ِ ٍ‬
‫ا ِ‬
‫ى َ ــ َ ٱ ۡ َ ــ ۡ ِم ٱ ٰ ِ ــ َ‬
‫ٱ ــ ۡ َ ٰ ُ َــ َ َ ۡ ُ ــ ۡ َ ۡ ــ َ ٱ ّ ِ ۡ ــ َ ٰ‬
‫ِ‬

‫‪135‬‬

‫إ‬

‫ق‬

‫ح‬


سورة الأعام: الجزء السابع

وما علِّمَ الَّذين يَتَّقون من جَنِّ فَيْسُوا وَلَعَلِّكُنَّ ذَٰلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۖ وَلَعَلِّ الَّذين آتَيْنَاهُم مِّن فَوْضٍ ذِئَابًا دَيْنَتِهِمْ أَحْيَا وَلَهُمْ وَعَرَّفْنَهُمُ أَحْيَا أَنْ تَبْصِرُ نَفْسِكَ إِنَّكَ لَمْ تَكْبِثْ لَيْسَ إِنَّهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَّا شَفَاعَةُ وَإِنْ تَعْتَدَلَّ كَلِّ عَدْلٍ لَا يَوْحَدُ مِنْهَا أَوْلَدًا الَّذين أَبْيَسَلَوا إِنَّمَا كَسَبَّوْا لِلَّهِ شَرَابًا مِّن جَنَّاتٍ وَعَدَابَى أَيُّمَ مِّنَ الَّذين كَانُوا يَكْتَفُونَ ۖ فَأَنْذَعَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَّا يَتْفَعَّلُ وَلَا يَبْصِرُ وَرَبُّكَ عَلَى أَعْقابِهِمْ بَعْدَ إِذْ هَدِينَا اللَّهُ كَأَلْلَهِي أَسْتَقْهَعَهُوُا الْيَسَّارِيِّنَ مِنَ الْأَرْضِ حُبْرًا لِلَّهِ أَصَحَّبُ ۖ يَدْعُونِهَهُ إِلَى اللَّهِ وَيَشْهَدُونَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُواْ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ يَبْعُثُ شَمَراءً وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْأَلْوَاحَ وَأَنَّى يُفْلِحُ بَ يَمُؤُّهُمْ يَفْتَحُونَ ۚ كَيْفَ كَانَ فَوْقُهُ أَحْقَقَ وَلَهُمْ أَعْلَمُكُمْ يَفْتَحُونَ فِيَتَّهَدُوْنَ عِلَمَ الْعِيْبَةِ وَالْأَسْتِهْدَةَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيْبِرُ وَاللَّهُ يَشَاءُ إِنَّمَا يَشَاءُ ذَٰلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
ورَئَ اللَّهُ نُورَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ وَكَذَلِكَ نُرِّي إِبْرَاهِيمَ
ملَّكَّوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَيْكُنَّ مِنَ الْمُلُوَّقِينَ
فَأَجَنَّ عَلَيْهِ يَاذَا رَأى كَوْبَتْ قَالَ هَـدِى
انْبِتُوا وَظُلُّوا مُهَـدِي نَـأَفْلَّ قَالَ لَا أَجَبَ الْأَٰبِيلِينَ
فَلَمَا رَأَى الْقُـسُرَ بَارَعًا قَالَ هَـنَا رَبِّي لَمْ نَأْفَلَ
رَبِّي قَالَ رَبِّي إِنَّ الْحَكْمِ مِنْ أَنفُسِي وَالْقُوْمِ
الْمُسْتَلَقِينَ فَلَمَا رَأَى السَّمَّـسَ بَارَعًا قَالَ هَـنَا رَبِّي هَـنَداً
أَصْبِرْ فَلَمَا أَفْلَتْ قَالَ ۛيَـقُومُ إِنِّي بَرَيْتُ مَا تَشُرَّكُونَ
إِنِّي وَجَهَّـتُ رَجُـحِي لِلْـلَّدُى قَـتَلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ
خَيْفًا وَمَا أَنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَخَافَجَهُمْ وَقَوْمُهُمْ قَالَ
أُحْتَجُوْنِي فِي اللَّهِ وَقِدَ هُدْنِي وَلَأَنَا أَخَافُ مَا يُشُرُّكُونَ بِهِ
إِلَّآ أَنْ يَسْـهَـلَهُ رَبِّي شِيْخًا وَيَسْـعِهُ رَبِّي كُلَّ شَيْـءٍ عَلَـى أَقْلَـا
تَـتَشُرُّكُونَ وَكَيْفَ أَحْـفَجُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا
حَافِظُ أَنْتُـهُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُمَتَّرَّ بِهِ عَلَـى عَمَـهُمْ
سُلُّطًا فَسَأَئَ أَلْقَـيْـنَ أَحْـقُ بِالْأَمْرِ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
سورة الأنعام - الجزء السابع

المفسر: ابن جرحيس

الذين عاصرونا ولام يلبسوا إيذاتهم يظلمون أولئك لهم الأمان

وهم مهتدون ومتلك حكتما آتينهم أبزههم على

قومه، ووقع درجتهم من ذَهَابٍ إن ركبت حكيم عليم

وهيئته لله إنسحاب وتعبيره كلا هدنينا ونوحنا

هديتا من قبل ومن دربيه داود وسليمان وأيوب

ويوسع ومومسى وهالون وكذالك تجاري المحسنين

وركزوا وتعتبر وعيستى وأليباس كل من الصليبين

واسسناه وعينناه وسناه ونحوه وكلا فضلنا على

العلميى ومن عازبهم وذرئيتهم واحموهم وأجنبيتهم

وهم يبنون إلى صرط مَسْتَقِيمٍ ذهبت ندى الله يهدى

يه من ذهاب من عباده ولو أشركوا خبيط عنهم ما كانوا

ب يعملون وقيل أولئك الذين عاصرواهم أنكتب وأحكمس وأنصس ونحوه

فإن يصنع بها هؤلاء فقد ولما بها قوما أسبوا بها بكفرت

وأولئك الذين هددى الله فيهشدتهم أقدامهم فقل لا

أسطنغم عليه أجر إن هوس إلا ذكرى للعلميى

قراء القراء بكسر النداء دون تنوين.

الثلاثة على وهجين: إصدار الهدرجة الثانية وأوا مفسرة وهو المقدود به في

المشه الدافع، ولي قوات وأوتو الشهانى: التسهيل.

قراء القراء بالهدرجة مفتوحة

مع فرع القراء في المصل.

وزيادة حمزة مع فريق النصر في المصل.

138
سورة الأعرام – الجزء السابع

وما قدّرنا الله حق قدريةٍ إذ قَالُوا ما أنزل الله علَى بُنَيْمٍ مِن شَيْءٍ
قل من أنزل الله كتابٍ جاء به موَثِيسْ نُورٌ وَهُدِي لِلناسِ
تَجْعَلُونَهُ قِرَاطِيسَ تَبْدِينَهَا وَتُخفِّنَ كُبْرَهَا وَعْلِمْتُمُ ما لَمْ تَعْلِمُوْا
أَنْتُمَ وَلَا عِبَادَتُكُمْ قَلَ اللَّهُ أَنْذَرَكُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ
وَهَذَا كَتَبْ أَنزْلَتْهُ مِمَّا رَزَقَكُمْ مِن مَّآءٍ مَّلِئَ مِنْ أَمْرِبَنِ جَنَبَتٍ وَمَفْرِجَتٍ
أَمْ لَقَوْرِى وَمَمْنَوْنَ عَلَيْهِ هُمْ يَبْنِي نَبِيٍّ يَدْمِجُهُ وَيَنْتِدِرُ
وهَمْ عِلْمَ صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ وَمَثَّلَ اللَّهُ عَلَىٰ آدَمٍ كَذَٰلِكَ أَوْ قَالُ أَوْجَى إِلَىٰ وَلَمْ يَوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ كَانَ سَأُنَزُّلُ
مَثَلِ مَثَلِ أَنْزَلْتُ إِلَىٰ وَلَوْ تَبْرِئَ إِذ أُقِيمُوا فِي عَرَّاتٍ أَلْمَوْتُ
وَالْمَأَتَيْكُهَا بَسِطَوْا أَيْضًا هُمْ أَخْرَجُوْا أَنفُسَهُمْ أَلْيَوْمَ
تُجْرِؤُونَ عَذَابُ اللهِ يَوْمًا كُنْتُم تُقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرُ الْحَقِّ
وَكُنْتُمْ عَنْ عَيْنِي نَسْنُعْهُنَّ تَسْتَكِبْرُونَ وَلَقَدْ جَنَّتُونَا قَرْدُونَ
كَمَا خَلَفْتُنَّمَا أَوْلِيَاءَ رَأَسِهِمَا حَوَلْتُنَّمَا زَوَّارًا ظَهَرُكُمْ
وَمَا نَزْرَى مَعْصِمَمَا شَفَاعَاءَ حَسْبَ أَلْدِينَ رَعْمَتُمْ آنَّهُمْ فِي مَعْصِمٍ مَّشْرَكُونَ
لَقَدْ تَقَطَّعَ بِيَسْتَحِيْمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كُنْتَمْ تَزْعَمُوْنَ
سورة الأعدام - الجزء السابع

إنَّ اللَّهَ قَالَ لَّهُ، وَُلْتَوَّىْ، خَجَّرَ الْجَهَّلَ مِنَ الْمَيْتَ، وُجِّهَ الْمَيْتَ مِنَ الْجَهَّلَ ذَالِكَ مَنَّ اللَّهُ مَفَاسِدُهُ، فَأَفْتَكَنُونَ فَالْإِسْبَاحُ وَجَعَلَ الْمَيْتَ الْجَهَّلَ سَكَّانًا وَالْجَهَّلَ سَكَّانَ الْمَيْتَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.

۸۶ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَّهُمَا الْجَهَّلَ لِتَعْلَمُونَ وَقَدْ قُضِّيَ الْمَيْتَ لِيُقْوَمُوُّمُ يَفْقَهُونَ ۸۷ وَهُوَ الَّذِي أَوْسَلَ مِنْ أَسْئَالٍ مَّعَةٍ فَأَخْرَجَهُمَا بِهَا تَبَاتُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَيْثُ أُخْرَجْنَاهُمَا مِنَ لِلَّهِ مَاتُهُمَا دِينَتَهُمَا وَجَنَّتَهُمَا مَنْ أَعْنَابَ وَالْرَّيْشَةَ وَالْرَّحْمَةَ مُشْقِيقَةَ وَعَيْبَ مَتَّنِيدٍ أَنْظُرُوا إِلَى ّمَرَّةٍ إِذَا أُحْمِرَ وَيَنْعِيُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِمَا لَقَوْمٌ يَوْمُهُمْ نُقَلَّهُمْ وَجَعَلُوا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ أَخْرَجُوا ۸۸ فَخَرَجُوا لَهُ وَبَنَيُّ مُنْبَتَةٌ عَلَى مِثْلِ ۫سَبْحَانَهُ، وَتَصَلِّ ۫عَلَى ۫عَمُّهُمْ يُصَفِّونَ ۫سَبْحَانَهُ، وَبَنَيُّ ۫أَرْضَهُ، وَأَرْضُهُ يُصَفِّونَ ۫لَهُ وَلَدُ ۫وَلَمْ يَشْهَدَ آلهَ، صَنَّجَةً وَخَلَقَ ۫كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ يُصَلِّ ۫شَيْءٍ عَلَىٰهُمْ ۫يَا ۫قَرْنَانُءَانَكَ، ۫تَعَلَِّمَانِ قَرْنَانُءَانَكَ، ۫وَقَرْنَانُءَانَكَ، ۫قَرْنَانُءَانَكَ.
سورة الأعام - الجزء السابع

سورة الأعام - الجزء السابع

 duroط مَّنَالٍ رَبّ مُّنَّأَمٍّ ذَلِكَ مَنْ هُوَ لَأُحَلَّ عَلَّمُ كُلِّ شَيْهٍ

فَأَعْلَمَهُمَا وَهُمْ يَدْرُكُونَهُمَا كَانُوا أُبَرَّاءَ مَّنْ هُوَ لَأُحَلَّ عَلَّمُ كُلِّ شَيْهٍ

الْأَبْصَرُ وَهُمْ يَدْرُكُونَهُمَا وَهُمْ أَبْصَرُ الْمَلِكُ الْمُلْكَ الْمَلِكُ الْمُلْكَ

قَدْ جَاءَهُمَا بِضَآئِرٍ مِّنْ أَبْصَرٍ مِّنْ أَبْصَرٍ فَلَمْ تَعْلَمُوا مَنْ عَلِىٰهُمِّا وَمَا أَتَأَنَّ عَلَيْهِم مِّكَانٍ تَعْلَمُوا كَانُوا يَعْلَمُونَ

أَلََّا أَبْنِيَ وَلِيَذْكُرُوا دِينَكُمْ وَلِيَذْكُرُوا دِينَكُمْ لَنَفَّسُوا يَعْلَمُونَ

أَنَّى مَّا أَرْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَأَلْهَةٌ إِلَّا هُوَ وَأُعْرِضْ عَنِّ

المُشَرِّكِينَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَشْرَكُوا وَمَا جَعَلَنَّكَ عَلَيْهِمْ

خَفَفَتْ وَمَا أُتِّبِعَ عَلَيْهِمْ بَيْكَ وَلَأَنْتَ عَلَيْهِمْ ذِي الْجَهَّلَةِ

يَدُونُ مِنْ دُونِ رَبِّكَ فَيَسَدُوا أَلْهَةٍ عَنْ دُونِ مَلِكٍ يُقِيرُ عِلْمُ كَانُوا يَذْكُرُونَ

لَكَ أُمَّةٌ عَلَّمُوا مَثَلَّهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرَجُوعُهُمْ فِيْهِ لِيُعْلَمُوا وَلِيَأْسِفُوا بِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ

وَأُقِسَّمْوا بِاللَّهِ جَهَّدٌ أُتِيْشْ لَهُمْ لَأَنْتَ جَانِبُهُمْ عَآتِيٌّ

لَيُؤْمِنْ بِهَا فَلَيَتَّمَّ أَنْبَأَتُكَ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا يَشَرَّعُ فَإِنَّهَا إِذَا

جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنَقِيلُ أَنْفَضَتْهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ كَمَا لَمْ

يُؤْمِنُوا يَهُودُ أَوَّل مُسَرِّ رَوْمَيْنَ تَعْمَهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضَهُمْ
سورة الأنعام - الجزء الثاني

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

42. قرأ الثلاثة بكم سلف وفتح الباب.
43. قرأ الثلاثة بخفف الباب وزيادة همزة

بعدها، مع فوق الفظ في المفصل

إسكن الله للجال وابن فرح فقط
فظ، وأما ابن إسحاق فلا يس في

هذا الباب شيء وبنى على ضم الباب

و المشوق، وابن فرح.

كلمة

قرأ الثلاثة بإسكن الله اليوم

وقرأ الثلاثة بالمصحف بعد الميم على الجم.

142
سورة الأنعام - الجزء الثامن

وما أوصلتم_gray لآلهة عند اللام، فذكرو اسمك Gray عليه، وقد فصل
لسأل ما أحرمه عليه، إلا ما آصابتم إليه وإن كثرت أضلاعون
بأهواهم يعجبر على إن ربك هوا أعلم بالمعتذدين
وذكرنا قلهم إن الركبتين، إن الذيين يصسببون الافق
سأجرون بما كانوا يقترون ولا تأصلوا ممما لم يذكر
اسم الله عليه وآله، لفضيقات وإن الشيطان ليوحون إلى
أولى آبائهم ليجذب لهم وإن أظنتموهن إذ لم يشركون
أو من كان ميتاً فأحيه منه وجعلنا له، نوراً يمشى فيه
في الانناس كلون ملئت، في ظلماً ليس يخرج منها كذلك
ريين يلكفرين ما كانوا يعقولون، وكدلك جعلنا
ففي كل قربة أكلو مهرهم، لا ينكروها فيه وما
يمكررون إلا بأنفسهم وما يشغرون وإذا جآئهم
عابية قالوا لن نؤمن حتى نوقل مثل ما أوتي رسول الله
أعلم حيث يجعل رسالتنا، سيصيب الذين أجرموها
صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكررون

ابت إسحاق عليه السلام، لما يفهم في المعلوم والمفسر، وهذا من زيادات العشر النافعة

أيضلون

قرأ الثلاثة بفتح اليماء.

ميثى

قرأ الثلاثة بتشديد اليماء مع كسرها.

رسلانه

قرأ الثلاثة باللابم وكسر اليماء

والهاء مع الصلة على الجمع.
سورة الأنعام - الجزء الثامن

قُمَّنْ يُرِيَ اللَّهُ أَنْ يُهْدِينَهُ، يَشْرُوحُ صَدْرَهُ، لِلإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلْلَهُ: يُجْعَلُ صَدْرَهُ، ضَيْقًا حَرْجًا كَأَنَّا يَصَعَّدُونَ فِي السَّمَاوَاتِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ السَّيِّئَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَهُدَا صَرْطٍ رَبِّكَ مُسَتَّقِيمًا فَقَدْ فَصَّلَنا الأَلْبَابِ لَقَوْمٍ يُذْكَرُونَ لَهُمْ دَارَ الْإِسْلَامِ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا أَخْرَجْنَا مَحْيَا يَسْمَعُ السَّمَاعُ أَنْجَنَ قَدْ أَسْتَكْتَرَمُ مَنْ الإِنْسَانِ وَقَالُوا أَنْجَلَوْهُم مِّنْ الإِنْسَانِ رَبُّنَا أَسْتَمَتْنَا بِعَضْنَا يَبْعَضُ وَبَلَغَنَا أَجْلَانَا لَدَيْنَ أَجْلَتُهُ لَنَّا قَالَ الْإِنْسَانُ مُهْمَدُ وَلِخَلَيْفِهِنَّ يَقْهَمُهُ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُؤْلِي بَعْضَ الْأَفْلَامِينَ بِغَمْثًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَسْمَعُ السَّمَاعُ أَنْجَنَ وَالإِنْسَانُ أَنْجَلَ وَيَا يَاسَمَعْنِي وَانْبُدِرَوْنِي لَقَأَةً يَتَوَكَّلُونَ هَذَا قَالُوا أَنْفُسِهِمْ أَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَكْسِبُونَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَسْتَقْبِلَ مَهْلَكَ الْقَرْرِ إِبْطَالُ وَأَهْلَهُ عِظْمُونَ
بِإِسْكَانِ الْيَاهِ للجَـمَالِ وَأَبِنْ فَرْحٍ نَـقَضَ، وَلَمْ يَقْبَلْهُ مَنْ أَخْرَجَهُ وَلَمْ يَفْتَرُنَّ. وَلاَ شَاءَ الَّذِينَ إِنِّي نَجَاتٌ أَنْ يُقْتُلُوهُ فَنَدْرَهُمْ وَلَمْ يَفْتَرُنَّ.
سورة الأعيام - الجزء الثاني

وصَلَّوا هَذِينَ أَنْعَمَ وَحَرَّكَ جَحْرًا لاَ يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَأَ يُرَبُّهُمْ وَأَنْعَمَ حَرِيمَةَ ظُهُورْهَا وَأَنْعَمَ لاَ يَدْعُوُونَ أَسْمَ الله عَلَيْهِ ضَرْرًا عَلَى مُسْجِرِهِمْ حَيَاةٌ كَانُوا يَفْضُّلُونَ وَقَلَّا مَا فِي بَالِ تَحْيَتْنِهِمْ هَذِينَ الْأَنْعَمَ خَالِصَةً لَـسْنُ كُونَا وَحَرَّمَ عَلَى أَرْوَاحُهُمْ وَإِنْ يَكُنَّ مَيْتَةً فَهُمْ فِيٌّ مَّيَتَّهُمْ وَصَفْقُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلٰى مَّنْ قَدْ خَسِرُ الْذَّينَ قَتَلُوا أَوْ لَدَهُمْ سَفَهًا يُقْصِرُ عَلَيْهِ وَحَرَّمَ مَا رَزَقَهُمْ الله أُفْتِرَاءَ عَلَى اللهٰ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُمْ آَلِيُّ أَذْنَاٰ جَنِسَت مَعْرُوفَةَ وَعَيْبَ مَعْرُوفَةَ وَالْخُلُّ وَالْزِرْعُ مَتَخَفِّفًا أَسْلُهُ وَالرَّبِّيْتَ وَالْرَّمَانُ مُتَشَقِّيٌّ وَعَيْبَرْ مَتَشَقَّى كَلَّوْا مِنْ تَمَمَهُ إِذَا آَنَسَ وَأَثْنَأْوَا حَقَّهُ إِنَّهُ يَمُومُ حَصَادِهِ وَلَنْ نَسْفُوهُ إِنَّهُ لاَ يَجْبُ الْمُشْرِفِينَ وَمَنْ أَنْتُمُ الْأَعْلَمُ حَوْلًا وَفَرْسَا كَلَّوْا مِمَّا رَزَقَهُمْ اللهٰ وَلَأَ تَبْعَدُوا حُطُوَّاتَ الْشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مَّيْنَ
سورة الأنعام - الجزء الثامن

لا خلاف بين طرق نقل العمرة، على قرائها في الختام بـ إدخال، والبدائل، وكل على أصله في الثقيلة وعدها، وفي مقدار المهد الملابس.

وقبل الانتهاء...

ما أُلِّفُ بِذَلِكَ الْكُرْنِينَ مَعَهُ قَالَ "لا يَرْحَمُ الْأَلْفَى الْأَسْمَارِ وَالْمَعْصِرُ أَنْتِينَ" قَالَ رَبُّكُمُ الْمُكْرُونُ نَبِيُّيُّونَ تَوَارَى إِن كَانَ مِنْ سَلِيمِينَ وَمَنْ أَرْضَى أَنْتِينَ وَمَنْ ابْتَغَرَ أَنْتِينَ قَالَ رَبُّكُمُ الْمُكْرُونُ حَرِيمَ أَنْتِينَ أَنْتَيْنَ اسْتَمْتَلَّ عَلَيْهِ...
فَقَانَ كَذَّبْنَ يَوْمَ رَقْصَةٍ مَّدَى رَحْمَةٍ وَرِحْمَةٌ وَلَا يُرْدُ" 
بَأَسَهُ. عَنْ أَلْبَانِ الْمُعْجِرِمِينَ ۶٧۷ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا 
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنا وَلَا عَابَونَا وَلَا حَرَّمَتَا مِن شَئٍّ 
كَذَّبْنَ كَذَّبُ الَّذِينَ مِن قَبِيلَهُمْ حَتَّىَ ذَهَبَوْا بَعْدَهُمُ 
فَقَالَتِ الْعَلَا مِنْ عَلْمٍ فَخْرَجْنَ أَلْنَا إِنَّا تَبْيِعُونَ إِلَّا 
الَّذِينَ وَإِنَّا نَعْرُضُونَ عَلَىٰ مَنْ هُمْ أَخْبَارُ الْمَبْتَغِيَّةُ 
فَقَالَ شَوَّامُ أَهْدَنَا مَجْمِيعُهُنَّ ۱۵۸ فَقَالَ هُلُمْ شِهَادَةَ مَسْكَنَ الَّذِينَ 
يُشَهَّدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَقَانُ شَهَدُوْا فَقَالَا تَشَهَّدُ 
مَعْهُمْ وَلَا تَقْبَعُ أَهْوَاء الْدِّينِ كَذَّبْنَ أَيْتَنَا وَلَدِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ بِالْكَحْرِ وَهُمْ يَصْرِيحُونَ ۱٥٨ فَقَالُ 
تَعَالَا أَتْلِ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ أَتَشْرَكُوا بِهِ 
شَيْئَهُ وَبِأَلْوَادِنَ يَقْسِمُونَ إِخْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَضُرُّوا أَلْوَادَهُمْ مَنْ 
إِمَّامٍ فَخُنُّ تَرْزُقُوهُمْ وَيَسْتَيْهَمْ وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَضُرُّوا لَقَوْجَانَ 
مَا تَظَهَّرَ مِنْهَا وَمَا بَجَنَّ وَلَا تَقْتُلُوا أَلْفَافَ الْشَّيْءِ 
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِحَقِّ ذَلِكَ حَرَّمَ مَسْتَهْهِ يَهِ لَعَلَّهُمْ تَعْقَبُونَ ۱٥٩
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى تبلغ أشداد
واولوا الكسول والسيزان بالقسط لا تخفيف تفضلا إلا
وسعها وإذا قلتم فاعيدلو وكن لا قري ويعهده
الله اولوا دايطم وضعتم به لعلهم تذكرون
وأن هند صرطي مستقيمًا فاستغفرو ولا تبيعوا السبل
فانقر بكم عن سبيله دايطم وضعتم به لعلهم
تنفقون ثم قابينًا موسى الكاتب تما مأنا على الذي
أحسن وتفصيلاً لكل شئ وهدى ورحمه أعلهم بليقائه
رثهم يؤمنون وهند كتب أنزلتنه مباركة فاستغفرو
وانفقوا لعلهم تحرحون إن تقوموا إنما أنزل الكاتب
على ظلابهرين من قبلنا وإن كنوا عس دارستهم لغفلين
أو تقوموا ليو أننا أنزل علينا الكاتب لكونا أهده منهم
فأقد جاءهم بنتهم من ريبهم وهدتها ورحمه فمس
أظلل ممن كبد فتايح أنتم وصدف عننها ستجري الذين
يصدفون عن غايبين سوة الأعذاب بما كانوا يصدفون
سورة الأنعام - الجزء الثامن

<table>
<thead>
<tr>
<th>مصحف الجبال وابن إسحاق وابن فرح</th>
</tr>
</thead>
</table>

هل ينظرون إلا أن يتpeesهم الملاكية أو يناب ربك أو يناب بعض عائبة ر박 يتأت بعض عائبة ربك لا ينفع تفاس يمئها لم تهمن ما أمدهم من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قليل انظروا وإن منتظرون إن الدين فقوموا دينهم واشءا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينابهم بما كانوا يفعلون من جنا بباحة فله عشر أمثالها ومن جنا بالسيدة فلا يجرى إلا مقلها ومهم لا يظلممون فل إن هندلي ربي إلى صرط مستقيم دينا قريب بليلة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فل إن صالات ونسكي وحثياء وساسنة لله ربي الاعلمين لا شريك له ودليلك أمرت وآنا أول المسلمين فل أغير الله أبني ربي وهم ربي كل شيء ولا نحسب كل نفيس إلا عليه ولون عازرة ورث أخرى ثم إلى ربي مرجعهم فيتسبس كما كتب فيه خيالون وهو الذي جعل مختلف الأجر ورفع بعضهم فوق بعض درجت لسبيلكم في ما عاطفتم إن ربك سريع العاقب وأنه لعصر رحيم
سورة الأعراف - الجزء الثامن

لا يعدن أقدامهم في صحراء ضخمة
لكنها زهرة، وتمشين في ناحية مبهمة
من طعامهم؛ ولا تنتظرون من دونهم أولئك قليلًا ما تدغرون
وكم من قرية أهلُّكِ تشهدها فجأةً ما أرسلت نبيًا أو هم قالوا
فما كان يدعونهم إذ جاءهم تأسناً إلا أن قالوا إننا كنا
تثبيتين، فلقتلكم أن الهي أرسلت إليهم وجعلت
المسلحين، فلقتلكم علىهم يعلمني، وما كنا غائبين
والرجل يومٍ هكذا فقد فقدت موربيته، فأرسل إلى الهي، فلم
تقلقصه، ومن خفة موربيته، فأرسل إلى الهي، خسر عنها
أنفسهم بما كانوا ينتظرونها تأملون، ولقد جرى لهم
في الأرض وجعلنا لهُما عندها فيهم معيشة قليلًا ما تشكرون
ولقد خلقنا نعمًا نعمًا وصورنا نعمًا نعمًا فلنكن لملتكيّة أسمعون
لأقدم قسجدوا إلا أن يعيش أن يعيش قسن الصبيان.
قال ما منعك إلا تو ضجر إذ أمرتُك قالت آنا خيرَ ودينك حقَّين بيني خلفيتي من دار وخلفيته من طين قال فاهيَ منها فما يحكون لكي أن تضكُّر فيها فأخرجت إنك من الصغيرين قال أنظرتُ إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فمَا أعْطِيناك لأفُقدِن لهُم صرطك المُستقيم ثم لا يَتَبِّئُك من بين أيديهم ومن خلفيهم وعن أيديهم وعن شمايلهم ولا تجدهم أكثراً شعرين قال أخرجت منها مذوًوا مذَحورا لَنن تبعاك منهم لأملان جهنم من نجَّاهم وهو يقبر بهذه الشجرة فتكونا من الطليبين فوُسِوس لهما أن القَيْطَن ليبَسْدى لهما ما وَرِى عنهم ما من سوء تهما وقال ما تهلكما رغمما عن هذه الشجرة إلا أن تكوني ملكتين أو تكوني من الخيلدين وقاسمهما إلى لكما ليبل أن التقصجين قُدِّلتَما بكُفُرْ فقلما دافعاً السِّجْرَة بِدَت لهما سوء تهمما وَظفْقَا يُحَصقان عليهما من ورَق أَجْنَة وَاذْنِهما رَبِّهِمَا أَلَم أن يَهُكمَا عن تلكما السِّجْرَة وأَنفَل لَكُمَا إِنَّ القَيْطَن لَكُمَا عدُو مُبين

سورة الأعراف - الجزء الثامن

ابن إسحاق له اللغة عند اللام هنا، لأنه يفت في الموصل والمظفر رضاً وهذا من زيادات العصر النافعة

جمع فيها مذوًوا مذَحورا لَنن تبعاك منهم لأملان جهنم من نجَّاهم وهو يقبر بهذه الشجرة فتكونا من الطليبين فوُسِوس لهما أن القَيْطَن ليبَسْدى لهما ما وَرِى عنهم ما من سوء تهما وقال ما تهلكما رغمما عن هذه الشجرة إلا أن تكوني ملكتين أو تكوني من الخيلدين وقاسمهما إلى لكما ليبل أن التقصجين قُدِّلتَما بكُفُرْ فقلما دافعاً السِّجْرَة بِدَت لهما سوء تهمما وَظفْقَا يُحَصقان عليهما من ورَق أَجْنَة وَاذْنِهما رَبِّهِمَا أَلَم أن يَهُكمَا عن تلكما السِّجْرَة وأَنفَل لَكُمَا إِنَّ القَيْطَن لَكُمَا عدُو مُبين

سورة الأعراف - الجزء الثامن

ابن إسحاق له اللغة عند اللام هنا، لأنه يفت في الموصل والمظفر رضاً وهذا من زيادات العصر النافعة
سورة الأعراف - الجزء الثاني

مصحف الجمل وابن إسحاق وابن فرح

قالوا ربينا ظلمتنا أنفسنا وإن ألم تنعمر لنا وفُرضت لنا لتكون من الخسرين قال أهديوا بِغُضْبٍ لَبِيضٍ عَدْوَ وَلَعْبًم في الأرض مُستقتَرِ ومَثَّبها إلى جبين قال فيها خُبَيْن لِيِّسًا يُؤْرِي سَوَاء بِحُسْنٍ وَرَيْفًا وَلِبَاسٍ التَّقْوَى ذلِك خَيْرٌ ذلِك من عَيْنَتِ الله لَعَلَّهُم بَدْكَرُون ١٣ بَبْنِيٓ عَادٍ قَد أَنْزُلَ عَلَيْهِمْ إِبَاسًا لَعَفُوًّا سَوَاء بِحُسْنٍ وَرَيْفًا مَنْ أَخَرَجَ أَبْوَيْهِم مِّنْ أَجْنَابِهِ عَنْهُمْ عَنْهُمْ لِيَسْتَفْنُهُمْ لَعْفُوًّا إِنَّهُ هُوَ رَقِيَّةٌ مِّنْ حَيْثُ لَا تُرَوْنَهُ إِنَّا جَعَلْنَا لِلْشَّيْطَانِ أُوْلِيَاءٍ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَعَلْتُمُوهُمُ الْقَلْبَ قَالُوا وَجِدُنا عَلَيْهِ عَبْدَنَا وَالله أَمَرَنَا بِهَا فَلْ يَأْمُرْ رَبِّي بِإِلْفَاتَ شَرَّهُمْ عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ قَلْ أَمَّرَ رَبِّي بِإِلْفَاتَ شَرَّهُمْ وَأَقِيمُوا وَجَوَهُمْ عَنْهُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَعَدْنَاهُم مَّزَائِهِ لِلَّذِينَ كَانُوا بَدْءَ أَمْثَالَهُمْ تَعْلَمُونَ قَرِيِّ فِي هَذِهِ وَقَرِيِّ فِي هَذِهِ حَقًّا عَلَّيْهِمْ الْقَالِلَةِ إِنْهُمْ أُحْدَثُوا لِلنَّفْسِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الله وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهْتَمِدُونَ
سورة الأعراف – الجزء الثالث

قراءة ثلاثة

جاء أجلهم

الأميرة على حدثة المرة الأولى وجعلت من لها ما لم نله들ها، وليست لجهان وحده، فهي: وهو تحليلة المرة الثانية كورش مع فريق روعة في المناضل له

جاء أجلهم

مصحف الجمل والباني إسحاق وابن فرح

٢٨٦

٢٨٦
سورة الأعراف – الجزء الثامن

قال: أدخلوا في أمي وقد خلت من فتيلهم من أثني وانس
في الدنيا كما دخلت أمه لعلت أحدثها حتى إذا أدركو فيهما
جميعا قلأت أخرتهم إلا ولهم ركبتا هاولاء أصلونا قاتلهم
وعدبا ضعف من الدنيا قال لكل ضعف والدرون لا تعلمون
وقلوا أولهم لأخرتهم فما كان لهما غلبه من فضلا
فصدفوا العذاب بما كنتم تصيبون إن اللهين كدببا
قيقنا واتصينوا علىها لا تثبته لهم أمهما للا والدرون
أجحنة حتى يلبش الحمال في سمع السهباء وكذللك تجرى
المجرمين على من جهمهم مهداد ومن فوقهم غواش
وكذللك تجرى الطالبين و الذين عانتموا وعبلوا
أصليحت لأصليحت نفسها إلا وسعها أولاء بك أضحك
أجحنة هم فيها خبثون وترجعون ما في صدورهم من غلي
تجرى من تحتهم الأهمر وقولوا أحلم الله الذي هددنا لهذالما
وما كنا لتهتفد لولا أن هددنا الله لقد جاءت رسَّلات رَبِّنا باحقي
وويلوا أن تلصق أجحنة أورثموها بما كنتم تعمُّلون.
قَرَأُ اللَّهُ مَآ أَخَذْنَاهُ مِن نَّبِيٍّ وَآدِمٍ وَمَا عَمِلَنَّاهُ كَثِيرًا ۛ فَلَيَقُلُوا يَسِيرُونَا عَلَى مَسْتَفْرَاغٍ مَعْلُومٍ. ۚ وَلَيَقُلُوا لَنِعْمَى مَا أَخَذْنَا مِنْ قَرْءَةٍ. ۚ وَلَيَقُلُوا لَنِعْمَى مَا أَخَذْنَا مِنْ نَبِيٍّ. ۚ وَلَيَقُلُوا لَنِعْمَى مَا أَخَذْنَا مِنْ آدِمٍ. ۚ وَلَيَقُلُوا لَنِعْمَى مَا أَخَذْنَا مِنْ عَمَلٍ. ۚ وَلَيَقُلُوا لَنِعْمَى مَا أَخَذْنَا مِنْ مَآءٍ. ۚ وَلَيَقُلُوا لَنِعْمَى مَا أَخَذْنَا مِنْ نََّبِيٍّ مَثَلٍ. ۚ وَلَيَقُلُوا لَنِعْمَى مَا أَخَذْنَا مِنْ آدِمٍ مَثَلٍ. ۚ وَلَيَقُلُوا لَنِعْمَى مَا أَخَذْنَا مِنْ عَمَلٍ مَثَلٍ. ۚ وَلَيَقُلُوا لَنِعْمَى مَا أَخَذْنَا مِنْ مَآءٍ مَثَلٍ.
وَلَقَدْ قَالُوهُمْ يَسْتَمِعُونَ فِضْلَتَهْ عَلَى عَلَمٍ هُدًى وَرَحْمَةٌ إِلَّاٰ قَالُونَ يُؤْمَنَونَ هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، يَبْعَثُ يَأْتِيَ تَأْوِيلَهُ، يَقُولُ الَّذِينَ نُسُوهُ من قَبْلٍ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّهِمْ لَمَّا كَانُوا يُعْمَلُونَ قَدْ خَسَرْوا أَنْفَسَهُمْ وَضَلُّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُفْتَرُونَ ۚ إِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وأَلْقَى فِيهِ مَعَـيْنِ يَهُوَأَيُّهُمْ هُدًى أَلْهَمَّ يَهُوَأَيُّهُمْ أُرْضَىً وَالْقَمَّرُ وَالْجُمُوعُ مُسْحَرَتٌ يَأْمُرُهُ مُؤْمِنُونَ ۚ أَذَاعُوا رَبَّهُمْ تَضُرُّعًا وَحُفْيَةً إِنَّهَا لَا يُجَبَّ الْمُعْتَضِدِينَ ۙ وَلا تُفْسِدُوا فِي لَدَى الْأَرْضِ إِلَّاٰ إِضَالَّةً وَأَذَاعُوا خَوْفًا وَطَمَّعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قُرْبِيَّ بِمَنْ أَلْمَى فِي رُسُلِهِ وَهُوَ الَّذِي يَرْيِسُ الْبَيْنَ بَيْنَ يَدَّ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثُمَّ شَكَّلَهَا لِبَلَدٍ قَبْيَتْ فَأَنْزَلَهَا بِهَا أَلْسَانَهُ فَخَرَجَتْهَا بِهَا مِن كُلِّ ۚ عَلَّمَهُمْ تَبَيَّنَةً مَثَّلًا لَّخَيْرِ الْمَوْقِفِ لَعَلَّهُمْ يَتَّبُعُونَ ۚ وَإِسْكَانُ الْهَيَاةِ لِلَّهِ رَبِّ الْبَيْتِ ۚ وَلَا تَفْرَحُوا فَنَبِلِ الْبَيْتِ وَهُمْ يَبْعَثُونَ قَرَاءَ الْكَلِثَرَةَ فَالْحَلِّيَةَ يَشُفُّونَ
وَالْجَانَّةُ الْعَظِيمَةُ يُصْرِحُ بِنَبَاتِهَا، يَأْذَنُ رَبُّهُ، وَالَّذِى حَبِطَ لَا يُصْرِحُ

إِلَّا نَصُرًا كَذَلِكَ نَصَرَّفُ النَّاسِ لِيُصْرِحُونَ ۙ ۚ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوَّمِهِ، فَقَالَ يُقَوْمِ أُعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَّهُ

مِن إِلَّهٍ غَيْرِهِ، إِنَّا إِلَى أَخَافٍ عَلَيْهِمْ عَذَابٍ يُؤْمِنُ عَظِيمٍ ۙ ۚ

قَالَ أَنْصَرَ يَسِىُّ فِي صَلَالَةٍ وَلَكِنَّ السُّلُوْلُ مَنْ رَبِّ النَّعِيمِينَ

أَبِيَلْعَظْمُ رَسُلُ لِي وَأَنْصَحُ لَهُمْ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ

مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ أَوْعَجْتُمُ أَن جَاءَ سَمٌّ ذَكَرُ مَنْ رَبُّكُمْ عَلَى

رَجُلٍ مَّعْنَاهُ لِيَنْذَرُكُمْ وَلَعْتَفَا وَلَعْلَعْتُمْ تُرْحَمُونَ ۙ فَكَذَّبْتُوهُ

فَأَخَذَنَّهُ وَأَلَّهَ مَعَهُ فِي الْفَجَّالِكِ وَأَعْرَفْتُمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا

ۚ وَإِلَيْ غَدِ أَخَافُونَ ۖ فَإِنَّمَا كَانُوا قُوَّمًا عَمِينِينَ ۚ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ

ۚ هُوَذَا قَالَ يُقَوْمِ أُعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَّهُ مِنْ إِلَّهٍ غَيْرِهِ، أَفَلَا تَنْفَعُونَ

قَالَ أَنْصَرَ يَسِىُّ فِي صَلَالَةٍ وَلَكِنَّ السُّلُوْلُ مَنْ رَبِّ النَّعِيمِينَ ۚ قَالَ يُقَوْمُ

لَيُسِىُّ فِي سَقَاهَا وَلَكِنَّ السُّلُوْلُ مَنْ رَبِّ النَّعِيمِينَ ۙ ۚ
سورة الأعراف - الجزء الثامن

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

أُبِلْغُوهُم رَسُلَتِي رَبَّي وَأَنَا لَحَقٌّ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۛ أَوُّجِبُنِّي
أن جَاهِدَنَّكُم مَّن ذَكَّرَ مِن رَّبِّكُم عَلَى رَجُلٍ مَّسَحْتُهُ لِيَنْذِرَكُم
وَإِذْ كَذَّبُوهُمْ أَذِهِبْنَ أَبْوَابَهُمْ فَخَلَفَاهُم مِّن تَعْقِد قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادُوهُم
في أَفْخَلِقٍ بِضَحَّى فَأَذَّنَرُوا مَعَتَّةً إِلَى اللَّهِ لُعْلُعُمْ نُفْلِحَونَ
قَالَوْا أَجْتَنَّا لِيُعْبِدَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَنَتَّزِرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ عَبَأُوا فَأَيْتَا بِمَا تَعَدُّدُنَا إن كُنْتُ مِنَ الْصَّدِيقِينَ
قَالَ كَفَ وَقَعَ عَلَيْهِم مَّن رَّبِّي مَرْجَعٌ وَعَضْبٌ
أَنْجَلَ لَوْنَتِي فِي أَسْمَآءٍ سَمِيمَاتٌ هَوَأَنْسَمْ وَأَنَا أَوُّلَمُ
مَا نُرِئَ اللَّهُ يَهُوَ مِن سُلْطَةٍ فَأَنتَظِرُوا إِلَى مَعْصِمٍ مِّنَ الْمَنْتَظِرِينَ ۚ فَأَجْيَّدَنَّهُ وَأَذْيَدَنَّهُ مَعْمَةً وَرَحِمْهَا مِنَا
وَقَطَعْنَاهُ دَاخِرَ الْأَلِيمِ كَذَّبَ بَوُأَ إِلَهِيَّتَنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ
وَآَلَ فَمُسَمَّأً أَخَاهُم صَلَحًا قَالَ يَقُومُ أُعْبُدُونَ اللَّهُ
مَا أَلْصَحَ مِنِّ اللَّهِ عَيْنَهُ قَدْ جَأَتْنَا بِنَيَّةٌ مِّنَ رَّبِّي مَذَهَّبٍ هَذَا نَقُطِعُهُ بَيْنَهَا قَدْ نَدْرُوهُ أَقَلِّلْ
فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسَهوهُ بِسَوَأٍ فَبَاَحَذَتْهُم عَدَابَ أَيِّمٍ ۛ
سورة الأعراف - الجزء الثالث

وَآذَّنُواٰ إِذْ جَعَلْتُمُ خَلَقَتَيْنَ مِنْ بَعْضِ عَامِي وَبَعْضٍ أَخَامَانَ في الْأَرْضِ لِتُبَيِّنَنَّ مَنْ سُهُولَهَا فَصُصُورًا وَلِتُحَجَّنُوا الْجِبَالَ لِيُوقِنُوا مَا ذَكَّرُوهَا عَلَيْهَا اللَّهُ وَلَا تَعْقِلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٦٠﴾

قَالَ الْمَلَّاَمَا الْلَّدِينَ أَسْتَكْبِرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلْلَّدِينَ أَسْتَضْعَفْهُمْ لَمْ يَْأَمُّهُمْ مَهْمَٰ أَتْعَلَّمُونَ أَنَّ صَلِيحًا مُّرَسَّلًا مِنْ رَبِّهِمْ قَالَوا إِنَّا لَا نَرِسَلَنَّهُ مُؤْمِنِينَ ﴿١٦١﴾

قَالَ الْلَّدِينَ أَسْتَكْبِرُوا إِنَّا بِآَلِذِئْدَاءٍ مَّأَمُّهُمْ يَهُوَاء كَثِيرُونَ ﴿١٦٢﴾

فَعَقَرَوا أَلْقَاكَةً وَعُعْقُوْنَ عَنْ أَمْرٍ رَّبِّهِمْ وَقَالُوا يَضْلِيلُ أَطْبَقُنا يَمِيلُهُ وَهُمْ كَذَّبُوا مِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٣﴾

فَأَخْذُوهُمْ الرِّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِى دَارِهِمْ جَبَّارِيِنَّ ﴿١٦٤﴾

فَنَصَوْلُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقِيمُ لَقَدْ أَبْعَثْتُمُّمْ رِسَالَةً رَّبِّي وَنَصَحْتُ حَكِيمًا وَلَسَنُّ أَحْيَيْنَ أَلْحَيْيَانَ ﴿١٦٥﴾

وَلَوْ أَذْقَلَ الَّذِي لَقَوْمِهِ أَنْ أَتَأْتُونَ الْفِجْحَةَ مَا سَبَقُوهُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ الْعَلَّمِيِنَ ﴿١٦٦﴾

إِنْ أَتَّقُوْنَ أَلْحَيْيَانَ ﴿١٦٧﴾

سُهُوَهَا مِّنْ ذُنُوبٍ أَلْحَيْيَانَ بِذَلِكَ أَنْتُمُ قَوْمُ مُّشْفَرُونَ ﴿١٦٨﴾
مساحف الجمال والابن إسحاق وأبي فرح
سورة الأعراف - الجزء الثامن
وَمَا كَانَ جَنَّاتٌ قُوَّمَهُمْ إِلَّا أنْ قَالُوا أَخْرِجُوْهُم مِّن
قَرْبِيَّتِهِمْ إِنَّهُمْ أَئِنَّا يَقَطُّهُمْ وَأَهْلَهُمْ إِلَّا أُمَرَّتَهُمْ كَانَتْ مِنْ عَتْبَةَ الْمُجَّرِّمِينَ،
وَإِلَى مَدْنِينَ أَخَاهُمْ شَعْبِيَّا قَالَ يَقِومُ أَعْبُدُوا لَهُ
مَا أَلَحْمَ مِنْ إِلَّهٍ عَيْنَهُ. فَدَّجَ أَجَاثَ فِي بَيْنَتِهِمْ
رَيْحَمَ مُقَأَّوْا الْكِبْرِ الْمُسْتَرْعِانَ وَلَا تَبْحَسُوا١٢٣
أَلْقَاسَ أَشْتَيَاءِهِمْ وَلَا تُفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهِ ذَلِكَ حُبُّ لَهُمْ لَمْ يُفْسَدَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
وَلَا تَقْطَعُوا بِصَلِّ الْحَمْدِ لِلنَّبِيِّ وَتَمْسِدُونَ
عَشْنَ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ أَمَنَّ أَيْنَ وَتَبْغُوْنَهَا عَوْجَةً
وَأَذْ كُرُّوا إِذْ كُنْتُمْ قَلْبِيْلَ فَكُنْتُمْ أَرْصَدْمُكُمْ وَأَنْظُرُوا١٢٤
كَيْفَ كَانَ عَتْبَةَ الْمُجَّرِّمِينَ،١٢٤٥ وَإِنَّ كَانَ طَيْقًا
نَقْصُوهُمْ عَايَنُوا بِالْذَّيْ أَرْسَلْتُ بِهِ وَطَأْيِقًةَ أَمَّ مُؤْمِنِوا١٢٤٦
فَأَصْبِرُوا حَتَّى يَحْصُمُ اللَّهُ بِيْنَتَا وَهُوَ أَفْتَرَتُ الْحَكِيمِينَ١٢٤٧
سورة الأعراف - الجزء التاسع

قال ألملأ الديين أستكبروا من قومه لتخرقجنا يشعيب
وللدين عامعوا معك من قرينتنا أو لتعوذن في مليلتنا قال أو لو
كننا صرحن قد أقررتنا علِّ الله كندي إن عذنا في ملتقكم
بعد إذ نحننا الله منها وما ينحصر لنا أن نعود فيها إلا أن يشأ الله
ربنا وسع ربينا كل شيء علمنا علِّ الله توكلنا ربينا أفتح ببينا وتبين قومنا
بأحق وأثبت حصر الفينجين وقال ألملأ الديين حفروا من قومه لين تعلبم شعيبي إنهم إذا أنفسرون
فأخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاهين

الدين كاذبوا شعيبي كنن لئم يغترو فيها الديين كذبوا شعيبي
كانوا هم الخسرين فقتول عنهم وقال يقوق لهم ألبغتكم رسالتي زبي ونصحتكم لحمدك فكيف عادين
علي قوم ضعرين ومما أرسلنا في قريتهم من يبي إلا
أخذتنا أهلها بإلبابهاء والبـشر أعلههم بصرععون نعم
بدنا لنا مكان السماى خسخته حسي عقوا وقالوا قد مس
عابانا أبشره وأبشره فأخذتهم بعنته ومن لا يشعرون

قرأ الثلاثة بتخفيف الباء وزاد همزة
بعدها... مع فوق النصر في المثل
سورة الأعراف - الجزء التاسع

مصحف الجمالي وابن إسحاق وابن فرح

ولا تنكر أن أهله الفقراء عاملاً وآتقوا لفتحتكم عليهم برغبة
من السماة والأرض ولينحن كندبكم فأخذتمهم بما كنتما
يحبسون ٦٠ أفام أن أهله الفقراء أن يأتيهم بأسنا بنيتنا
وهتم نايمون ٦١ أفام أن أهله الفقراء أن يأتيهم بأسنا
صحح وهم يلعبون ٦٢ أفام أن يكفر الله فلا يأمن
مكره الله إلا القصور للخنسرين ٦٣ أفام يهد المدين
يركون الأرض ممن بعد أهلها أن لا نسئآ أصبتهم
بذنوبهم ونظين عل قلوبهم فهم لا يسمعون
تلك الفقراء نقص عليك من أدبها ولقد جاءتهم سلهم
بالبيت فما كنوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل
كذابين يظلمون الله على قلوب الكافرين ٦٥ وما وجدنا
لأصحابهم من عهد وإن وجدنا أتيرهم للنسرين
ثم بعنوا من تغديهم موسيت إثنيين إلى فرعون ومالابه
فظلوا بأيدها فظان ظاهر كيف كان عليها المفسدين
وقال موسى بنيفرعون إلى رسول ممن ربع المفسدين
سورة الإخلاص - الجزء الثاني

قرآ اللهم أن نستみました

۲۳۴

۱۶۲

۲۳۵

۱۶۱

۲۳۶

۱۶۰

۲۳۷

۱۵۹

۲۳۸

۱۵۸

۲۳۹

۱۵۷

۲۴۰

۱۵۶

۲۴۱

۱۵۵

۲۴۲

۱۵۴

۲۴۳

۱۵۳

۲۴۴

۱۵۲

۲۴۵

۱۵۱

۲۴۶

۱۵۰
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة المقدمة.
سورة الأعراف - الجزء التاسع

فَإِذَا جَاءَتِهِمُ اللَّهُ أَخَسَسَتُهُمْ قَالَوْاْ لَنَا هَذَا نُجُورٌ وَإِنَّهُمْ هُمُ السَّيِّئُونَ يَظِنُّونَ يُوسُفُ وَمِنِّمَعَةٍ أَلَّا إِنَّمَا ظَنُّواْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَعْلَمُ أَنْ صِبْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَوْاْ مَهِيمًا تَأْيِبًا مِّنْ عَيْنَةٍ لَّتَسَهَّرُنَا بِهَا فَمَا أَعْنَاقَ لَهُ مُؤْمِنُونَ فَأَرْسَلَنَا عَلَيْهِمْ أَلْطُوفًا وَالجُّرَادَ وَالْفَقْرَةَ وَالضَّفَادُعَ وَالْأَذَامَ عَلَىٰ مَيْسِرٍ فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَاجِرِمِينَ وَلَمْ يَقْرِعَ عَلَيْهِمْ الْرَّجُوعَ قَالَوْاْ يُوسُفَ أَذَعَ أَنَا رَسِّلْتُ بِمَا عَهْدَ عَنْدَكَ لَنَّ نَكْفَفُ عَنْتَا أَلْهُجُرُ لِثَمِيَّةٍ لَّكَ وَنَرَسُلُنَّ مَعَهُ بُنيٍّ إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ أَلْهُجُرُ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلَغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكَجُونَ فَأَنْفَقُوا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَّهُمْ وَيَفْلُؤُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكَجُونَ كَذَٰلِكَ بِمَا يَقْدَرُونَ وَكَانُوا عَنْهَا غَفِيلِينَ وَأُوْزِنَتْ لَهُمُ اللَّهُ أَلَيْنَا كَانُوا يُسْتَضْفَعُونَ مِنْ شَرِّ الْأَرْضِ وَمَغْرِبِهَا أَلِيِّي بَرَّأْتُكَا فِيهَا وَتَنَبَّأْتُ رَبِّنَا زَيْكَ أَخَسِسَتْ عَلَىٰ بُنيٍّ إِسْرَائِيلَ بِمَا صَنَعْتُمْ وَدِمَّرْنَاهَا مَا كَانَ يُضَعُّ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يُعْرِشُونَ
سورة الأعراف - الجزء التاسع

وجَعَّلَنا إِسْرَأَيْلَ الْبَيْحَرَ فَأَتَتْهَا عَلَى قُوَّمٍ يُعَفِّفُونَ عَلَّهَا أُصِيَّتًا لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى أَجْعَلْنَا إِلَيْهَا كَمَا لَهُمْ مَأْمُودًا أَنَّهَا كَانَتْ لَهُمْ عَلَيْهَا قَالَ إِنَّ هَذَا فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ وَيَبْنِيَ الْآثَامِيَاتِ إِلَى هَذَا وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَى النَّباَتِينَ إِذَا أَخَذَاهُ الْمُؤْمِنُ وَأَخَذَهُ الْجَاهِلُينَ مِنْ أَوْلِيَاءِهِمْ يُقَلِّبُونَ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَجِيْبُونَ يَسْتَجِيْبُونَ فِي دِيَانَتِهِمْ بَلَاءً مِنْ رَيْحَمَةِ عَظِيمَةٍ وَوَزْعَدُوا مُوسَى مَلِكَةٌ لَّيْلَةَ وَأَتَمَّنَّهَا بِغَفْرَانِهَا فَقَطْنِ مِلَّتُهُ أَرْبَعِينَ لِيَلَةً وَقَالَ مُوسَى لَأَخْلَفْهُ هُمْ أَوْلِيَاءُ مَعْلُوتَهُ كُلُّ مَعْلُوتٍ لَّهُمْ رَبُّهُمْ قَالَ رَبِّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ ثُمَّ أَخْلَفْهُ لِيَذْهَبَ رَبِّي وَلَصَحَّ أَنْظُرَ إِلَى أَجْبَلٍ فَإِنَّهُ مَكَانُهُ وَسَوْفُ تَرَنَّى رَبِّي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلَّجِبَلِ جَعَلَهُ دَحَقًا وَخَرَّ مُوسَى صَعَّاقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَاءُ الْحَقِّ وَلَنْ أَؤْلَى أَوْلِ الْمُؤْمِنِينَ
قال النَّعْمَوُنِيَّ إِنِّى أَصْطَفِيَتُمْ عَلَى الْأَنْبَاسِ بِرَسُالَتِي وَبِحَكْمَتِي
فَخَذُوْا مَآ أَنْتُمْ تَشَاءُوا وَكُنْ مِنَ الْأَسْلَامِ كِرْبَانٍ ۚ وَكَتَبْنَا
لَهُ هِنَّ فِي الْأَلْوَاحِ مَنْ كَلِّى شَيْءٍ مُّعَظَّمَةً وَتَقْصِيَّةً لِّسُكُنٍّ
لَا يَخْذَهُ بَعْضُهُ وَأَمَرَ قَوْمَكَ يَتَخَذُوا بِأَخْصَافِهَا سَأَوَّرَبُوْهُمُ
دارُ الْفَسَقِينَ ۚ سَأَجْرُ فِى عَنْ تَأْيِبَيْنِ الَّذِينَ يَتَكَفُّرُونَ
في الْأَرْضِ يَغْتَشُرُوا أَحْقَيْنَ وإِنْ يَتَّقُوا كَلِّ عَيْنَةٍ لَا يُؤْتِنُوا
بِهِمْ إِنْ يَنْصُرُوا سَبِيلٌ الْرَّحْمَٰنِ لا يَتَخَذُّونَ سَبِيلَ وَإِنْ يَنْصُرُوا
سَبِيلُ الْرَّحْمَٰنِ يَتَخَذُّونَ سَبِيلًا ذَلِكَ يَعْلَمُهُ كَذِبُوْا إِنَّا
وَكَانُوا عَنْهَا عَفَّٰلٌ ۛ وَلَّدِينُ كَذِبُوْا إِنَّا وَلَقَآٰ
الْآخِرَةَ حَيْثُ كَتَبْنَاهَا ۖ هُمْ يُجَّرُوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۚ وَفَخَذْ قَوْمٍ مُّوسَى مَنْ بَعْدِهِ مِنْ حُليْمِهِمْ
عَجَلَ جَسَدًا لَّهُ هُوَ أَلَّمَ يَتَّقُوا أَنْ تَكُونِّهُ وَإِنْ يُخْلِصُوْهُمْ لا يَعْمَلُوْهُمْ وَلَا يَجِدُوْهُمْ
سَبِيلًا أَتَخَذُّونَوْا وَكَانُوا طُلُبِيْنَ ۛ وَلَنَا سُقُطٌ
فِي أَيْدِيهمْ وَرَأَوْا أَنْهُمْ قَدْ ضَلُّوْا قَالُوْا لَنِّي أَلَمْ يَرَكُّبُنَا
رِبْنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
سورة الأعراف ـ الجزء التاسع

وَلَنَّا رَجَعُ مُوسَى إِلَىْ قَوْمِهِ عَضْبَّنَ أَسِفًا قَالَ بَنُّمَا حَلَّتُمُونَ

مِنْ بَعْدِ أَعْجَبُّهُمْ أَمَرَ رَبُّهُمْ رَبُّكَ وَلَقِ الْآلَوْحَ وَأَخَذَ يَرْسَ

أَذِيهِ وَلَمْ تَنْسَى إِلَيْهِ قَالَ أَبِنُ مَنْ إِنَّ الْقُوَّمَ أَسْتَضْعَفْنَ وَكَأَدْوَ

يَقُفُّونَ فَلاَ تَنْتَصِيفَ إِلَىْ الأَعْدَاءَ وَلَا تَجُلُّسْ مَعَ الْقُوَّمَ

الظَّلِيمِيِّنَ قَالُوا لَنِّيَالِ رَبّكَ أَعْجَبْرُلَيْ وَلَا يَخُذِّلْنَا

رَحْمَيْكَ كَأَنْتَ أُرْحَمُ الْمُرْجَحِينَ إِنَّ الَّذِينَ أَعْجَدُوا

الْعِجْلَ سَيْتَالْهُمْ عَضْبُ مَنْ رَيِّهِمْ وَذَلِّهَا فِي الْخَيْوَةِ الْخَيْبَةِ

وَكَذَلِكَ تَجْرِى الْمُعْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَلَّمُوا أَسْلَامَاتٍ تُمَ

تَحْبَوْا مِنْ بَعْدِهَا وَهَامُوْا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوُرُ رَحْمَيْكَ

وَلَنَّا سَمَكَ عِنْ مُوسَى الْعَضْبُ أَخْذُ الْآلَوْحَ وَفِي

ذَيْخُهَا هُدَى وَرْحَمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لَرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ أَخْتَارُ

مُوسَى قُوَّمَهُ سَبِيعينَ رَجُلًا أَمَيَّتْنَاهُمْ فَلِيَأْخَذُهُمْ الْرَّجْحَةُ

قَالَ رَبِّ لَوْ شَيْتَ أَهْلُكِهِمْ مِنْ قَبْلٍ وَإِلَىٰ أَنْهَلْكُمَا بِمَا فَعَلْ

الْيَسِيفَةَ مُسْأَبًا إِنَّهُ إِلَّا يَنتَشَلُّونَ سَيْلُ بَيْنَهَا مَنْ ذِكْرُ أَنْتِ وَتَهْدِي

مِنْ ذِكْرِهَا أَنتُ وَلَيْتِ أَفْعِيْشَا لَنَا وَأَرْحَمْناَ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَفُوْرِينَ
سورة الأعراف ـ الجزء التاسع

{١٧٠٧}ً العالمية {١٧١٨}ً}{١٧١٨}ً}{١٧٢٠}ً}{١٧٢١}ً{١٧٢٣}°{١٧٢٤}°{١٧٢٥}°{١٧٢٦}°{١٧٢٧}°{١٧٢٨}°{١٧٢٩}°{١٧٣٠}°{١٧٣١}°{١٧٣٢}°{١٧٣٣}° قرأ الآية بفتح البا وصلأ.}

قُرَّ الآية بتخفيف البا وزيادة همزة بعدها، مع فوق النصر في المنصل.

قُرَّ الآية بتخفيف البا وزيادة همزة بعدها، مع فوق النصر في المنصل.

قُرَّ الآية بتخفيف البا وزيادة همزة بعدها، مع فوق النصر في المنصل.
سورة الأعراف – الجزء التاسع

قصة الجمال وابن إسحاق وابن فرح

撮取して航空の 十分な 調整や 安全のため と もに

إذْ أُسْتَسْقِيلَهُمُ الْمَكْسُورَةُ عَشَرَةٌ مِّنَ الْبَيْنَاتِ أَمَامَهُمْ وَأُخْطِيَتْ إِلَيْهِ مُفْصِلُهُ

فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَاءَ عَشَرَةِ عِيْنَتِهِ قُدُّ عَلَمَ كُلُّ أُمَانِسٍ مَّشْرِقِهِ وَظَلَّلَتْ عَلَيْهِمْ الْعَمَّمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَاَّ فِي أَسْهَالَ برَبٍ يَضَعَفَهَا أَحْجَرَ

وَالْمَسْلَوْىَ كُلُّ مَنْ طَيَّبَتْ مَنْ رَقَفَتْهُمْ وَمَا ظُلِمُوْتَهُمْ وَلَحْيَتْهُمْ كَانُواٍ ذَفْسُهُمْ يَظْلُمُوْنَ وَأَذْ قِيْلَ لَهُمْ أَسْكَنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْاً مِنْهَا حَيْثُ شَتَّيْتمُ وَقُوْلُوا حَجَّةً وَأَخْذُوا أَلْبَابَ سُجَدًا نَّفَعَرُ

لَعَلَّ هُمْ حَيَّ مَنْ سَمِيَ أَلْمُخْسِدُوْنَ

فَبَدَلَ الْكَلِمَ عَلَيْهِمْ رَجُرًا مَّنْ أَلْسَمَهُ بِبَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْنَا عَلَيْهِمْ وَسَتَّلَّهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ آَلُيْهَا كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَيْحَةِ إِذْ يُعْدُونَ فِي الْسَّبْبِ إِذْ يُؤْمَرُوْنَ

جِيْبَتُهُمْ يَبْعُدُهُمْ سَبِيْلَهُمْ شَرَّاً وَبُضُوحٌ لا يَبْسُطُونَ

لا تَأْتَيْهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوْهُمْ ۖ يَمْنَأْ كَانُواٍ يَفْسُدُوْنَ
سورة الأعراف - الجزء الثالث

مصحف الجمل - وابن إسحاق وابن فرح

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةٌ قَنُّوْنَى لَمْ نَعْتَشُنَّ قَوْمًا لَّهُمْ مُهْلِكَهُمْ أَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَدَادًٰا شَدِيدًا قَالُوا مُعْتَدِثَةً إِلَى رَبِّنَا وَلَعَلَّهُمْ يَتَابِعُونَ فَلَمَّا نَسَوْا مَا ذَكَرْوا بِهِ أُتِيَهَا أَلْدَيْنِ يَنْهَوْنُ عَنِ الْأَلْفُهٖ وَأُخْذَتَا أَلْدَيْنَا عَلَّمَهَا عِيدَادٌ بَيِّنَى بِمَا كَانُوا يَفْسَقُونَ فَلَمَّا عَتَّوْا عَنْهَا نُضِلْتُمْ لَهِمْ كُونُوا قَرْدَةً خَسِينَ

وَأَذْنَرْنَ رَبُّكَ لِبُعْثَانِهِمْ إِلَى يَسرِيعِ العَقَابِ وَإِنَّ اِلْعَقَابَ تَجْرِيمٌ وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْسِيَاتٌ مِّنْهُمْ ﴿۱۷۱﴾

وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يُزَجْعُونَ فِخْلَفٍ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفٌ وَوَرَثْنَا الْكِتَابَ يُؤْخِذُنَّ عَرْضًا هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سُيُفْقُرُ لْنَا ﴿۱۷۲﴾

وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مَّقْبَلٌ يَأْخُذُونَهُ الْأَلْمُ بِيَدَيْهِمْ مُّيِّقِينَ الْكِتَابَ ﴿۱۷۳﴾

أَنَّ لَا يُقَدِّسُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدُرُّسُوا مَا فِيهِ وَالْدَارُ الْآخَرَ ﴿۱۷۴﴾

خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَبَكَّرُونَ أَفَلا تَثْبَتُونَ ﴿۱۷۵﴾ وَاللَّذِينَ يُمِسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ إِنَّا لَا نُصِبِّعُ أَجَرَ الْمُضْلِمِينَ ﴿۱۷۶﴾

172
سورة الأعراف - الجزء التاسع

فَقِرَا النَّاسُ لِأَحَدَهُمْ فَقِرُّواْ وَأَدْرَجُواْ لِمَا كُرِّرْتُواْ مِنْ عَلَّمٍ ثُمَّ لَّمْ يَأْتِهِمْ ۖ خَذُواْ مَا كَانَ عَلَیْهِ مَّثَلًا وَلَوْ كَرُّوْاْ مَا فِيهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

وَإِذْ أَخْذُ رَبِّكَ مِنْ بَنِي عَادٍ مَّنْ ظَهَرَهُمْ ذُرُّوتُهُمْ وُهُمْ لَمْ يُشَهِّدُهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنْ لَنْ يَتَّقُواْ يَوْمَ الْقِيَمَةَ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا عِنْفِيلينَ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّا أُشْرَكُونَ عَابِرُونِينَ مِنْ قَبْلِ وَكَثِيرُ ذُرُّوتٍ مِنْ بَعْضِهِمْ أَفْتَهِلَّ كُنَّا بِمَا فَعَلَّ الآخِلُونَ وَكَذَّلِكَ نَفْسَ الصَّاعِدِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ

وَأَتِلْ عَلَيْهِمْ نِسَاءٌ أَلْدَئُ ءَايَاتٌ عَلَيْنِي ثُمَّ فَأَنْسَلْتُ مِنْهَا فَأَتَبَعَتْ آسِيَمُ الرَّجُلِ فِي كَانَ مَا أَلْغَاهُوْنَ وَلَوْ شَنَّتَا لِرَفَعَتْهَا بِهَا وَلَكِنَّهَا أُخْلِدَتْ إِلَى الأَرْضِ وَأَتَبَعَ هُمْ فَمَتَّلُهَا كَمِثْلُ الْمَلَكِ إِنْ تَحْيَلْ عَلَيْهِ يِلَهَدْهُ أَوْ تَنْزِكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَعَ الْقَوْمِ الْمَلِكِ الَّذِينَ كَذَّبَهُ آياَتَيِّنَا فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَٰٓ سَاءَ مَثَالاً الْقَوْمِ الْمَلِكِ كَذَّبَهُ آياَتِي وَأَنْفَسَهُمْ كَانَواْ تَظَلُّمُونَ مَنْ يَهْدِي اللهَ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلَّ فَأَوْلَيْهِي هُمُ الْخَسِيرُونَ
سورة الأعراف - الجزء الثامن

ولقد طُبِّقَنا نِظَرًا كُبْرًا مِنَ اللَّهِ وَالإِنْسَانِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْتَقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْمَىٰ لَا يَنْصَرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَسْتَمِعُونَ بِهَا أَوْلَٰٓىٰ كَآَنَّ أَنْتُمْ تُقَدِّمُونَ مَنْ أَخَذْتُمُ الْمَلَائِكَةَ وَأَلَّا يَخْلِقُونَ أَنَّ اللَّهَ غَيْبُهُ وَهُمْ غَيْبُونَ ۖ وَلِلَّهِ الْأَشْهَابُ أَخْسَانٌ قَدْ غَيَّرُوا بِهَا وَذَرُوا أَلَٰٓذِينَ يُجَدُّونَ فِي أَشْهَابِهِ مَعْلُوتٌ سَيَجِرُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَعْلُوتٌ خَلْقًا أَمْيَةٌ يُهْضِبُونَ بِذَلِكَ وَبِهِ يَعْمَلُونَ وَذَلِكَ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمَّهُمْ لَهُمْ إِنَّ كَبِيدٌ پُرُتْ هُمْ أَوْلَٰٓىٰ لِيَتَفَكَّرُوا مَا يَضَاحِيَهُمْ مَنْ جِنَّةٌ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبَيِّنٌ أَوْلَٰٓىٰ لِيَنْظُرُوا فِي مَلْكَتِ الْأَمْنِوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عِنْدَهُ أَنْ يَحْسُونَ أَنْ يُشْرَبَ أَجْلَهُمْ فِي أَيِّٓا حَيْثُ بَعِثَهُمُ اللَّهُ وَيُرَدُّهُمْ فِي طُفْقِيْنِهِمْ يُعْمِرُونَ يَسْتَلَّوْنَ عَنْ أَلْسَانِهِمْ أَيْبَانَ مُرْسَلَةٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَمَهَا عَبْدٌ رَّبِّهِ لَا يُجِبُّهَا لَوْلَا يَبْعَثَهَا إِلَّا هُوَ نَذِلَّ فِي الْأَمْنِوْتِ وَالْأَرْضِ لَا تُأْتَبِيْحُ إِلَّا بَعْثَتُهَا بِسَلْطَةٍ كَأَنَّا حَفِينٌ عَنْهَا قَالَ إِنَّمَا عَلَمَهَا عَبْدُ اللَّهِ وَلَنْ يُصْبِرَ أَسْتَرُّ آلِنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ
سورة الأعراف ـ الجزء التاسع

قل لا أملك لتقبي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله وله كنب
أعلم القيب لاستكترنت من أقير ومما مس أسوء إن
أنا إلا تذير وبشائر أقوم يومئن هوى أذى خلقكم
من نفس واحد وجعل منها زوجه لتشبع إنها قلما
تعششها خلقت خفيفا قدرت بيها قلما أنقلت دعو
الله ربكم ملائكة صلوا لسكون من الشكرين
فلم تأثركمها صلحا جعلها الله شركاء فهمت فلا تعللى
الله عنا يشركون أيشركون ما لا يعلق شيطان وهم يحلقون
ولاء يستطيعون لهم نصرولا وآله يفسرون
وإن تدعوه إلى أهدى لا تغزومهم سوءا عليهم أدعوهم أجمل
أم أنت بضيمون إن الذين تدعون من دون الله
عباءة أم على أخلاقكم قد أدعوه قليستمتجيحا لحكم إن
كتمن ضعيفين لاهم أرجل يمشون بهما أم لهم أبد
يتباهون بهما ما لهم أعين يبصرون بهما أم لهم عاذان
يتمسكون بهما فلادعوا شركاء مثهم كيدون فلا تنظرون

روابط التحديد في سورة الأعراف: 63 كلام، (وقرأا مبهم) في رواية ابن ابطرق في قوله في بونس "جيست دوميكي" لا، فسألت أيضا أبا النبي عن نظر ذلك وهو قبول في الأعراف: "القتلت دعو" فصلى مس إجراء الليل فيه، وأخذ عنه صلى الدكتور، وكذلك قرأ النبي، أهـ...
سورة الأعراف - الجزء التاسع

إن وليًا الله اللذى نزل الكتاب وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّلِيِّبِينَ 
والذين تُدْعَونَ مَنْ دَونَهُ، لَا يَسْتَطِيعُونَ نُصْرَّكَمْ وَلَا 
أنفسهم يَنْسُكُونَ. وإن تُدْعُوهُمْ إلى الْهَدِئَ لَا يَسْتَعْنُوا 
وتَرَنُّوهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَنْسَكُونَ 
بِالْغَرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهَّلِينَ. وَإِمَّا يَنْزَعُكَ مِنَ 
السَّيِّئِينَ نَزْعًا فَأَسْتَعْنِدْ بِأَيِّ الله إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِm 
إِنَّ الْأَرْضَ أَنْفَقْوُا إِذَا مَسَّهُمُ الْيَتِيفُ مِنَ السَّيِّئِينَ تَذَكَّرُوا 
فَإِذَا هُم مُّصَبِّروُنَّ وَأَحْوَلُوا يَسْتَقُّونَهُمْ فِى الْعَقِي نُمُ 
لَا يُقَصِّرُونَ وَإِذَا أَلَمْ تَأْتَهُمْ بَأْيَةً قَالُوا لَوْ أَجْتَبَأْتُهُمْ 
فَلِإِنَّمَا أُتْبِعُ مَا يُوحِى إِلَى مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكَمْ 
وَهُدِيَ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرْرَى الْقُرْءَانُ 
فَأَسْتَبْعَعَهُ اللَّهُ، وَأَنْصَرَتْهُ عَلَيْهِمْ تَرْحَمُونَ وَأَذَّكَرَ 
في نفْسِكَ نَضْرًا وَخِيَاءَةً وَذُوَّ أَجْهَرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَالْغَدْرِ 
وَالآتِلَاءَ وَلَا تَسْتَخْمِنَ مِنَ الغَفِيلِينَ. إِنَّ الْأَرْضَ أَنْدَرَ رَبُّكَ 
لَا يَسْتَكَبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَجِبُونَهُ، وَلَهُ، يَسْجَدُونَ.
سورة الأنفال - الجزء التاسع

«سورة الأنفال»

بِنِعْمَ آلِهِ الرَّحِمِينَ الرَّحِيمٌ
يَشَلَّكَ عَنِّ الْآنَفَالِ قُلْ الْآنَفَالُ يَٰلَّهَ وَالرَّسُولُ فَايَقْتُوا اللَّهُ
وَأَصْلِحُوا ذَاتٍ بِيَٰنِهِمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ۖ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الْآدِمُونَ يَذْكُرُ اللَّهُ وَجَلِّتْ فِلْوَتُهُمْ وَإِذَا ثَلَّثَهُمْ عَلَيْهِمْ غَلَابًا وَزَادُّهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَيْهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۖ الْآدِمُونَ يَقِيمُونَ الْصَّلَاةَ وَمَنْ رَفَّقَهُمْ يُنِفِّقُونَ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً لَّهُمْ دُرَّجَتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ۖ كَمَا أَخَرَّجْنَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ قَرِينَا مِنَ الصَّمَّامِينَ لَكَرِيهِنَّ يُبْعِدُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدًا مَا عَدَّلْتَ كَانَّا يُسَافُونَ إِلَى الْمَوتٍ وَهُمْ يَنْظَرُونَ ۖ ثُمَّ يَعْدُدُهُمُ اللَّهُ إِلَى أَطْنَاءٍ أَقْطَنَّ أَنَّهَا لَحَقٌّ وَتَقُودُونَ أَنْ غَيْرَ ذَٰلِكَ الصَّوَافُ تَصْنُفُ لَهُمْ ۖ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحْقِقَ أَحْقَاقَ يَصِيلُهُمْ وَيُقْطِعَ دَابِرَ الْكِفْرِينَ ۖ لَيُحْقِقَ أَحْقَاقَ وَيُبْطِلَ الْبَطَلَ وَلَنَّا كَرِمُ كُرْرَاءٌ المُجَرَّمُونَ ۖ ۗ
إذ تَسِيَّفُونَ رَبِّكُمُ فَأَسْتَجِبْ لَعَلَّمُ أَنْتُمْ مُّسْتَجِبَانَ
۱۴ مَنْ أَلْفَتْ لَكُمُ الْمَلَائِكَةَ مَرَّدِينَۚ وَمَا جَعَلَهُ الَّذِي أَنْفَقَ
۱۵ وَلَتَطَمَّنَّ بِهِ قَلْبَكُمْ وَمَا أَنْصَرَهُ إِلَّا مَنْ عَنَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
۱۶ عَزِيزٌ حَكِيمٌۚ إِذٌ يُقِيمُ النَّعَاسَ أَمْنَةً مَّنْهُ وَيُرْتَزَلُ
۱۷ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَسَاءِ مَا لَا يُظْهَرُكُمْ بِهِ وَيُذَهِّبْ عَنْكُمْ رَجُرٌ
۱۸ الْعُسَرَيْنَ وَلَا أَرِيْطْعَ عَلِّ الْمَّلَائِكَةَ إِنْ أَمَّنَكُمْ
۱۹ إِذْ يُوحِي رَبُّكُ إِلَى الْمَلَائِكَةَ أَيِّ مَعْصِمَ فَتَبْشِّرُوا الَّذِينَ عَمِينَ
۲۰ سَأَلَكِ فِلْلُوءِ الَّذِينَ سَتَفَرَّقُوا الرُّحُبَ فَأُضَرُّوا فَوَقُ
۲۱ الأَعْتَاقِ وَأَضْرَبُوا مَنْهُمْ كَلْ بُخْتَانَ ۳۷ ذَلِكَ بَأْنَهُمْ
۲۲ فَشَأَقُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَا يَشَاءُ قَلِيلٌ إِنَّ اللَّهَ
۲۳ قَدْ وَقَدْ عَلَيْهِ شَهَّدَهُۚ فَمَا فَوْقَهُ وَأَنْ لَيْكُنْ ۳۳ ذَلِكَۢ عِلْقَابٌ
۲۴ عَنِّي أَنْ يُؤْتِيهِ الَّذِينَ عَمِينُۚ إِذَا لَقِيتَمُ الَّذِينَ
۲۵ سَتَفَرَّقُوا رَحْمًا فَأُلَّوُّوهُمُ النَّذَابُۢ وَمَا يَتَلَْوِهِمْ نَظَّهِيْنَ
۲۶ دُبِّرَهَا إِلَّا مُّهَارِقُ أَيْقَظَالٌ مَّا مُتَخَيَّبِرُ إِلَى فِصْلٍ فَقِّدَ فَأَمَأْ
۲۷ يَغْضَبُ مَنْ اللَّهَ وَمَا أُوْلَى جَهَّلَهُ مَنْ وَبَٰعَ عَلَى المَصِيرُ
سورة الأنفال - الجزء الثامن

فلَم تَقْتُلُوا وَلَسْتَ بِرَجُلٍ لَّقِينَتْهُمُ وَمَا رَسِمْتَ إِذْ رَسِمْتَ
وَلَسْتَ بِرَجُلٍ رَّسِيٍّ لَّقِينَتْهُمُ مَنْهَةً بَلَاءَ حَسَنًا
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٧٧ ذَلِكْمُ وَأَنَّ اللَّهَ مُوَهِّبٌ كَبِيرٌ
الكُفَّارِينَ ١٨٠ إِنَّمَا تَفْتَزِيذُوا فَقَمْتُ جَاثِمًا حَتَّى أَقْتُلَ اللَّهُ
وَإِنْ تَناَتِهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَإِنْ تَعْتُوا نَعْدَلَ وَلَنْ نَغْفِي عَنْهُمْ
فَيَكُونُ شَيْئًا وَلَوْ كُتِبَ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ١٨١ يَتَأَيَّمُهَا
الْذِينَ عَامَّنُوا أَطْيَعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُؤْتِوا عَنْهُ وَأَنْتَمُ
تَسْتَمَعُونَ ١٨٢ وَلَا تَكْنِؤَا كَالْذِينَ قَالُوا سَيِّئَتْنا وَهُمْ لَا يَسْتَمَعُونَ ١٨٣ إِنَّ شَرَّ الْدُّنِيَا عَنْدَ اللَّهِ أَصْمُ الْبَشْرُ
الْذِينَ لا يَعْقُلُونَ ١٨٤ وَلَوْ عَلِيْمُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْتَمُعُوهُمْ
وَلَوْ أَسْتَمُعُوهُمْ أَتْوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرَضُونَ ١٨٥ يَتَأَيَّمُهَا الْذِينَ
عَاسَمُوا أَسْتَجِيذُوا اللَّهَ وَلَوْ رُسُولٌ إِذَا دَعَاهُمُ لَمَا يَجِيِّدُهُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَجْهَوَ لَهُمْ الْأَمْرَ وَقَلِيلٌ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ١٨٦ وَأَلْفُوهُمْ فَيَنْتَهُونَ لَا تُصِيبُنَّ الْذِّينَ ظَلَّمُوا
مَنْ يَحْضِرْ خَاصَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيدُ العَقَابِ ١٨٧
سورة الأنفال - الجزء التاسع

وَأَذَّنُوا لِأَنْثِيَتْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَضْعَفُونَ
أن يَتَخَفَّفَ عَنْهُمَا آِلَيْلَ مَعَ قَرْحٍ مَّعَ أَيْدَٰيَهُمْ يُضِرُّهُمْ وَرَزَقُهُمْ
مِنَ الْأَطْرَافِ لَعَلَّهُمْ تَشْكُرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمَا أَلِينُوا
لا تَحَرَّوْنَا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْرَوْنَا مَنَذَ يَتَّقُونَ وَأَنْتُمْ تَعْلُمُونَ
وَأَعْلَمُونَا أَنَّا أَمَلَوْنَكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِيتَنَّكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ
عِندَهُ أَجْرُ عَظِيمٍ بَيْنَ يَدَيْهِمَا أَلِينُوا إِنْ تَنْفَعَا
اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُمَا فَاوَنَا وَيَهْصَفُ عَنْهُمَا سَيْقَاتَكُمْ وَيَغْفِرْ
لَهُمْ وَاللَّهُ دُوَّ أَفْضَلَ اللَّطِيفِ يُمَكِّنُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِنَّ
تَصِيرُوا لِيَتَّبَعُوا أَوْ يَتَّلَكُوا أَوْ يَعْتَجُروْنَ وَيَمَكُّنْكُمْ
اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَلِكِينَ وَإِذَا تَسْتَلِى عَلَيْهِمْ عَائِثَتَا
قَالُوا قَدْ سَيْعَنَا لَوْ نَشَأْ لَنَفَتَنَا مِشْلَ هَذَا إِنَّهَا إِلَّا أَسْتَيْضَيَّ الْأَوَّلِينَ وَإِذَا قَالُوا اللَّهُمَا إِنَّ كَانَ هَذَا
هُوَ أَخْلَقُ مِنَ عِنْدِي فَأَمَّنِي جَيْرَةً مِنْ أَلْسُنَةِ
أَوْ أَشْتَبَّا بِعَذَّابِ أَلْيَمِّ نَمَّا كَانَ اللَّهُ لَيْغَدِيْنِهِمْ
وَأَنْتُ فِيهِمْ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يُسَتَّغِفَرُونَ
سورة الأنفال - الجزء التاسع

وصَلّى اللهُ عَلَّهُمْ ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعْظَمْهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يُصِدُّونَ عَنْ الْمُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿وَمَا كَانُوا أَوَلَىَّ الْأَيَّامِ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُمْ إِنَّهُمْ مَّنْ أَلَّهُمْ وَلَسْنَا أَحْصِرُهُمْ لَيْسَ بَالْمَعْرُوفِ وَلَسْنَا كَانَ صَالِتَهُمْ عِندَ اللَّهِ إِلَّا مَكَانَةً وَتَصَدِّيِّدٍ فَذَوَّقُوا الْعَذَابَ ﴿بَلۤ مَا كُنُّونَ تَعْفُرُونَ إِنَّ اللَّهِ يَحْبَسُ جَمِيعًا﴾ ﴿أَمَّوَٰلَهُمْ لِيَصِدُّوا عَنِ السَّبِيلِ نَفْسَانِ فَتَقُضُّونَ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً فَمَّا يُعْلَمُونَ وَلَدَيْنَ يَصِرُّونَ إِلَى جَهَنَّمَ يَجِّهُنَّ ﴿يُحْشِرُونَ ﴿لِيَجَابِرُ اللَّهُ أَحْجِيَّتَهُ مِنْ أَلْبَيْبِ وَيَجْعَلَ أَحْجِيَّتَهُ بَعْضًا﴾ ﴿عَلَّى بَعْضٍ فِي رُكَّةٍ جَمِيعًا فِي جَعْلٍ ﴿عِندَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَصِرُّونَ ﴿فَإِلَّا بُلُوطٍ﴾ ﴿وَأَلْيَهُ بُلُوطٍ﴾ ﴿وَالَّذِينَ يُعِيدُونَ ﴿فَقَتَدْ مَضَىٰ نَبِيٌّۢ إِلَّا وَلَدَيْنَ وَقَتَلُوْٰهُمْ حَتَّى لاَ يُؤْتَىٰ فَتْنَةُ وَيَجْعَلُونَ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ كُلَّهَا لِلَّهِ إِنَّهُ فِي نَارٍ﴾ ﴿وَأَنْتَهُوا قَلَّٰلًا إِلَّا مَا يَعْمَلُونَ بِصِيَارٍ﴾ ﴿وَإِن تَولَّوا﴾ ﴿فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَؤَلِّفُهُ مَعَ اللَّهِ أَصِيرُ وَبَعْضُ الْتَّصِيرِ ﴿
سورة الأنفال - الجزء العاشر

وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَيَّبُنَّ التَّمْيَزَانِ مِنْ شَيْءٍ فَقَانَ اللَّهُ حَمْسَهُ وَالرُّسُولُ وَلِذِئْبِ الْفِرْقَانِ وَاَلْمَسَّكِينِ وَآَيَةَ الْأَسْمَاعِ إِذْ كَتَبْنَاهُم بِاللَّهِ وَمَا نَزَّلَنَا عَلِيّ عَبْدَيْدَا يَسْمَى الْفِرْقَانُ يَسْمَى الْبَيْتَانَ الْجَمِيعَانَ وَلَنَلْعَنَّ الْقُسُودَ وَالْرَّكَبَ أَسْقَلْ مَنْ نَهِيَ أَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْعُيْـنِ اْلْأَيْحَـيَانِ فِي أَيْحَايْدُ وَلَقَـىِّنَ أَنْ يُقَفُّضَ أَلْلَهُ أَمْرًا كَانَ مُفْقَعُوْلًا أَسْتَهِلكَ مَـنْ هَـلَـكَ عَنْ بَيْنَتِهِ وَيُحْـيِّي مَـنْ حَـيَّ عَنْ بَيْنَتِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسُبْحَـِنْ عَلَى مَـلِكِ الْعَـتٍّ إِذْ يُزَوَّدُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَاـيـكَ فَلَـيْلَةٌ وَلْيُهْـَـدِهِمْ كَيْبِيْـرًا أَفْـَـيْـثَـهُمْ وَلْتَعِدَّهُمْ فِي لَـيْلِهَا وَلَبِسَ اللَّهُ سَــَلَّ إِنَّهُ عَلِيْـمٌ يَدُمُّ الْحَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَ~
وَأَطِيعُواُ آَلِهَةَ وَرُسُوَلَهُمْ وَلَا تَتَّنَزِّلُواْ فَتَفَقَّضُواْ وَتَذَهَّبُواْ رَحْطُكُمُ ۖ وَأَصْبَحُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّالِحِينَ ۖ وَلَا تَحَكُّواْ كَأَلَّذِينَ خَرَجُواْ مِنْ دُونِهِمْ بَيْنَاءَ الْقَاسِبِينَ وَيَصَادُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَاتَّلَمْ يَعْمَلُونَ مُحْيِداً ۗ وَإِذْ رَبَّنَا لَهُمُ الَّذِينَ أَعْمَلُواْ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَّ لَا غَالِبَ لِحَسْمَ الْيَوْمِ مَنْ آَلِهَةَ وَإِيْ جَارُ أَحْصَى الْفُلُوْدُ دَارَةً أَيْنَ مَنْ أَمُرَْهُمْ إِلَى أَحْفَافِ النِّسَاءِ وَلَهُمْ مَنْ سَمِيعُونَ ۖ وَإِذْ يَقُولُونُ ۖ الْمَتَفْقُونَ وَأَلَّذِينَ كَفَّارٌ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضُ غَرْبِ هُؤُلَآؤَ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَّسَعَ عَلَى الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ عِزٌّ شَجٌّ حَكِيمٌ ۖ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَّخِذُ الْمَتَفْقُونَ مَنْ أَفْقَرَّهُمْ وَيَضُرُّهُمْ وَيُؤْتِيهِمْ عَدْدًا أَخْرِيجٍ ۖ ذَلِكَ أَمَّا قَدْ مَتَّ أَيْدِي ۖ وَلَمَّا أَفْقَرُواْ وَأَلَّذِينَ كَفَّارٌ فِي قُلُوبِهِمْ ۖ فَأَحْدَثُوْهُمْ إِلَّا أَيْدِيٍّ ۖ وَلَمَّا أَفْقَرُواْ وَأَلَّذِينَ مَنْ قَبِلْهُمْ فَعَظَّمَهُمْ وَإِذْ يَقُولُونَ أَمَّا قَدْ مَتَّ أَيْدِي ۖ وَلَمَّا أَفْقَرُواْ وَأَلَّذِينَ كَفَّارٌ فِي قُلُوبِهِمْ ۖ فَأَحْدَثُوْهُمْ إِلَّا أَيْدِيٍّ ۖ وَلَمَّا أَفْقَرُواْ
سورة الأنفال - الجزء العاشر

ذلك بأنَّ الله لم يكن مُعيِّنًا بَعْمَةً أنعمها على قوّمٍ حتى يُقِيَّروا
مَا أَنفَهُمْ وَأَنَّ الله سُبْحَانَ عَلَيْمُ ۖ كَذَٰلِكَ عَلَى
فَرَعُونَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ تَذَّكِّرُنَّهُمْ فَأَهْلَكُنَّهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَٰهُمْ فَأَلَّهَهُمْ ۖ عَلَى
إِن شَرَّ الْذِّوْاتِ إِنْ أَنْقَلْبُوا إِنفَرُعُونَ ۖ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
الَّذِينِ عَهِدَتْ مَنْ هُمْ نَفَضُّونَ عَهْدُهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ
وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ۖ فَإِمَّا نَقَصَفْتُوهُمْ فِي أَخَرِبٍ قَشَرٍ يَهْمُ
مَّن خَلَقْهُمْ ۖ لَعَلَّهُمْ يَزْكَّرُونَ ۖ وَإِمَّا نَخَافُونَ مِنْ
قَوْمٍ حَيَاةٍ فَأُنْدِهِدْ إِلَيْهِمْ ۖ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ الله لا يُحِبُّ الْجَهَّلَاءِ
ۖ وَلَا يَجِسَّدُ الَّذِينَ كَفَّارُوا سَبَقُوا إِنْهُمْ لا يُعْجِرُونَ
ۖ وَأَعْدَوْا لَهُمْ مَا أَسْتَطِعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِن رَّبِّيَا مُتَّلِكِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوُّ الله وَعَدُوُّهُمْ وَفَاحِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
لا تَعْلُمُونَهُمْ الله يَعْلُمُهُمْ ۖ وَمَا نَقَصْفُوهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ
الله يَنْفَعُ إِلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظَلِّمُونَ ۖ وَإِن جَتْحَوْا
لِلسَّلَّمِ فَأَجْتَدِنَّ لَهَا وَتَوَوَّلُوا عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ الْسَّبِيعُ العَلِيمُ
سورة الأنفال - الجزء العاشر

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يُنْصُدُّوا فَإِنَّ حِسَابُ اللَّهِ هُوَ الْأَكْبَرُ
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفٌ بَيْنَهُمْ مَأْؤُولٌ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَهُمْ وَأَلْسِنَ اللَّهُ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ غَزِيرُ حُكْمَهُ يَبْنِيَ أَنْ أَلْفَ حِسَابُ
اللَّهِ وَمَا أَتَبَعَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۘ يُتَأْيِهَا أَلْفٌ حَيْضٌ
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتَالِ إِنْ يَحْصُنَ مَنْ شَاءَ عَشَرُونَ صَبِيرُونَ يَغْلِبُوا مَا كَبْرَ ۘ وَإِنْ يَحْصُنَ مَنْ شَاءَ يَغْلِبُوا أَلْفَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۘ مَا كَانَ لِنِعْمَةَ وَاللَّهُ بَيْنَ الْأَلْفِينَ ۘ إِنْ يَحْصُنَ مَنْ شَاءَ صَابِرُ يَغْلِبُوا مَا كَبْرَ ۘ وَإِنْ يَحْصُنَ مَنْ شَاءَ يَغْلِبُوا أَلْفَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۘ بِإِذْنِ اللَّهِ وَبِلَا مَعَ الْأَلْفِينَ ۗ مَا كَانَ لِنِعْمَةَ وَاللَّهُ بَيْنَ الْأَلْفِينَ ۘ إِنْ يَحْصُنَ مَنْ شَاءَ حَكْمُ اللَّهِ مَبْرَوْرٌ ۗ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْخَيْرَةَ وَاللَّهُ غَيْرُ حَكْمِهِ ۖ أَلْوَا كَنَبَ مَنْ
اللَّهُ سِبْقَ لَّمْ يَسْتَطِيعَ فِي مَا أَذَّنَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ فَكَذَّبْنَ مَنَا
غَيْبَهُمْ حَتَّى لَمْ يَتْدِى ۗ وَأَقْضَوْا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عُسْرُ رَجُمٌ "
قرآ الثلاثة يخفف الاباء وزادوا هزه بعدها، مع فوق النصر في المتصال}

square bracket 186
سورة النبوة – الجزء العاشر

ۚۜبِرَاءَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الْذِّينَ عَهِدَتُم مِّن ٱلْمُشْرِكِينَ ۖ فَسَيَخِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَأَعْلَمُواْ أَنَّهُمْ غَيْرُ مُعْجِرِيٌّ مِّنَ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مَخْتَلِفُ ٱلْكَفْرِينَ ۖ وَأَذَٰلِكَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلْذِّينَ يَسَعُونَ ٱلْحُجَّةَ ٱلسُّمَّى ۖ أَنَّ اللَّهَ بَرِيِّهٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ ۖ فَإِنَّهُمْ قَالُواْ ۖ ۖ كَيْفُ خَيْرُ أَشْهُرِ ۖ أَنْ يُؤْتَىٰ وَٰإِن تُؤْتَىٰ فَأُعْلَمْنَ أَنَّهُمْ غَيْرُ مُعْجِرِيٌّ ٱللَّهِ وَبَشَّرَ ٱلْذِّينَ حَكَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ إِلَّا ٱلْذِّينَ عَهِدَتُم مِّن ٱلْمُشْرِكِينَ نَشِئُ وَلَا يَظْهَرُواْ عَلَيْهِمْ أَحَدًا فَأُعْلَمُواْ إِلَىٰ عَهْدِهِمْ إِلَىٰ مُّدَّتِهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۖ فَإِذَا أَنْسَلَ ٱلنَّاسُ ٱلْأَشْهُرَ ٱلْحُرُمَ ۖ فَفَاقَظُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوهُمۡ وَخَذْهُمۡ وَأَخْصُرُوهُمۡ وَأَفْعَلُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرْضَدٍ ۖ فَإِنَّ تَأْبَىٰ وَأَقْصَمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَىٰهُمُ ٱلْزَّكَوْةَ فَخَلَّلْواْ سَبِيلِهِمۡ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ۖ وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَ فَأُجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَّمَ اللَّهُ هُمْ أَبْيَعُهُ مَأْمُوَةٌۚ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ قُوُّمٌ لَا يَعْلَمُونَ
سورة النبوة - الجزء العاشر

كَيْفَ يَضُحُّونَ لِلْمُشَرِّكِينَ عَهْدَ عَنْدَ اللَّهِ وَعَنْدَ رَسُولِهِ ﷺ إِلاَّ أَلْدِينَ عَقِدُواْ عَهْدَهُمَّ عَنْدَ اْمْسَجِدٍ أَخْرَجٍ فَمَا أَسْتَقَمُواْ لَهُمُ فَأَقِيمُواْ لَهُمُ إِنَّ اللَّهَ يُحْبِبُ المُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُواْ عَلَيْهِمْ لَا يَزَقَّبُواْ فَيَسْقُونَ ۚ وَلَا ذِمَّةٌ يُضْرِبُونَهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَأَبْنَاهُمْ وَأَصْحَبُهُمْ قَسَسُونَ ۚ أَشْتَرَوْاْ بِبَيْنِهِمْ آنَاسًا قَلِيلًا فَقَسَدُواْ عَن سَبِيلِهِ ﷺ إِنْ هُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ لَا يُقَبِّلُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٍ وَأَوْلَادُ اِبْنِ أَبِي خَالِدٍ هُمُّ اللَّهُمَّ أَعْفُوْنَ ۚ فَإِنَّ نَافِضِلُ أَوَّلَ اِبْنِ اِبْنِهِۦ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۙ وَإِنْ نَذْهَبْنَا أَيْمَنَهُمْ مَنْ بَعْدَ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دَيْنِهِمْ فَقَدْ طَعَنُواْ أَيْمَنَهُمْ إِنْ هُمْ لَا يَعْمَلُونَ فَلَوْ مِثْلَ مَنْ أَيْمَنَهُمْ يَنْتَهُونَ ۚ أَلَا تَقْتَلُونَ قَوْمًا نَّجِيَتُواْ أَيْمَنَهُمْ وَهُمْ يُخَطِّبُونَ بِإِخْرَاجِ الْرَّسُولِ ﷺ وَهُمْ بَاسِطُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِهِ وَفِي نَحْبِهِمْ أَحْقَانَ أَنْ تَخْتَسِرُونَ إِنْ كَانَ مُؤْمِينَينَ ۚ أَخْتَسِرُوْنَهُمْ قَالَ اللَّهُ ﷺ إِنَّهُمْ نَفَّضُوْنَهُمْ بِالْكِتَابِ إِنْ كَانَ مُؤْمِينَينَ
سورة النبوة - الجزء العاشر

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

قَلِيلُوهُمْ يُعَدُّونَهُمْ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَيُحْرِرُهُمْ عَلَيْهِمْ وَيُنْصُرُهُمْ

غَيْبَتَ قُلُوبِهِمْ وَيَنْتَوِيهِمْ مَّعَ الْأَلَّهِمَا وَاللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

۱٨٩

۱٨٨
سورة النبوة - الجزء العاشر

٢٥٠ وَأَلْبَيْنِ إِنَّ أَنتَ لَيَتَبَيَّنَ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ يَا عِبَادِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَدُوا مَا أَتَيْنِيَ النُّفُوسُ وَلَمْ تَعْثِرْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَيَعْلَمُ الْلَّهُ مَا يَكُونُ مِنْ صُدُورِكُمْ ۚ وَأَمْوَالُ أُقْتَرَفْنِوهَا وَيَجَادِلُوهَا ﻮَنْ صُدُورِكُمْ ﻮَنْ أَلْبَيْنِ إِنَّ الْأَفْلَامَ أُلْهِبَاتُهُمْ آخَرُ ۚ وَأَلْبَيْنِ إِنَّ الْأَفْلَامَ أُلْهِبَاتُهُمْ آخَرُ ۚ
سورة النبوية - الجزء العاشر

"نَعمَ يَحْبُبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَطْوُرُ رَحْمَٰٰمٓ ٥٢ۚ يَدِينَـهَا الَّذِينَ عَمِّنَاـ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ تَجْسَسُونَ فَلا يَقُرُّوا الْمُسْتَجَابَةَ أَنْفَرَمْ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خَفَتْ عِيلَةٌ فَسَوْفَ يُعِيْسَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاهُدَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨٠ۚ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَأْتُونَ الْآخِرَةَ وَلَا يَجِرُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا يَبْدِئُونَ دِينَ أَحَدِهِ مِنْ أَهْلِ الْشَّرْقِ أُوْثِنَوْا الْكِتَابَ حَتَّى يُغَطِّوا أَلْحَرِّيَّةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغُورُونَ وَقَالَلَهُوَ الَّذِي نَزَّلَ عَرْشًا أَبْنَ اللَّهُ وَقَالَتْ الْأَنْسَرَى الْمَسِيِّحُ أُبْنِ اللَّهِ دَايِلِيَّةَ قَالُوهُمْ يَا أَفْوَهُمُ ۖ يُضْهَرُونَ قُوَّةَ اللَّهِ كَفَيَةٌ مِنْ قَبْلِ قَتَلُهُمْ اللَّهُ أَنْ يَوْفِيَ كُلْهُمْ أَخْبَارًا ۖ أَخْبَارُهُمْ وَرَسْلُهُمْ أَرْبَابُهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيِّحُ أُبْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِّيَـٰرُوا إِلَّا لِيَغْفِرُنَّهُ إِلَهَهُ وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اسْتَبْرَحَتْ عِمَّا بِشَكَّرُونَ ١٨١ۚ قُرَىُّ الْقَلَّةِ بِيَسِيلِ الْحَيَّةِ الْثَانِيَةِ ۖ
سورة البقرة - الجزء العاشر

192

عَدَّةٌ أَنْ يُظْفِرُواْ نُورَ اللَّهِ وَأَفْوَاهُمْ وَيَأْبَأُيَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْتَدِدُ نُورُهُ وَلَوْ كَرَّتَ الْكُفَّارُ هُوَ أَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ حَقٍّ لِيَظْهَرَ عَلَى الْكَافِرِينَ قَبْلَهُ وَلَوْ كَرَّتَ الْمُسْتَشْرِكِينَ قَبْلَهُ لَمْ يَكُونَ لَهُ نُورٌ وَلَا يَسْتُقِيمُونَ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَوْ بَلَّأْتُ مِنْ وَقَتِّ الْكَافِرِينَ الْمُهْلَكَةَ وَالْمُكَفِّرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَبْسَتَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُصِيبُ عَلَيهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَثُكُرَ وَيَهَا جَنَّاهُمُ وَجَنَوْنِهِمْ وَظَهَرُوهُمْ هَنَّاكِ مَا كَفَّرْتُمْ لِنَفْسِيَ قَدْ فَذَوَفَوَا مَا كَانُواْ تَعِينُوهُمْ قَبْسَتَ عَنْهُمْ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ عَنْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ أَغْلَبُهُمْ هُمْ وَجَزَىٰ عَلَى الْكَافِرِينَ يَا بُلَيْنَ مَنْ أَعَلَمُ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينِ
سورة النبوة - الجزء العاشر

إِنَّمَا الْمُسْلِمَينَ يُصَلُّونَ بٍِّلِيْلَيْنِ صَفَرْوَا ۛ قُلْ أَلَيْسَ هُمُ الْدِّينُ الَّذِينَ غَيْبُوا بِجَهَالَةٍ عَامَّةٍ وَبِحَرْمَوْنِهَا ۛ أَعِذُهُمْ مَّا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُعْفُوَانَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۛ أَلَيْسَ هُمُ الْدِّينُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مَا يَدْعِي الَّذِينَ سَوَءَةَ أَعْمَالَهُمْ وَاللَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَاهُمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْخَيْبَةِ الدُّنْيَا مَنْ اِخْتَرَاهُ ۛ فَمَّا مُتَسَعَّنَ أَخْيَاهُو الدُّنْيَا فِي الْأَخْرَى إِلَّا قَلِيلٌ ۛ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعِيدُنَّكُمْ عَدَادًا أَلِيْمًا وَيَسْتَبْدِلَ نَزْلَتَهُ ۛ عَدَانُكُمْ وَلَأَ تَنْفَضُوْنَ شَيْئًا وَآتِيْتَهُ عَلَى كُلِّ سَعْيٍ قُدْرَيْنَ ۛ إِلَّا تَنْفَضُوْنَ فَقَدْ تَنْسَرَوْا أَيْضًا إِذْ أَخْرَجُاهُمْ أَلَّذِينَ حَفَظُوا ثَمَانِيْنِ إِذْ هَمُّا فِي الْغَفَّارِ إِذْ يُقُولُ لِسَمَحَيْهِ ۛ لَا يَحْسَرْنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَانِيْنَ فَأَنْزِلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى بَيْهُ وَأَيْضًا يَجْعَلُ لَّهُمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كُلَّ مَسَّةٍ أَلَّذِينَ حَفَصَنَّوْا السَّعْيَ ۛ وَكِلَّمَةَ اللَّهُ هِيَ أَعْلَمُهَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حكِيمٌ
آفْتُوا فِي سَيِّبِيلِ اللَّهِ دُلُوْقًا حَيُّّا لَّعْنَمُ إنَّهُ مَّعَنَّمُ
لَوْ كَانَ عِرْضًا قَرِيبًا وَسَفُرًا قَاَصِدًا لَّا تَبَغَّوْنَ وَلَحْجُوْنَ بَعْدَ
عَلَيْهِمُ السَّبْقَةَ وَسُيَّدِفُوْنَ يَنَادِيَ اللَّهَ لَوْ أَسْتَطَعَتْهُمْ لِكَرَيْنَا
مَعَضُّمٍ يُهِلُّكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنّهُمْ لِكَانُونَ
عَقَّا اللَّهُ عَن ذِكَارِهِمْ لَمْ أَذَنْتُ لَهُمْ حَيْثُ بَيَّبُتُ لَكُمْ أَنْ لِدِينَ
صَدِقَوْا وَتَعْلَمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَأْمُوْنَ الْآخِرَ وَيَجِهُوْنَ أَنْ يُجِهُوْنَ
وَيُمْسِكُونَ اللَّهُ وَعِلَيْهِمْ يَبْلُغُونَ وَإِنَّمَا يُذْهِبُونَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَأْمُوْنَ الْآخِرَ وَأَرْتَابُتُ فُلُوجُهُمْ فَهُمُ
فِي رَيْسِهِمْ يَتَرَكُّدُونَ وَلَـَّمَـوَّ أَرَادُوا اَلْحَقُّ رَوَاحُ
لَأَعْفَوْنَ لِهِ، عَدَاةً وَلَحْجُوْنَ كَرِهُ اللَّهُ أَنْ يَعْيَنُهُمْ قَلَبٍ
وْقَيلَ أَفْعَدُوا مِمَّعَ الْقَلْبِيْنِ لَوْ خَرَجُوْا فِي صُمَّمٍ
مَا زَادُوا مِنْ إِجْهَالٍ لَّوْ أَوْضَعُوا خِلَالَهُمْ يَبْعَوْنَ بَعْضُهُمْ
أَلَفَتْنَةَ وَفِي ضَمَّهُ بَعْضُهُمْ سَمَّعُوْنَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهِمْ يَأْتِيَهُمْ
سورة النبوة - الجزء العاشر

لَقُدْ أَتَبَيَّنَواً الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وَقَالُبُواَ لَهُ أَلَّا أَمُورَ حَتَّى
جَآءَ أَحْزَنُهُ وَظَهَرَ أَمَّرُهُ اللَّهُ وَهُوَ مَرْحِبُونَ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَمَّنْذَ أَنِّي وَلَأْ تَقْبَلُونَ أَلَّا فِي الْفِتْنَةِ
سَقَطْوا وَإِنَّ جَهَّالَةً لَمْ يُحِيطَهُ بِالْكَيْرِينَ
إِنَّ تَصَبَّبَكَ حَسَنَةُ نُسُوُّهُمْ وَإِنَّ تَصَبَّبَكَ
مُصِيبَةَ يُقُولُواَ قَدْ أُخْذَتْ أَمْرَهُ مِنْ قَبْلُ وَيَتْوَلُّواَ
وَهُمْ فَرِحُونَ فَنَلْ أَنْ يُصَبِّبْنِ أَلَّا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَنَّا هُوَ مَوْلُُّسْناَ وَعَلَّ اللَّهُ قَلِبَيْنِ وَكَلِمَتَيْنِ
فَنَلْ أَلَّا تَرِضْنَ أَيْتَمَا أَلَا إِلَّا إِحْدَى الْخَسَأَتِينَ وَخَسَأَ
تَقَرُّبُوا بِمَا أَنْ يُصَبِّبْهُمَّ اللَّهُ بِعَدَاءٍ مِّنْ عِنْدِهِ
أَوْ بِأَيْدِيَّنَا تَقَرُّبُوا إِلَّا مَعْصِمٌ مُّتَرِضُونَ فَنَلْ
أَنْفَقُوا طَوَاعٍ أَوْ كَرَّهُ بِإِنَّهُمْ نَيْقِبُلُونَ مَنْ تَقِبَلُ
ۡقَوْمَهُمْ قَائِمِينَ وَمَا مَنْعُوهُمْ أَنْ تَقِبَلُ مَنْ تَقَبَلُ
ۡإِلَّا أَنْهُمْ حَقَّرُوا بِيَدَ اللَّهِ وَبِسَوْلَوْهُ وَلا يَأْتُونَ الْصَّلَاةَ
ۡإِلَّا وَهُمْ كُسَائِلٌ وَلَأْ يَنْفَقُونَ إِلَّا وَهُمْ مَغْرَّهُونَ.
سورة النبوة - الجزء العاشر

قلنا تَعْجِبِكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوَّالَدُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعْقِبَهُم بِمَا كَانُوا فِي الْخَيْرَةِ الْآخِرَةِ وَلَيَعْفَفَنَّهُمْ وَلَيَكُنُّهُمْ عَرْضَةً لِلْكَافِرِينَ

وَيَخْفِلُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمَنْ حَمَّلْنَاهُمْ وَمَا هُمْ بِمَا كَانُوا تَقّضُونَ قَاتِلَةً يُقْرَفُونَ أَلْوَانَهُمْ مَلِجَأً وَمَغْنِيَّاتٍ أَوْ مَدَخَلًا لَّوْلَا إِلَيْهِ وَلَوْ يُحْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْبِسُكَ

في الْقَلَّةِ فَإِنَّ آخَذُوْا مِنْهَا رَضْوَا وَإِنَّ لَمْ يُعْطِوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يُسَحِّخُونَ وَلَوْ أَنْ هُمْ رَضُوْا مَا أَتَانُوهُمْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ سِيِّئَيْتِيْنا اللَّهُ مِنْ فُضُّهُنَا وَرَسُولُهُ إِنَّا أَلْهَهُ رِغْبَٰبٌ إِنَّمَا الْأَقْتَدَقُتْ

لِلْفَقِيرِ وَالْمَسَّكِينِ وَالْعَفِيضِينَ عَلَيْهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ فَلَمْ يُؤْخِذَهُمْ وَفِي الْقَبَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبَنَيْنَا السَّبِيلَ قَرِيضَةً مَّسْرِيحًا وَاللَّهُ عَلَّمَهُمَا حَكَمَ بِهِمْ وَمِنْهُمْ أَلْدِينَ يُؤْذِونَ أَللَّهَ وَيَفْوَلُونَ هُوَ اَلْأَوْلَى أَنْ قُلْ أَلْنَ أَحْيَ إِلَّا أَنْ يُؤُذِّنَ وَيُؤْذِنَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ يُؤْذِنُ بِالرَّحْمَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلْإِيَّامِ ذَاتَا مَنْسَكَ وَأَلْدِينَ يُؤْذِونُ رَسُولَ اللَّهِ أَلْهَهُ عَذَابًا إِلَيْهِمْ
سورة النبوة - الجزء العاشر

ْبَعْدَ اِبْعَاطُهُمْ اِنْ تُعْفَ عَن تَلاَيْفَةٍ مَّنْ حَسَبَ عَالِمٍ، يَا لِلْهَلِمْ، كَانُوا مُجَهَّزِينَ ﴿۳۷﴾ ﴿۳۸﴾ ﴿۳۹﴾ ﴿۴٠﴾. وَرَسُولُهُ، كَانَ مُتَسَقِّبَةٌ ﴿۴۱﴾ لَا تَعْتَذَرُ أَقْدَ سَحْر، ﴿۴۲﴾ ﴿۴۳﴾ ﴿۴۴﴾. بَعْدَ اِبْعَاطُهُمْ اِنْ تُعْفَ عَن تَلاَيْفَةٍ مَّنْ حَسَبَ عَالِمٍ، يَا لِلْهَلِمْ، كَانُوا مُجَهَّزِينَ ﴿۳۷﴾ ﴿۳۸﴾ ﴿۳۹﴾ ﴿۴٠﴾. وَرَسُولُهُ، كَانَ مُتَسَقِّبَةٌ ﴿۴۱﴾ لَا تَعْتَذَرُ أَقْدَ سَحْر، ﴿۴۲﴾ ﴿۴۳﴾ ﴿۴۴﴾. بَعْدَ اِبْعَاطُهُمْ اِنْ تُعْفَ عَن تَلاَيْفَةٍ مَّنْ حَسَبَ عَالِمٍ، يَا لِلْهَلِمْ، كَانُوا مُجَهَّزِينَ ﴿۳۷﴾ ﴿۳۸﴾ ﴿۳۹﴾ ﴿۴٠﴾. وَرَسُولُهُ، كَانَ مُتَسَقِّبَةٌ ﴿۴۱﴾ لَا تَعْتَذَرُ أَقْدَ سَحْر، ﴿۴۲﴾ ﴿۴۳﴾ ﴿۴۴﴾.
سورة النبوة - الجزء العاشر

التأييد والمكافأة

198
لا يمكنني قراءة النص من الصورة.
سورة النبوة - الجزء العاشر

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

١٠٠٠

"استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فإن تستغفر لهم فلن يغفر الله لهما فإن ذلك يأتيهما صلوا بإله ورسوله وآلهة لا يهدي الله أهل السموات والأرض فخرج الخلفة

بقتلهم خالق رسول الله وكرهوا أن يجتهدوا بإمهم

وأنفسهم في سبيل الله وقالا لا نتفرغوا في آخر قل ناز جهان

أنشد حراً أو كانوا يقفون فلا يحكموا قيليلًا ولبكونا كثيرًا

جرباء فيما كانوا يصفين فإن رجعان الله إلى طالبًا

سمتهم فاستحقداً يخرجون فقل لمن تخرجوا معي أبدها ولن تقبلوا مثل عذاب إنكم رضيتتم بالفظوع أول مرة فافظدوا مع الخلفة

ولا تصل على أحد منهم سائلًا أبدها ولا تقضيم على قدرهم إنهم حكموا بإله ورسله وعذبا وهم فسفون

ولا تعجبوا أموالهم وأولدهم وإنما يريد الله أن يعذبهم

يهما في الدنيا وترجح أنفسهم وهم صفرون وإذا أنزلت سورة أن عذبنا بإله وجئتما مع رسوله استغذناك

أولوا الطول منهم وقالواذرنا تصد صم أهل الصعيد"
سورة النبوة - الجزء الحادي عشر

مصحف الجهالة وابن إسحاق وابن فرح

لا يُفْقِهُونَ لِسَيْنِ النَّسُوْلَ وَلِدَيْنِ عَامِئَتَانِ مَعَهُمْ

وَأَوَلَّاهُمْ هُمْ اِلْمُفْلِحُونَٰ أَعْدَىُ اللَّهُ هُمْ جَنَّتَانِ يَجْرِيُّانِ

وَأَغْفَيْتُمْ مِنَ الْأَعْمَارِ لِيُؤْتِنَّ هُمْ وَقَعُّدَ أَلْدِينَ كَدَبْوُا

أَلْيَسْ عَلَى الصُّعْقَاةِ وَلَمْ عَلَى الْمَرْضَىَّ وَلَأَلْدِينَ

لا يُجَذَّبُونَ مَا يُفْقِهُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا بِلَهِ وَرَسُولُهُ

مَا عَلَى الْمُحِيْسِنِينَ مِنْ سِبْيَلِ وَاللَّهُ عَفُوُّ رَحِيمُ

وَلَا عَلَى الْأَلْدِينَ إِذَا مَا أَنْفَكَ لِتَجْهَلُوهُمْ فَلَتَلْتُ لَا أَجْدُ

مَا أَحْلَمَ مِنْ عِلْهَهُ تُوَلَّا وَأَعْيَنُهُمْ تَفْيِضُ مِنْ الْدُّمَعِ

حَرَجُ إِذَا مَا يُفْقِهُونَ إِنَّمَا السِّبْيَلُ عَلَى

أَلْدِينَ تَسْتَغْنُونَّاهُ وَهُمْ أَعْيَنُهُمْ رَضِوا بِهِ وَعَلَّمُونَ

مَعَ أَلْدِينِ وَرَضِبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
سورة النبوة - الجزء الحادي عشر

"يَعْتُدُّونَ إِلَيْهِمْ إِذَا رَجَعُوْاْ نَسِيَّةٌ مِّنْهُمْ فَقَلَّ لَا تُعْتُدُّونَ أَلَّا تُؤُمُّنَ لِلَّهِمْ Qـ قَدْ نَبَتَّ أَنَّا آدَمَ مِنْ أَحْتَارِكُمْ وَسَيْدَؤُوْا أَلَّهَ عَلَى مُنَٰسِبٍ وَرْسُوْلٍ، فَقَدْ تَرَكُّوْا إِلَى عَلَٰمَةِ الْعِبَادَةِ وَالْشَّهِيدَةَ فَيُبْلِقُوْنَ يَمَا كَسَبُوْا سَيْخَفُوْنَ بِاللَّهِ لِيُصْحِبُوْنَ إِذَا أَقَلَّبُوْنَ إِلَى النَّهَى لُفْرُضُوْا عَنْهُمْ فَأُعْرِضُوْا عَنْهُمْ إِنِّهِمْ رَجْسٌ وَمَا أَوْلُوْمُ جَهَنُمْ جَزَاءٌ يَمَا كَانَوْا يُحْسَبُوْنَ يُجْفُوْنَ لَحُدُّهُمْ لِتُرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ تُرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضِي عَنِ الْقَوْمِ الْغَفِيضِينَ آلِ الْعُرَابِ أَشَدُّ صَفْرًا وَنُفَاقَا وَأَجْذَرُ أَلَا يُعَلَّمُوْا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ وَمَنَ الأَعْرَابِ مِنْ يَتَخُّدُ مَا يَنفَعْ مَعْرُوْمًا وَيَتَرَبَّصُ يَحْبُرُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآِيَةً أَلْسَوٰءٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمَنَ الأَعْرَابِ مِنْ يَبْنُوْنَ بِنَبِيٍّ اللَّهُ وَأَلْسَوٰءُ الأَجْمَرْ وَيَتَخُّدُ مَا يَنفَعْ قُرُبَيْنَ يَعْشُ الَّذِي مَعَهُ وَصَلَّوْتُ الرَّسُوْلُ أَلَّا إِنَّهَا فَرِيْعَةٌ لَّهُمْ سَيَدِّيَذُوْلُهُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ"
سورة النور ١٦٩

وَأَلْسَمِيَّقُونَ آٓلَّا وَلّدُونَ مُنَّ أَلْمَهْجِرِينَ وَالْنَّاسِ وَلَدٍ نَّذِينَ
أَنَّبُعْوَاهُمْ يَحْسَبُونَ رَيْجَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَضَوْا عَنْهُمْ وَأَعْدَدَ
لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مَعَهُمَا الْيَلِودُ وَالذِّينَ قَدْ جَاهَزُوهُمْ مِنَ الْأُمَّةِ
بُشَرْعُونَ وَمَنْ أَهْلَ الْقُرْءَانِ مَرَّدُوا عَلَى الْيَقِينِ لَا تَعْلَمُونَ
خَلَقَنَّهُمْ سَيَسْتَغِيبُونَ مَا رَتَّبْنَى نَعْمَةَ عَلَيْهِمْ يُرْتِبْنَ إِلَى عَذَابٍ
عَظِيمٍ وَتَأْخَرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذَا تَوَّهُبُهُمْ خَلِفَةً عَمَّلًا صَلِبًا
وَتَأْخَرُ سَيْبَاعًا عَنْهُ مَنْ يَنْبُوِبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ رَجِيمٌ
خَدْ مَنْ أَمَلَهُمْ سَيْقَةً نُظَهِّرُهُمْ وَتَرَكُّبُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَوُتَكَ سَحِيَّتُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ هُوَ يُقِيلُ الْقُوَّةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الْجَمِيعَاتِ وَأَنَّ
اللَّهَ هُوَ الْمَلَائِكَةَ الْرَّجِمُ وَقَدْ أَعْمَلُوا فَسِيرَتُ الَّذِينَ عَمَلُوا
وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَسَتُّرْدُونَ إِلَى عَلِيمٍ عَالِمٍ وَالْيَقِينَةَ
فَيَقْبَلْنَهُمْ بِمَا كَانُوا تَعْمَلُونَ وَتَأْخَرُونَ مَرْجَعٌ لَّأَمَرٍ
اللَّهُ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ إِنَّمَا يَتَّبِعُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
سورة البقرة - الجزء الحادي عشر

۱۷۶ وَالْذِينَ أَخَذَذُوا مَسْحُوْدًا ضَرَّارًا وَكَفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَنْ خَارِبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلَ وَمَا خَلَفْنَّنَّ إِنَّ أَرَّدْنَا إِلَّا أَحْسَنَنَّ وَلَيْسَ مَا فَعَلُوهُنَّ لَكُنْذِيْنَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى التَّقْوَى مَنْ أَوْلِيَآتِهِ عَلَى تَقْوَى مَنْ أَرْضَوْاَنِ خَيْرًا أَمْ مَنْ أَسَسَ بَيْنَتَهُ عَلَى شَقَا جُرْفٍ هَارِ بَأَنْهَارٍ يَهُوَ فِي نَارِ جَهَنُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَلَامِيْنَ لَا يَزْرَالَ بَيْنَهُمْ أَلَّذِي بِنَبْوَةٍ رَبِّهَا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّا أنْ تَقْسِعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلَى مَا فَعَلُوهُمْ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفَسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ يَبْنِيْنَ لِهِمْ أَجْنَابًا يُقِلِّبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَيْدًا لَّهُمْ وَيَقِفُّونَ وَعَدْنَا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي الْقُوَّةِ وَالْخَيْرِ وَأَمْلِكْنَ أَوْلِيَآتَكُمْ مَنْ أَفْخَحَهُ مِنْ اللَّهِ فَأُقَدِّسُواْ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ أَلَّذِي بِتَابَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ حُسْبَانُ اللَّهِ الْعُظُمُ
سورة العنكبوت - الجزء الحادي عشر

۲٠٥

قلما تَبْتَينَ لَهُ؛ أَنْ أَنَّكَ عَدَّرْتَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ ﴿١٦٨﴾

وَمَا كَانَ مُرْسَالَةً مُّقْدُودَةً إِلَّا عَمَّامٌ مَّلْكُ اللَّهِ وَأَرْضُ الْيَهَودَ وَالْمُسْلِمَينَ ﴿١٦٩﴾

۲٠٥

۲٠٥

۲٠٥
سورة التوبة - الجزء الحادي عشر

وصفت الجمال وابن إسحاق وابن فرح

وعلى الذين أُلْقِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ

٨٨ كَانَ مَنْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهَوَّاهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَحِمَهُوْا زَعَمَتْهُمْ أَنْ أُنْفِقُهُمْ وَأَنْقَذُوا أَنْ لَا مَلْجَا

٨٩ مِّنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لَيْتَوَلَّوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَارِزُ

٩٠ الْرَّحْمُ يَتَأَيَّمُهَا الْأَلْدِينَ عَامَّلُوا أَنْقَذُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الْمُتَّقِينَ

٩١ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْقُرْآنِ وَمَنْ حَسَّلَهُمْ

٩٢ مِّنْ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَفَّلُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا يُزِّعُبُوا بِأَنْفِسِهِمْ

٩٣ عِنْ نَفْسِهِ. ذَلِكَ بَلْ أَنْهُمْ لَا يُصَيِّبُهُمْ ظَلَامًا وَلَا نَصَبً

٩٤ وَلَا تَخْمَسْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَظْفُرُونَ مَوْطَنًا يَغْفِرُ

٩٥ الْعُكَبَارَ وَلَا يَتَنَافُونَ مَنْ عَدَّوْا تَنَافِلًا إِلَّا كَيْبَ لَهُمْ

٩٦ بَيْنَ عَمَلِ صَالِحٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

٩٧ وَلَا يَعْمَلُونَ نَفْقَةً صِغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ

٩٨ وَإِيَّاً إِلَّا كَيْبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ اللَّهُ أَحْسَسُنَّ مَا كَانُوا

٩٩ يَعْمَلُونَ وَمَنْ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيْتَفَقُّوا كَافَّةً

١٠٠ فَلَنْ يُتَقَّرَّ بِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ مَا تَقَّرَّ بِهِمْ لَيْتَفَقُّوا فِي أَلْدِينِ

١٠١ وَلَيْيَمَدُّونَهُمْ رَقْمًاً إِذَا رَجِعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَحَدُّرُونَ

١٠٢
سورة التوبة – الجزء الحادي عشر

"بِذَٰلِكَ قَالَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الرُّقِىٰ عَلَى الْأَرْضِ بَعْضَ الْمَكَامِينَ إِلَيْهِ الْأَرْضِ خَلْقًا وَخَلَقَهَا لَمَّا يَسْرَ اِلَّا لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ نَصْرَهُ وَمَن يُؤْمِنَ فَإِنَّهُ يُحْفَزُهُمْ إِلَىَّ وَيَصِرُّهُمْ عَلَىَّ رَغْبَتِهِ وَمَن يَنْفَعُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىَّ فَإِنَّهُ يَتَحْذِّرُهُ وَيَزَادُهُ عَلَىَّ رَكَبَتِهِ وَمَن يَتَوَلَّى إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يُحْرِقُهُ فَإِنَّمَا يُحْمِي الْمُؤْمِنَ قَلْبَهُ مَنْ هُدِيَّهُ وَمَن يَغْفِرْ الرَّحْمَةُ لِلنَّاسِ فَإِنَّهُ هُدَّى الْمُؤْمِنِانَ إِلَىَّ وَسَلَّمَهُ الْعَالَمَينَ
سورة يوسف - الجزء الحادي عشر

مصحف المجهال وابن إسحاق وابن فرح

يُبِينُ اللَّهُ الرِّحْمَةِ الَّتِي نَهَى الرَّحْمَةَ وَالْكَثِيرَةَ الْكَعْبَةَ أُتْبِعَانِ لِلنَّاسِ عِنْجَباً

اِنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أُنْذِرَ النَّاسَ وَيَشَّرَّ الْدِّينَ هَلَمْنَا أَنْ لَهُمْ قَدْمَ صِدِّىٍ عندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَفِيرُونَ إِنَّ هَلَداً

لَسْرَحُ مُسِينًَٔ ِ نْإِنْ رَبِّكَمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوُّوَ الْأَرْضَ

فِي سَبِيلِ أَيَامِ مُنْ أَكْسَبَهُ عَلَى الْعَرْشِ يُدَرِّ أَلْمَارًا مَا مِنْ شَفِيعٍ

إِلَّا مَنْ بَعْدُ إِذْهُ ذَلِكَ لَهُ رَبُّهُمْ فَأُعْبَدَهُمْ أَقْلَاءٌ

تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجَعُهُمْ جَمِيعًا ِ وَعَدَ اللَّهُ حقًا إِلَّاَّ إِنَّهُ

يُبْدِآنَ أَحْلَقَانَ فَمَ يُعْيِدُهُمْ لِيَحْرِي الْأَلْدِينَ عَامَّنَّا وَعَيْلُوا الْصَّبْحَاتِ

بِالْفِيَضِيَّةِ وَالْأَلْدِينَ قُرْنُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ

أَلْيَمَْٖيَا كَانَوا يَقْفُفُونَ ُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ أَلْسَمَسْدِيَّةً وَالْقُمْسُ نُورًا وَقَدْرَةً مُنَافِئًا لِيَلْعَمُّونَ عَدَدَ الْأَلْسَمَيْنِ

وَأَحْيَبْ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بَالْحَقِّ يُقَلِّبُ أَلْسَمَتِ

لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ُ إنَّ في أَخْيَافِ أَلْسَمٍ وَالْبَطْرِ فَقَضَلَ أَلْسَمَتِ

اللَّهُ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَأَيْنَّ أَلْسِمَتُ لَقَوْمٍ يَقُولُونَ ُ
سورة يونس – الجزء الحادي عشر

إنَّ الْدوَسُّ لَا يَزْجَلُونَ لِقِيَاءَهُ وَرَضِيَّها بِالْحَيَاةِ الْآخِرَةَ وَأَطْمَأَنُّوا
بِهَا وَأَلَّذِينَ هُمْ عَنْ غَنْيَتِهِمْ غَيْبُونَ، ﴿وَلَنَلْبِئَنَّكُمَا مَا أَوْلُوهُمْ﴾
الْقُرْآنُ ﴿إِنَّ الْآخِرَةَ عَامَّةً﴾ وَعَضِيلُوا الْصَّلَحِيَّةِ يَهْدُيُّهُمْ رَبُّهُمْ يَدِينُهُمْ تَجْرِيَ مِن
تحتِهِمُ الْأَنْهَرُ فِي جَنَّاتٍ الْعَفُوَّانِ، ﴿دَعُوُّهُمْ فِيهَا سَبَحًا﴾
اللَّهُ وَتَجْرِيَهُمْ فِيهَا سَلَّمُ وَفَاصِرُ دَعُوُّهُمْ أَنَّ اللَّهَ ﷺ
ٍّ رَبُّ الْعَلَّمَيْنِ، ﴿وَلَوْ يُجَابِلُ اللَّهُ النَّاسَ الْسَّمَّرَ﴾
أَّسْتَفَعَّجَلْهُمْ بِأَحْلَّيْهِ لِفَضْيَّتهِمْ أَجْلَهُمْ ﴿فَقَدْرُ الْأَذِينِ﴾
لَا يَزْجَلُونَ لِقِيَاءَهُ وَرَضِيَّهُ بِالْحَيَاةِ الْآخِرَةَ وَأَطْمَأَنُّوا، ﴿وَإِذَا مَسَّ﴾
الإِنسَانَ الْمُضْرُّ دَعاً لِّفَتْحِهِ أوْ قَابِعًا أوْ قَابِعًا فَلَمْ يُفْتَحْهَا، ﴿كُمْ يَتَجَلَّى﴾
عندُهُ ضُرُّ مَرَّ كَانَ لَمْ يَذْعَبْنَ إِلَى ضُرْرٍ مَّسَّهُ، ﴿كُتِبَ لِلْمُسْتَفْقِينَ﴾
ما كَانَوا يَعْمَلُونَ، ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقَرُونَ﴾
مِنْ قَبْلِ هَذِهِ لَا ظَلَّمُوا وَجَاهَدُ نَّهْوُ رُسُلَهُ ﴿بِاِبْتِنَيْنِ﴾ وَمَا كَانَوا
يُؤْمِنُوا ﴿كُتِبَ لِجَمَّةٍ أَلْقَوْمٍ مُّجِرَمِينَ﴾ ﴿ثُمَّ جَعَلْتُوهُمْ﴾
خَلَقُوا فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْضِهِمْ لِيَنْظِرُ كَيْفَ يَعْمَلُونَ، ﴿وَمَا نَزَّلَهُمْ﴾
وَإِذَا نَزَّلَ عَلَيْهِمْ عَلَمَاءُ هُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَعَتَابٌ مَّجِيدٌ قَالُوا أَلَّا يَزْجَعُونَ لِقَاءَهُمْ نَا أَنَّهُمْ يَفْرَأَنَّهُمْ هَذَا أَوْ بَيْتَهُمْ فَلَمْ يَبْصَرُوا لِقَاءَهُمْ نَا أَنَّهُمْ يَفْرَأَنَّهُمْ هَذَا أَوْ بَيْتَهُمْ فَلَمْ يَبْصَرُوا لِقَاءَهُمْ نَا أَنَّهُمْ يَفْرَأَنَّهُمْ هَذَا أَوْ بَيْتَهُمْ فَلَمْ يَبْصَرُوا لِقَاءَهُمْ نَا أَنَّهُمْ يَفْرَأَنَّهُمْ هَذَا أَوْ بَيْتَهُمْ فَلَمْ يَبْصَرُوا لِقَاءَهُمْ نَا أَنَّهُمْ يَفْرَأَنَّهُمْ هَذَا أَوْ بَيْتَهُمْ فَلَمْ يَبْصَرُوا نِسَاً فَخُفِّبُوا بِهَا وَقَدْ لَهُمْ مَا تَلُوعُهُ عَلَيْهِمْ وَلَا أَدَرَّكُمْ بِهَا فَقَدْ لَهُمْ فِيْهِ عُمُرٌ مِّنْ قَبْلِهَا أَفْلَا تَعَقَّبُونَ فَقَمَّنَ أَظَلُّهُ مَمَّا أَفْتَسَرَّى عَلَيْهِمْ وَلَدَّهُ بِقَانَةٍ إِنَّهُ لَيَفْلِحُ اللَّهُ مُحِيْمُونَ وَيَعْلُمُونَ هَذُؤَا لَشَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ فَكَلَّمَتُهُمْ اللَّهُ يَمَا لَيْا نَعَلَمُ فِي الْبَسَاغِرِ وَلَا فِي الأُمُّ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَ عَلَيْهَا عَمَّا يُتَشَكَّرُونَ وَمَا كَانَ الْكَانُونُ إِلَّا أَمَّةٌ وَجِيْدَةٌ فَخُلِفُوا وَلَوْلَا كَيْمَةٌ سَبَقَتْ مَنْ رَبِّهِ أَفْقَحُ بَيْنَهُمْ فيمَا فِيهِ يُخْلِفُونَ وَيُخْلِفُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ عَلَايَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقَلَل إِنَّمَا أَعْلَمُ بِللهِ قَانُونًا نَظَرًا إِلَيْ مَعْلُومٍ مِّنْ أَلْمَانِظَرِينَ
وراء دعوتنا للناس رحمة من بعيد ضرآء مستهمل إذا لهم مكر في عيانيتما فرع الله أسرع مكررا إن رسولنا يعتبرون ما تمكرون هو الذي يسيرون في البر والبحر حقي إذا كنت في الفلك ويعين بهم يريح طيبة وفرحها بها جأنتها ريح عاصف وجاءهم السوء من كل مكان وظننا أنهم أحيظ بهم دعوا الأله تعالى يهديهم للذين ليس أعجيتنا من هذين لتكون من الذين يكررون قلما أن يعجهم إذا هم يعجون في الأرض يعجح عليهن الحقي يتأيدها الناس إنما يعجح على أنفسهم يمتع الحياة الذين ثمنا إلينا مرفوعا فنتعجح بما كنتم تعملون إنما مثل الخبيزة الدنيا جمآ أذولند دينهم من السماوات فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأئمن حتى إذا اخذت الأرض رخفا والذين وظل أهلها أنهم قدرون عليها أثناها أمرنا أبتلا أو هما فأجعلنها حصيدا كأن لغنا بالآمس كذلك نقضه لأنبي لقوم يتفكرون وله يدعوا إلى أرار السلم ويهدي من يشآ إلى سرط مستقيم
سورة يونس - الجزء الحادي عشر

للذين أحسنوا الخُصُصِّ وزيادة وليَّهم وجوههم قَرَنَ،
ولاِّ ذِلَّةٍ أُولِياءٍ أَصْحَبُ الخُلْقَةَ هُمْ فيها خَلِيدونَ،
كَسَبوا السِّيِّقَاتِ جَرَاءَ سِيَّاقِهَا بَيْسُلُها وَتَرَفَّهُم ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِن
اللَّهِ من عاصِرِهِ كَأَنَّا أُغْشَيْتُنَّ وَجُوهُمُ قَطِعًا مِن أَلِيُّ مَوْلِيْمَا
أُوْلِيَتِكُن أَصْحَبُ السَّانَارِ هُمْ فيها خَلِيدونَ،
جَمِيعًا ثُمَّ نَتِلُوهُ لِلَّدِينِ أَشْرَكُوا مَكْانِصَتُهُمْ أَنْسُ وَشَرَكَوْتُهُمْ قَُوْبُلَنا
بَيْنَهُمْ وَقَالُ شَرَكَوْهُمْ مَا كُنْتُمْ إِبَانًا تَعْبُدُونَ
فَكُنُوا بِاللَّهِ شَهِيدْنَا بِيْنٌمَا وَبِيْنِيْمَا إِنَّ كُلًا عَنْ عِبَادَتِهِمْ لَغَفِيلٌ
هَذَا لِيُنَبِّئُوا كُلٌّ نَفْسٍ مَّا أَوْصُلْتُهُ وَزَوَّدْنَا إِلَى اللَّهِ مَسْؤُلَهُمْ
الحَقَّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ يُرِزَّقَهُمْ
مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمْنَ يَتْلِى اللَّهُ السَّمَاعَ وَالأَبْصَرَ وَمَن يُخْرِجُ
الْحَقَّ مِنَ الْيَتِمَّةِ وَيَخْرِجُ الْيَتِمَّ مِن الْحَيٍّ وَمَن يُنْدِبُ الْأَمْرَ
فَسِقُوبَانُ اللَّهُ فَقُلُ أُفْلَ تَسَفِقُونَ فَذَلِكَ أَحْكَمَ اللَّهُ رَجُلًا آخَرَ
فَمَا ذَا بَعْدُ الْحَقَّ إِلاَّ الْقَلَعُ مَا أَيَّامُ تَسَفِقُونَ
كَذَلِكَ حَقَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الْذِّينَ فَسَفَقُوا أَنْتَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
سورة يس: الجزء الحادي عشر

قل هل من شركاءكم من يبديون إخلاق ثم يعيده، فقل الله يبدؤا إخلاق ثم يعيده. فأن تؤمنون فلا تؤمنون. قل هل من شركاءكم من يهدي إلى الخلق فقل الله يهدي إلى الخلق. فمن يهدي إلى الخلق أحق أن يتبين أمم لا يهدي إلا أن يهدي فما لحكم كيف تحكمون. ومما يتبين أظهرهم إلا أن أظهرهم لا يغني من أظهر شيطان إن الله عليكم بما يعملون. وما كان ها الفراء أن يقتصر من دون الله ولحسن صدق الذين بين يديه وفقههم الكتب لا ريب فيه من ريب العلماء أم يقولون أفتقرة قيل فأنثوا بسورة مثيله وأدعوا من أستطعتم من دون الله إن كنتم صديقيين. بل كذبوا بما لم يحيظوا بهم. ولقد يأتيهم تأويلة كذب الذين من قبلكم فأنظر كيف كان عميقة القلاميين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وزناب أعلمن بالتنفسدين وإن كذبوا فقل لي عمي وابنكم علمتم. إنتم تعلمون مما أعمل وأنتما برئ فإما تعلمون ومنهم من يستمعون إلا بك أفسنت تمام الصم ولون كأنوا لا يعقلون.
قَرَّ الْقُلُوبِ مِّن يَضْرِلُونَ ۛ أَفَأَقْتَلَ طَهْرًا أَلَّهُ عَلَيْهِ ۛ وَلَوْ كَانَوا
ۚ لَا يَبْصِرُونَ ۛ إِنَّ اللَّهَ لَا يَطْلِبُ مِّنَ النَّاسِ شَيْئًا ۛ وَلَسْبِنَ
النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يُظَهِّرُونَۚ وَتَوَمَّمُتْ يَصِرُّهُمْ كَانَ لَمْ يَلْبَغُواۚ إِلَّا
سَاعَةً مِّنِ الْيَوْمِ يَتَعَاوَنُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسَرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بَيْلَاءَ اللَّهِ
ۛ وَمَا كَانُوا مُهِتِدِينَۚ وَإِذَا نَرِينَّكَ بَعْضُ الَّذِينَ نَعْدُهُمْ أُوُّدُّونَ
ۛ قَالُوا مُرْجِعُهُمْ ۛ فَما أَلَّهُ شَهِيدٌ عَلَیْهِ مَا يَفْعَلُونَۚ وَلَكِنَّ
أَمْرَهُ رَسُولُۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَضَلُّ بَيْنَهُم بِأَقْسِطٍۚ وَهُمْ
لَا يَظَلِّمُونَۚ وَيَقُولُونَ مَثِيِّبًا هَذَا الْوَعْدُ إِنَّ ۚ صَدِيقٌ
ۛ فَلَأَأْمَلُ لَنُقَبَسِ ضَرًاۚ لَا تُقَبُّسِ ۛ إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍۚ أَجِلۡۛ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمۡ ثُلَّةٌۚ لَا يَشْتَقَّرُونَۚ ولَا يَشْتَقِيمُونَ
ۛ قَلْ أَرَأَيْتُمۡ إِنِّي أَنْتُمُ عَذَابُهُۚ بَيْنَا أَوْ نَهَارًا مَا ذَا يَشْتَجِيلُ مِنَ
مُجِرِّمُونَۚ أَنَّمِإِذَا مَأْوَىٰ أَنَّمِإِذَا عَدَا بِهِ‌ۚ أَلَّهُنَّ وَقَدْ كَسِمَ بِهِ
تَسْتَجِيلُونَۚ لَا تَقَبُّلُ لِلَّذِينَ ظَلَّمُوا ۚ ۛ وَتَسْتَجِيلُونَۚ ۛ أَحْقَقُ هُوَ فَكَّلِي إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي آنَّمَا أَنْتُمۡ مِجَرِّمِينَۚ قَرَّ الْقُلُوبِ ۛ
سورة يوسي - الجزء الحادي عشر

ومَتَّعَ أَنْ لَيَكُلُّ نَفْسٍ خَلْصَةً مَا فِي الْأَرْضِ لَآ أَقْتَدَّ بِهِ وَآَسَرْوَا
المُدَرَّسَةَ لَتْمَا رَأَوْا الْعِدَادَ وَقَضَىَّ بَيْنَهُمْ بِالجِسْلَةِ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ۖ أَلَّا إِلَّا إِنَّ اللَّهَ مَّا فِي الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَّا إِنَّ
وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَسْحَى أَصْرَرْنَهُ لَا يَعْلَمُونَ هَوْ يُنْجِي وَيُمِيتُ
وَأَلْهُمُ تَرْجَعُونَ ۖ يَتَأْيِهَا اللَّهُ حَتَّى جَآءَتْ تَحْمِلَةُ
مِنْ رَيْحَكَمْ وَشِفَاءً أَلَا إِنَّكَ فَيَدْخُلُونَ فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّلنَّافِئِينَ
۶۵۹ كُلُّ يَفْضِلُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذْكُرُونَ فَلَيْمَرُوا هُوَ خَيْرٌ مَّا
يَجْمَعُونَ كُلُّ أَرْزَقَتِهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رَزْقٍ
فَجَعَلْنَاهُمْ قَنْدَةً حَرَاماً وَخَالِلَاءَ فَقُلِ اللَّهُ أَنزَلَ اللَّهُ مَنْ عَلِىٰ أَلْلَهَ
تَفَسَّرُونَ وَمَا أَلْسِنُ اللَّدَاءِ يَفْسَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
يَبْعُومُ الْقَيْسِيَةُ إِنَّ اللَّهَ لَدُوْ فَضْلٍ عَلَى الْقَابِلِينَ وَلَا يَدْخُلُونَ
لَا يُشَكْرُونَ وَمَا تَجْعَلُونَ فِي شَأْنٍ وَمَا تَقْلُبُوا مَنْهَا مِنْ فَرْءَانٍ
وَلا تَعْلَمُونَ مِنْ عَلَى إِلاَّ كَانَا عَلِيِّيْنَ مَشْهُودِيْنَ إِذْ تُفْضِسُونَ
فِيهَا وَمَا يَعْرَبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ فَتْقِيَاتِ دُرْوَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِ
أَلْسَناَ إِلاَّ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلاَّ فِي كُتُبِ مُبِينٍ ۖ
سورة يوسيس - الجزء الحادي عشر

مصحف المجال والبدع في إسحاق وابن فرح

١٨١٥ - أَلَا إِنَّ أَوْلَيْيَاتِ اللَّهُ لاَ خَسُوفٍ عَلَّيْهِمْ وَلَا هُمْ يُجَزُّونَ
١٨١٦ - الَّذِينَ عَامَّنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١٨١٧ - لِلَّهِ البُشْرَى
١٨١٨ - فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَا تُبِدِّلُ لَكُمْ رَبُّكُمْ
١٨١٩ - دَالِكُ هُوُ الْقُوْرُ الْعَظِيمُ ١٨٢٠ - وَلَا يُجْزِينَكُمُ الْخَيْرَ
١٨٢١ - إِنَّ الْعِيْرَةَ لَلَّهِ جَمِيعًا ۖ هُوَ الْقَدِيمُ ۖ إِنَّا إِنَّ بِلَادُ
١٨٢٢ - مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَبْشِرُ الْمُدْخُنَ
١٨٢٣ - يُعْقَبُونَ مَنْ دَوَنَ اللَّهُ شَرَكَةً إِنَّ يَتَّعُبُّونَ إِلَّا
١٨٢٤ - عَلَىٰ وَإِنَّ هُمْ لَا يُجْزَىٰهُمْ هُوَ الَّذِى جَعَلَ لِلَّهِ
١٨٢٥ - ٱلْيَتِينَ إِنَّهُمْ لَيْسُواْ فِيهِ وَٱلْقَهْرُ مُبَصَّرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
١٨٢٦ - لَا يُفْعَلُهُمْ ۖ قَالُوا أَفْخَذْنَا ٱللهَ وَلَدًا
١٨٢٧ - سَبِحَتْهُ وَهُوَ ٱلْغَيْبِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
١٨٢٨ - إِنَّ عِنْدَهُمْ مَنْ سَلَطِيْ ۛ يُقَدِّسْ أَقْلَمُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَ
١٨٢٩ - ۛ تَعَلَّمُونَ ۛ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَبْدِيْبَ
١٨٣٠ - لا يُقْلِبُونَ ۛ مَنْ تََىْ فِي الدُّنْيَا هُمْ إِلَّاهُمَا مَرْجَعُهُمْ تََىْ
١٨٣١ - ۛ نُذِيفُهُمْ عَقَابَٱلْمُدْنِىٰ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ
سورة يوسيس - الجزء الثاني عشر

 устройه عاد الله لأبي إسحاق

إلى نبي نوح، قال: إنما أرسلت为你، فأتيت بآيا لعل يخدم الله وذكرت ما أتمكنت به من أن أوجههم إلى عدوهم، وجعلتهم خالقتم

ولولا نظروا فإن تولينهم فما سألتمهم من المسلمين

فكذبوا فنجئت بهم في الملك وجعلتمهم خالقتم

فأعرفتا الذين كذبوا فإني فأنظر كيف كان عقليتكم المهدرين

ثم بعثتمنا من بعدها رسولًا إلى قومهم فجاجأوهوم بالبينت

فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به، من قبل كذبوا نطبعت قبل ملود

المتبرعين ثم بعثتمنا من بعدهم موسى وهودون إل

فزعون وملايين، فإني فأتستكيروا وكنوا قومًا تجرميين

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا ليسحر مبين

قال موسى أتفكرون للحق لما جاءتم به سحر هنداً ولا يفلس

السنجرون قالوا أجعلتما لتلفتنا عما وجدنا عليكم مثابنا

وتصون للكبار كبارًا في الأرض وما تخن لكم بما ظممين
وصَلَّى وَصَلَّى إِلَى اللَّهِ وَرَضَى عَنْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَيَّمَهُمْ وَأَيَّمَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَيَّمَهُمْ وَأَيَّمَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِينِ. وَعَلَى ٱلسَّيِّدَةٍ مِنَ ٱلسَّـيِّدَةِنَّ وَأَيَّمَهُمْ وَأَيَّمَهُمْ مِنَ ٱلسَّـيِّدَةِنَّ، وَأَيَّمَهُمْ وَأَيَّمَهُمْ مِنَ ٱلسَّـيِّدَةِنَّ، وَأَيَّمَهُمْ وَأَيَّمَهُمْ مِنَ ٱلسَّـيِّدَةِنَّ.
سورة يونس - الجزء الحادي عشر

قال قد أُبيت دُعوَتِي فأُسْتَقِمْتُ ولا تَنْبِعَانِ سَبِيلَ

الذين لا يعلمون ٨٨، ووجبنا يبني إسرئيل بُيُحَرَ

فَأَتَبَعُوهُم فَوَعَنَّوْا وَجَنُودُهُ، بَعْبَعًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ

العرق قال عامث أنف، لا إله إلا الله عامث فيه بنىو إسرائييل

وَأُنَّا مَن النَّاسِينَ ٦٠, وَقَدْ عَصِيتُمْ قَبْلَ وَكُنْتُمْ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ٦١, فَأَلَّمَهُمْ نَتْجِيهَا يَتْدِيَكُور كَأَنَّ في نَفَاطِسٍ يَنَبِعُونَ لَمْ ۚ

حَلَفْكَ عَنٌّ وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن عَائِشَةَ لَعَفَفُُوْنَ ٦٢, وَلَقَدْ بَوَالَوْا بِنَبِي إِسْرَئِيل مُبَيَّنًا صَدِيِّدًا وَزَرَقْتُهُمْ مِنْ الْدِّينِ

فَمَا أَخْتَلَفْوَا حَتَّى جَاهِزَهُمْ أَلْعَمَمُ إِن رَّبُّك يُقَضِّي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

فَيَبَّى كَانَ فِي شَكِّ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ۗ فَسَّلِ الَّذِين يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ ۗ لَقَدْ جَآءَ الْحُقُقُ مِن رَّبِّك ۗ فَإِنَّا تَقْصُونَ مِنَ الْمُسْتَرِبِينَ ٦٣, وَلَا تَقْصُونَ مِنَ الْدِّينِ كَذَٰلِكَ يَأْيُبَ اللَّهُ فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ

۸٤, إِنَّ الَّذِينَ حَقَّت عَلَيْهِمْ كُلْمَاتَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۸٥, وأَلْوَجَاءَتْهُمْ كُلَّ عَابِهِ حَتَّى يَتَبَصَّرُوا أَعْدَادَ الأَلَّيْمِ ۸٦.
فَجَاءَتْ قُرْبَةٌ عَامِتَةً فَنَقَعُهَا إِيَّاهُمْ أَلاَّ كُونُوا لَهَا
عَامِنَوا كَفْتُنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحَيِّي فِي الْخَيْرَةِ الْأَلْبَاءِ وَمَعْتَنِهِمْ إِلَى حُيْبَٰنَا وَلْتَنَادُوا رَبَّكَ لَا مَنْ مِنْكُمْ مِنْ الْأَرْضِ كُلَّهُمْ
جَمِيعًا أَفَأَتَنَا نُصْرَّهُ النَّارِسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا كَانَ لِبَنَيِّنَا أَنْ يُؤْمِنُنَّ إِلَّا يَدْعُونَآ إِلَّا فَأَظْلَمُوا مَآذًا فِي الْأَسْمَكَةَ وَالْأَرْضِ وَمَا نُعَيْنِي أَلَّا يُنَادَيَنَّهُ وَالْمَسْطُورُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
فَهُمْ يَنْتَظُرُونَ إِلَّا مَثَلَ أَيُّامِ الْذَّيْنِ هُمْ خَلَّلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ
فَقَلَ فَأَنْظُرُوا إِلَى مَعَصِمٍ مِنْ الْمَتَّارِضِينَ ۚ فَمُضَجَّجُ
رُسُلُنَا وَالَّذِينَ هُمْ عَامِنُوا كَذَٰلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نَجِجُ الْمُؤْمِنِينَ
ۚ فَقَلْ يَا نَفْسِكَ الْكَاتِسُ إِنَّكُمْ فِي شَكِّ مِنْ دِينِ فَلَأَ أَعْبُدُ الْذَّيْنَ
تَعْبِدُونَ مِنْ دُونِ ۗ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَوْ أَقْمُ وَجَهَٰدَ الْمُؤْمِنِينَ حَنِيفًا
ۚ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ۗ وَلَا تُقَدِّعُ مِنْ دُونِ ۗ مَا لَا يَنْتَفِعَكَ إِلَّا يَضَرُّكَ فَإِنَّهُ كَأَنَّكَ ذَٰلِكَ إِذَا مِنْ الْقَلِيلِينَ
سورة هود - الجزء الحادي عشر

وَإِنْ يُمْسَأَكَ اللَّهُ بِضَرْرٍ فَإِنَّكَ كَانْتُ فَتَىٰ عِندَ اللَّهِ إِلَّا هُوَ وَأَنَّهُ كَانَ يَعْفَرُ فَإِنَّكَ رَآىَ لِقَالِهِ "يُصَبِّبَْ بِهِ مِنْ يَتَّبِعِيهِ مِنْ عَبَادِهِ" ۖ وَهُوَ الْعَفْوُ عَلَيْهِمْ ﴿۱۷﴾ فَلَيَدْعُوهَا أَنْتَاسَ قَدْ جَاءَ سَكَنُوهُ أَلْقَىٰ مِنْ رَيْحٍ قَنِّي إِنَّنَّا يَهْتَدِي لِلْقَلْبِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضَلْ عَلَيْهِ وَمَا أَنَا عَلَيْهِمْ بَيْكَٰرٍ ۖ وَأَنْبِعٌ ﴿۱۸﴾ مَا يَوَحِّي إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّى يَحْصُلَ اللَّهُ وَهُوَ حَيُّ الْحَيَّيْنِ

١۸٩٠

بهـم اللَّهُ آلِالَّهِ الرَّحِيمُ

الَّذِي كَتَبَ عَلَيْهِمْ الَّذِي مَرَّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ حَكِيمٌ خَيْرٌ أَلَا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنَّهُ لَحَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱﴾ وَإِنَّكَ تَبْشِيرٌ ۖ وَإِنَّكَ أَسْتَغْفَرْوا رَبَّكُمُ تَمَسُّوهُ إِلَيْهِ إِبْتِغَبُوهُ ۖ مَتَابًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجِلٍ مَّسْمَىٰ وَبَيْوَاتٌ ۖ فَإِنَّكَ لَذِي قَضَلَ قَضَلًاً ۖ وَإِنَّكَ تَبْشِيرٌ ۖ وَإِنَّكَ أَسْتَغْفَرْوا رَبَّكُمُ تَمَسُّوهُ إِلَيْهِ إِبْتِغَبُوهُ ۖ مَتَابًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجِلٍ مَّسْمَىٰ وَبَيْوَاتٌ ۖ فَإِنَّكَ لَذِي قَضَلَ قَضَلًاً ۖ وَإِنَّكَ تَبْشِيرٌ ۖ}

٢٢١
سورة هود - الجزء الثانى عشر

{\( زَفَّرُوا \)}

بإسكان الياء للجالاب وابن فرح فقط ، أما ابن إسحاق فليس له في هذا الباب شيء، ويعق على ضم الياء.

{\( قَرِىِّنَّكُمُ الْقُرۡآنَ \)}

قوا الثلاثة بفتح الياء وصلًا.
سورة هود - الجزء الثاني عشر

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

١٩٠

فَأَنْفَقُوْاْ إِيَّهَا سُورَ قُرْآنٍ مُفَقَرَتٍ١٩٠

وَأَدْعُواْ مَنْ أَسْتَطَعُّهُمْ مِنْ دُونِ الْأَرْيَاءِ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ١٩٠

فَأَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لِعَبْدِنَّ أَنْفَقُوْاْ أَنَّهَا أُنْزِلَتْ نَزْلًا مَعْلُومًا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ لِلَّهِ وَأَنَّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ١٩٠

مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَخْبَارَ الْأَلَٰٓدَمِيَّةِ وَرَزْيَتِهَا نُوقعَ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسَوْنَ١٩٠

أَوْلَٰٓيَّكُمْ الْأَلَٰٓمَيْنِ أَلِيسَ لَهُمْ فِي الْأَخْرَجِ إِلَّا أَلِيَاتٌ وَحِيَّةٌ١٩٠

مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَنْطُلُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ١٩٠

أَفْسَنْ كَانَ عَلَى بَيْتٍ مَنْ زَيْدَةِ، وَيَكْلُوْ شَاهِدُ مَيْتٍ مَنْ فِي بَيْتِهِ١٩٠

كَتَبُ مَوسِى١٩٠ إِنَّا وَرَحَّمْنَا أُولَٰٓيَّكَ يُؤْمِنُونَۚ١٩٠ فَأَلَّا تَكُ نَكَّٰنَ فِي مَرَّةٍ مَلَّةٍ إِنَّهُ مُخْتَق٢٠٠ۚ١٩٠

مَنْ رَيَّبَكَ وَلَا صَيْحَةٌ أَصْحَحَ الْأَلَٰٓمَيْنِ لَا يُؤْمِنُونَ١٩٠ۚ١٩٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنْ أَقْتَرَزَ عَلَى الْأَلَٰٓمَيْنِ كَذَٰلِكَ أُولَٰٓيَّكَ بَعْضُكُمْ عَلَى رَيْبِهِمْ، وَتَفْصِيلُ عَلَى الْأَنْفَقَاءِ هَٰذَهُ الْأَلَٰٓمَيْنِ كَذَٰلِكَ بَعْضُكُمْ عَلَى رَيْبِهِمْ إِلَّا لَعْبَةْ أَلَٰٓمَيْنِۚ١٩٠ۚ١٩٠ الْأَلَٰٓمَيْنِ يُصِدُّونَ ۚ١٩٠ۚ١٩٠ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَتَبَيَّنُوْاْ عَنَّاهَا وَهُمْ ۚ١٩٠ ۚ١٩٠ۚ١٩٠ بَعْضُهُمْ هُمْ ۚ١٩٠ ۚ١٩٠ أَظْلَمُوْنَۚ١٩٠ ۚ١٩٠
سورة هود - الجزء الثاني عشر

وصفت الجمال وابن إسحاق وابن فرح

أَوْلَٰئِكَ لَمْ يُعْلَمُوا مَعْجِرَيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مِنْ أَوْلِيَاءَ الْأَمْوَالِ يُضَعَّفُ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ كَانُوا يُطَيِّبُونَ الْمُكَذِّبِينَ وَمَا كَانُوا يُصَدِّرُونَ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُفَتَّرُونَ ۖ لَا جُرَّمَ أَنْ هُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۖ إِنَّ الْأَلَّامِينَ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۖ وَأَلْقَى أَرْسَالَنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ إِلَى أَخَافٍ عَلَيْهِمْ عَذَابٍ يُؤُوْمُ أَلِيمٍ ۖ فَقَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا أَلَّهَ مِنْ قُوْمِهِ مَا تَرَنَّكَ إِلَّا بَشَرُ مِثْلَكَ وَمَا أَرَأَيْتَ مِثْلَكَ إِلَّا الْأَلَّامَيْنِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۖ إِنَّ الْأَلَّامِينَ كَعَلَا بَادِئٍ وَمَا تَرَيْتَ أَحْصَامَ عَلَيْهِمْ فَضَلَّ نَسْطَحُمُ الْمَعْجِرَيْنَ ۖ قَالُوا يَقُومُ أَرْضَيْنِ إِنَّى عَلَى بَيْنَكُمْ مَدَنَّى وَفَاتَفَتْنَا رَحَمَةً مِّن عِبَادِكَ فَعَفَوْتَ عَلَيْهِمْ أَلَّمْ يَكُونُوا أَنَّى وَأَنَّى لَهَا سَلَاحُونَ
سورة هود - الجزء الثاني عشر

وربكم لا آسقكم عليه مالا إن أحرى إلا على الله وما أبشركم بما أرسلتكم قوما تجهلون ولا أقول أصحم عدي خزآين الله ولا أعلمن أعيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للدين تزدري أعفني ثم نؤمن الله أعلم بما في أنفسهم إلا أن.white

ليمن الظلمين قالوا بينسون قد جدلتنا فأسحرت جدلا فأتيتنا وما تعدنا إن كنت من الصداقين قال إنما يأتيكم مه الله إن شاء وما أنت بمجرجين ولا ينفعكم نضج إن أردت أن نصح لحسم إن كان الله يريد أن يعويلكم هم رجيف ومالم ترجعون أم يقولون أفتمروا فل إن أفتمروا فعمل إجرامي وأننا بريء ممآ تجرمون ووجب إلى نوح أن له يؤمن من قومه إلا من قد عامن فلا تبنيس بما كأنوا يفعلون وأصدق الله بأعيتانا ورضيتما ولا تختيبتم في الدين ذلك ملمو أنه معرفون

225
سورة هود - الجزء الثاني عشر

لا تجدوا عليهم من فؤاد
فَسَوَفْ تَعْلَمُونَ مِنْ يَأْتِيَهُ عَذَابٌ عَذَابٌ مُّقِيمٌ
۱۹۰ ۱۹۱ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمُرًاٰ وَقَالَ أَلْتَحْذِرُ فَقُلْنَا أَحْمِلُوهَا ۱۹۲ وَقَالَ أَرْكَبُوا ۱۹۳ فِي هَذِهِ يَبْتَغُوهَا وَفَرَسْنَهَا إِنْ ذَٰلِكَ لَعُضْهُ رَجِيمٌ ۱۹۴ وَهُمُ ۱۹۵ يُبْتَغُونَ مَا أَهْلُهُ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٍ ۱۹۶ فَوَقَالُ أَرْكَبُوا ۱۹۷ فِي مَكَّةِ قُرْنُجَ كَالْجُبَالِ وَتَسَافَرُوا لَنْوَحُ أَبِنَهُ ۱۹۸ وَكَانَ ۱۹۹ فِي مَغْرِيٍّ نَٰبِيٌّ أَرْكَبُ مَعْنَا وَلَا تَضْطَعُ مَعَ الْكَفُّرِينَ ۲۰۰ قَالَ سَقَوْىٰ إِنِّي جَبَلٌ يَعِصَمُونَ مِنْ أَنْثَاءٍ قَالَ لَا عَاصِمٌ ۲۰۱ أَلْيَوْمَ مِنْ أَمَّرَ اللَّهِ إِلَّا مَّنْ رَجُمَ وَقَالُ بَيْنَهُمَا أَلْمَوْجٌ فِكَانَ ۲۰۲ مِنْ الْمُغْرِفِينَ ۲۰۳ وَقَيلَ بِتَأَرَّضٍ أَنْبِيَانِ مَآَكَ وَيَدْعُوا ۲۰۴ أَقْلِي وَيَغِيِّضُ الْأَمْعَاءَ وَقَضِيَ الْأَمْرَ وَأَسْتَوْتُ عَلَى الْجَوَّدِيٍّ وَيَكْبُ ۲۰۵ بُعُدُّا لِلْفَوْقِ المَظْلُومِينَ ۲۰۶ وَتَسَافَرُوا لَنْوَحُ رَبِّهِ ۲۰۷ فَقَالَ رَبٌّ إِنَّ ۲۰۸ أنَّىٰ مَنْ أَهْلِي وَإِنَّ عَدَدَ أَحْقُ وَأَنْتَ أَحْصِمُ الْحُكْمِيِّينَ ۲۰۹
سورة هود - الجزء الثاني عشر

قول بني وهب: اللهم إني ممن أهلك وعلمت أن أطيعك، فقلنا: لله وللرسول لعلى يطوقنا الله ورسوله، فإنه لم ينصح أن نطيعه.

قال ربي أنت جبريل: يفخذ الأذهان في وترحيم أصح من الخمسينين. قيل بني وهب: أهبط بسلم منا وبرحت علينا وعلل أمم مم معك وأمهم سمعتهم لم يمسهم من ءاباؤكم.

من أبناء الله لغب نوجها إلتق ما كنت تعلمها أنتم ولا فومكم من قبل هذا فأصبح إلتقاب للمتبقين. ومن غاب أن أخرج إلا على الذي قلتيني أفلا تغلبون. إن أنت إلا مفترون يفخذ اللهم لا استلتنص عليه، أخرج إن أخرج إلا على الذي فتحي أعبدوا الله ما حضمن أن إله.

وأقلبوا أستغفروا وربختم لم تعودوا إلا به يرسل أسماه عليهم مراقارا، وبرخت فصوه إلى فوستم، ولا تتوالوا فجذرين قالوا نهود ما جئتنا ببيثة وما تحن، يشارك هلا هنما عين قولك وما تحن لك بمؤمنين.

قرأ الثلاثة بفتح الفاء وتشديد الميم، لكن ابن فرح وراءه على إبلات يباع، وحذلها وغذلها، والحلال وحسن إصراق على حذلها وحذلها وحذلها.

فتقن

قرأ الثلاثة بفتح الفاء وصلا:
سورة هود – الجزء الثاني عشر

مصحف الحمال والابن إسحاق وابن فرح

فإنا نقول إنما أعترَفناك بعض الهمم يسوى قال إني أشهد الله

وأنا نحن نعلم أن برئ مم شكور من دونه فكيف دوني اليوم بما لم لا تنظرون فإنا تولئك على الله وربك ورب ضيم ما من ذاية إنما هو خذ وناصبيها إن ربي على صرط مستقيم فإن تولوا فقد أطلع اختكم ما أرسلت به إليهم ويستغل علي جماعة ربي قوما غيوركم ولا ضرورته شيك ان ربي على كل شيء حضيض وليما جاء أمرنا جتتنا هودا والدينين عاملهم وضعية يبنا وجيئتهم من عذاب عظيم وتسلك عاد جحدها إليهم رتتهم وعصفوا رسالتهم واقتبسوا أمر كل جبائر عبيد واتبعوا في هذته الدنيا لهن ويوم القيامة إلا إن عادا سقرا رتتهم أبدا بعدا أعد قوما هود وإلى ثمود أخاه صعبقا قال يقوم أعبدوا الله ما لحم من إنه غيرون هو أنفسها من الأرض واستعمركم فيها فاستغفرتم ثم نوبوا إلية إن ربي قريب مجيب قالوا ليست صلح قد كست فينا مرجوًا قبل هذا أنتم من أن تعيد ما يعبد عابادنا وإننا لبني شهد مما تدعونا إلا إنه مريح
سورة هود - الجزء الثاني عشر

قالوا: بلِيَّنُمْ أَرْنِئُنَّ إِن كَنْت عَلَي بَيْتٍ مِنْ رَبِّي وَأَبَائِيِّ

منَ هُجَمَّةٍ فَمَن تَصَرَّعَ مِنَ اللَّهِ إِن عَصَرَهُ فَمَا رَبِّ دُونِي

عَيْبَ تَخْسِيرٍ وَبَقِّيَّمُ هَذَهَ نَفْقَةَ اللَّهِ لَعَسُكُم مَايَةٍ

فَقَدْ رَوَاهَا تَأْصِيلٌ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا يَسْتَوِي قَيْتُمْ

عَدَّاً قَرْبَبٍ فَعَقَرُوهَا فَقَالُوا: تَمْتَعُوا فِي دَارِكُم

قَلَّةَ أَيْامِكُمْ وَعَدَّ غَيْرُ مَكْذِبٌ ١٠٠ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُهَا

أَمْرُهَا نَجِيَّتًا صَلِيحًا وَأَلْدِينَ عَمَّامًا مَعَهُ بَرَحَمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خَزَّازٍ بَيْوِيمٍ ١٠١ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ الْقَوْىُ الْعَزِيزُ ١٠١ وَأَخْذَ أَلْدِينَ غَيْرُ اسْتَعْنَاءٍ فَأَصَبْحُوا فِي دِينِهِمْ جَهِيمينَ

كَأَن لَّم يَعَظُّوْا فِيهَا أَلَّا إِن تَمَوَّدُ سَكَرُوا فَرُبُّهُمْ أَلَّا بِعَبْدٍ

أَلْمُودٍ ١٠٣ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِيَّ قَالَ نَاُوُلَّأْ سَلَّمَ قَالَ سَلَّمَ فَأَيْدَكَ أَن جَاءَ بِعَجْلٍ حَيْبِينٍ ١٠٤ فَلَمَّا رَأَى أَيْدَكَهُمْ لَا تَصِل إِلَيْهِ تَصِرُّهُم وَاوَجَسَ مِنْهُمْ خِيَّةٍ قَالَوا لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لَّوْتٍ ١٠٥ وَأَمْرَاهُمْ قَالَيْمَةٍ، فَضِحِكُّكَ قَبْسَمُرْتُكَ بِإِسْحَقَ وَمَن وَرَأَ إِسْحَاقَ بَعْقَبَ ١٠٥
سورة هود: الجزء الثاني عشر

قالَتْ يَسُوْلَيْنِي عَلَيْهِ عَجْرُّ وَهَذَا بَعْلِي، شَيْخًا إِنَّ هَذَا
لَمَّا عَجِبَ— قَالُوا أَتْعَجِبُونَ مِنْ أَمَّرٍ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ
وَبِرَكَانِهِ عَلَيْهِمْ، أَهْلُ النَّبِيِّ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا
قَالُوا ذَهَبَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ الرُّوَّغٌ وَجَاهَةَهُ أُبُسْحَرَ يُجْهِدِلُتِنا فِي قُوَّةٍ لَوْتٍ
فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلَيْمَةٌ أُوْهَ مُنْبِيٌّ، يُتَأَرَّهُمُ أَعْرُضُ عَنْ هَذَا إِنَّهُ
قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ عَادَانِ عَذَابٌ غَيْرَ مَرْدُورٍ وَلَمَّا
جَاءُوا رُسُلُنَا لَوْذًا سَيْءًا يَسُوْلَيْنِي عَجْرُرًا، يَسُوْلَيْنِي عَجْرُرًا، يُهْرُعْونَ إِلَيْهِ وَإِمَّا قَبْلٌ كَانُوا
يَعْمَلُونُ الصِّيَاقَاتُ قَالَ يَقُومُ هُنَّؤْلَاءُ بَنَاءً بَنَاءً أَطَهَرُ لَهُمْ
قَاتَلَا اللَّهُ وَلَا قَاتِلُونَ فِي صَبِيحٍ أَلْيَسْ مَنْ يُشُرِّعُ رَجُلٌ رَجُلًا
قَالُوا لَنْ نَفْعَلَ مَا لَنَا فِي بَنَاءٍ مِنْ حَيٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمَ مَا نُرِيدُ
قَالَ لَوْ أَنْ لَيْ بُعْطِمْ فَوْةٌ أُوْهَ إِلَى رَجُلٍ شَيْدٍ قَالُوا
يَلْعَظُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ نَصْلِبْنَا إِلَى إِبْكَ تِآسُرُ بأَهْلَكَ يُقَطِّعُ
مَنْ أَلْبَلْ وَلَا يَلْعَظْ بِالْيَدَ اسْتَحْدَفْ أَمْرُكَ إِنَّهُ مُصْبِيْهَا
مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مِوَارِدَهُمْ أَصْحَبُ أَلْيَسْ أَصْحَبُ يَقْرِيبٍ
سورة هود - الجزء الثاني عشر

قالوا: «جآ أَمرًا وَأَجْعَلْنا عَلَيْهِمَا سَانَةً مَّالْيًةً وَأَمْضَرْنا عَلَيْهِمَا حَجَاجَةً مَّيْن سَجْحَلَ مَنْضُودًا مَّسْوَمَةً عَنْذَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ الْقَلْبِينَ بِيَبِيعٍ» ١٠١ واَلِيَّةُ أَخَاهُمْ شُعْبَانَ قَالَ يَقُومُ أَعْبُدُواَ اللَّهَ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ إِلَـٰهِ عِيْـنَهُ وَلَنْ نَتْقَصَّـوْاَ الْمِكْرَانَ وَالْمِيِّزَارَانَ إِلَّا أَرْضَهَا كَـيْـرٌ وَلَنْ نَتْحَسَـوْاَ أَوْفَـوْنَ الْمِكْرَانَ وَالْمِيِّزَارَانَ بِالْقِسْـسَةِ وَلَنْ نَبْحْضَـوْاَ عَدَابَ يَـنْـوُرُ مُـجِيـبْ ١٠٢ أنَّـا أَشْيَاءَنـَـهُمْ وَلَا تَعْـثَرُواَ فِي الأَرْضِ مَـضْـمَـوَى١٠٣ بِيَقِـيَّـتِ اللَّهِ جُـبَـيْرٌ أَحَـيْـمُ إِن كَـنْـمُ مُؤْمِنٌَ وَمَا أَنَا عَلِيـحُم يَـحِيـيـمُ١٠٤ فَقَالُوا يُشْعِيـحُونَ أَصـِـرَّـتُونَا تَأْمُرُكَ أَنْ نَـثْـرُكَ مَا يَعْـبُدَ عَبْـدُكَ أَوَّـاَ أَنْ نَفَعَـلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَأْوَـا١٠٥ إِنَّلَكَ لَا أَنْتَ أَخْلِيـمُ الْمِكْرَانَ قَالَ يَقُومُ أَرْتُمْـمُ إِنْ كَـنْتُ عَلـى بَـيَـتُـهُ مِنْ رَبِّي وَرَفِقُهُ مَـنْ رَفَقَهُمْ رَفَقَـتْهُ وَمَا أَرْبَدَ أَنْ أَحَالَيْــتُهُ إِلَى مَا أَنْفَحُـهُ عَـنْهَا إِن أَرْبَدَ إِلَّا إِلَـٰـهِ الأَكْـلِمَ١٠٦ مَا أَسْطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَـيْهِ تَوَكَّـلْ وَإِلَـيْهِ أَتْبِيَ١٠٧
سورة هود - الجزء الثاني عشر

"ورَيْقَمُونَ لَا يَجِرُونَ نَصِيبٍ شَقَاقٍ أن يُصِيبَّاهُمْ مَّا آثَابُ

قَوْمٍ نُوحُ أَوْ قَوْمٍ هُودُ أَوْ قَوْمٍ صَدٍّيقٍ إِنَّما قَوْمٌ لُوْتُ مَّنْ يَتَّبِعُ

يُبِيعُ وَيَرَاهُمْ وَدَوَدُ ۚ قَالَوْا يُشْعِبُونَ مَا نَفْقُهُ كَثِيرٌ مَا نَفْقُلْ

وَإِنَّا لِنَفْرَنَا فِي ثُمَّ يُعْفِعُ وَلَوْلَا رَفْعُ أَرْجَمَنَا وَمَا أَنْتَ

عَلِيَّانِ بِعِرْبِهِ ۖ قَالَ يُقُومُ أَرْهَطُ أَعْزُ عَلِيَّهِ مِنَ

اللَّهِ وَأَخْطَأْتُمُوهُ وَأَخْطَأْتُمُوهُ ظَهَرِيْنَآ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعَمَّلُونَ

ۖ فَحَيْظُ ۗ وَيُقُومُ أَعْمَلُوا عَلَى مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِلَى عَيْسُلِ

سَوْفَ تَعَمَّلُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْرِبُهُ وَمَنْ هُوَ

صَدِيبٌ وَأَرْتَفَعُوا إِلَى مَعْصِمٍ رَقَبَٰتٍ ۖ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُهُ

أَقُلُّوا شَغٍّي يُطُبِّعُونَ وَأَلَّذِينَ عَامَّلُوا مَعَهُ بَرَحْمَةٍ مَّنَا وَأَخْذَتِ

أَلَّذِينَ قَلَلَ مِنْ الصَّيْحَةِ فَأَضْبَحُوا فِي دِيرَهُمْ جَهَّانِينَۖۖ كَأَنَّا لَمْ يَغْنُوا بِهِ أَلَّا بَعْدَهُمْ كَمَا بَعْدُ بَتَّمُودٍ ۖ وَلَقَدْ أَرَسَلْنَا مُوسى بْنَ يَحْيَى وَسُلَطَنَ مُيَسِينَ فِي فَرْعَوْنَ

وَمَلَإِيهِ فَاتَبَعُوا أَمْرَ فَرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فَرْعَوْنِ بِرَشْدٍ

"
صغيرة هود - الجزء الثاني عشر

٢٠٥٠ (جاء أمٍّرٌ)

الثانية على حصن المهرة الأولى وحيدن لا يغني ما لم من قصر
المد هنا، وريد للجبل وحدة وح.
أيا: وهو تسهيلا المهرة الثانية كورش
مع فوقي الفنر في المفصل لـ

٢٠٥١ (ب랜د) وَهُمُّ}

بسائل حالة للجبل وابن فرح فقط.
ما ابن إسماعيل فليس له في
هذا الباب شيء ويبقى على كبر الله

٢٠٥١ (بُنِتَ) قرأ الثلاثة بإيابه وصلأ

٢٠٥٢ (سُعِدْواَ)

قرأ الثلاثة بفتح السنين.
۲۳۴

سورة هود - الجزء الثاني عشر

سورة هود - الجزء الثاني عشر

قالاً تلك في مجرى ممّا يعبّدُهُمّ إنّما يعبّدُونّ إلاّ كَمَا يعبّدُونّ
هُمّقُبّلَ وأنّا لموَّفَقُونّ نصيّبُهُمّ غير منقوصٍ.
ولقد كتبنا موسى الكتب فأختّلّف فيه ونَّبَلَ كِلّمَةً
سَبِقت من رَبِّك لفُضْيَة بَيْنَهُمّ وإنهمّ لفِي شَكّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
وَإِنَّ كَلَّا لَّمَّا لَمْ آيَتُوهُمّ رَبّك أَعَمَّلْهُمّ إِنّهُ بَيْنَ مَثْلِهِ
خَيْرٍ فَأَسْتَقْمِهِمّ كَمَا أَمَرْتَ وَمُن تَابَت مَعَاهُ وَلَا تَظْغِعْوا
إِنّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تُكْرِهَا إِلَى الَّذِينَ ظْلَمُوا
فَقَنَّسْهُمّ أَتَهَارُ وَمَا لِكَ مِنْ دُونِ اللَّهّ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ
لَا نَتَّصَرُّونَ وَأَقِمْ الْصَّلَاةَ وَطِلْفِ الْفَرَاح وَزَرْعِفًا مِنْ
آيَتِهِ إِنَّ الْخَسَسِنَتْ يُذْهِينَ الْمُتَّقِينَ ذَلِكَ ذَكَرْئُ لِلذَّكِرِينَ
وَأَضْرِبْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحِيّينَ قَلْوُلًا
كَانَ مِنَ الْمُتَّلِمِينَ مِنْ قَبْلَهُمّ أُولِوَتْ بَقِيّةً يَنْهَوْنَ عنّ الفِسَادِ
في الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلًا مِمْنَ أَخْيِهِمّ مَنْ تَّهْمُهُ وَأَنْبِعَ الْأَنْبِيَّ
جَلَّمَوْاهُمّ مَا أَتُرَّهُمّ فِيهِ وَكَانُوا مُحَجِّرِينَ وَمَا كَانَ
رَبَّك لِيُهْلِكَ أَلْقَرْفِى بِذَلِكَ وَأَهْلُهُ مُضْلِبُونَ.
سورة يوسف - الجزء الثاني عشر

ملاحظة: آية (33) غيلانون

لا يعدها المدقق الأخير رأس آية، أفهما غير مصدوري لثلاثة

ملاحظة: آية (35) غيلانون

لا يعدها المدقق الأخير رأس آية، أفهما غير مصدوري لثلاثة

وصفت الجمال وابن إسحاق وابن فرح

ولَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلْ النَّاسَ أَمْتًا وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

٨٨

إِلَّا مَنْ رَجَمَ رِبَاطٍ وَلِذَلِكَ حَلَفْتُهُمْ وَتَمَتَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ

٨٩

لَا مَلَّالٌ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَبَّانَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠٠ وَكَلَا نَقْصٌ

عَلَيْكَ مِنْ أَنْبِئَهُ الرُّسُلِ مَا نَأْتَيْتَهُ مَنْ فَوَاتَكَ وَجَاءَهُكَ فِي هَذِهِ

١٠١ أَحْقٌ وَمُوَعَظَةٌ وَذَكْرِى لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢ وَقُلْ لِلْجَبَّانَةِ لَا يُؤْمِنُونَ

١٠٣ أُعْمَلُوا عَلَى مِكَانٍ ١٠٤ إِنَّا عَلِيمُونَ ١٠٥ وَانْتَظِرُوا إِذَا مُنْتَظِرُونَ

١٠٦ وَلَهُ عَيْبُ السَّمَّاءِ وَالأَرْضِ وَأَلْيَهُ يُرَجِّعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ

١٠٧ فَأَعْفَعَهُ وَتَسْوَكْ عَلَيْهِ وَمَا رَبِّكَ يَعْفِفُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

١٠٨

بِنَعْمَةِ اللَّهِ الرَّحِيمِ

١٠٩ ﻭَيَكُونُ آيَتُ اللَّهِ ﻟِلْكِتَابِ ﺍﻟْمُبْتَرِكِينَ ١١٠ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ﻏَرَّاءً عَرَائِبًا

١١١ لَعَلَّهُمْ يُعْلَمُونَ ١١٢ أَنْ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصْصَ

١١٣ يَمْسَى أَوْحَيْتُ إِلَيْهِ هَذَا الْقُرْآنَ إِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ

١١٤ لَمْ يُعْلِمُ الْغَيْلَانِ ١١٥ إِذَا قَالَ يُوسُفُ لَا إِلَيْهِ يَلْتَبْ إِلَيْهِ رَأِيْتُ

١١٦ أَحْدَ عَشْرٍ كَوْكَبًا وَأَلْقَسَمَ وَأَلْقَسَمَ رَأَيْتُهُمْ لَسْجِدِينَ ١١٧
سورة يوسف • الجزء الخانبي عشر

قال عليه السلام: لا تفصُّصُ رَبِّيَاتَكَ عَلَى إِخْوَاتِكَ فَيُكْيِدْكُمْ نَاكَ كَيْدًا. إنَّ الْمَهِيدَةَ لَلَّهُ الْإِنسَانُ عَدُودًا وَسُحُبًا. وَكَذَٰلِكَ يَعْفَأُ الْمَدِينَةُ وَيَعَلُّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَخَادِيمِ وَيَحْمِرُكَ عَلَيْكَ وَعَلَّهُ عَلَى عَكَّا. يُعَقِّبُ كَمَا أَنْتَ تَعْقِبُ بِمَثَلِ أَبُوكَ بِمَثَلِ أَبِي. فَاتَّبِعُوا يُوسُفَ وَأَهْوَأْ أَحْبَبَ إِلَى أَيْبِنَا مَنَا وَخَنَّ عَضْبَةً إِنَّ أَبَاكَ لَغَيْرِ صَالِحٍ مَّيِّنٍ. أَقْتِلُوا يُوسُفَ أَوَ أَظُرُوحُ أَرْضًا يُقَلِّلُ لُكْحَةَ أَبِيَّةَ مَيِّنٍ وَيَصَوَّنَا مِن بَعْدِهِ. قُوَّمَا صَلِيَّيْنِ. قَالَ قَدْ مِنْهُمْ لَمْ تَقْتِلُوا يُوْسُفَ وَأَلْفُوهُ فِي عَيْبَتِ أَلْبَدِ يَلْتَقِظُهُ بِغَضْبِ السَّيَّارَةِ إِن كَثِّرَ فَقِيلُهُنَّ. قَالُوا يَتَّبَاعُت مَالِكَ لِتَأْمُنُّهَا عَلَى يُوْسُفَ وَأَنَا لَهُ. لَنَتَسْخَرُ ثُمَّ مُسَلِّمُهُ مُعَا عَدُوٌّ يُزَيِّنُ وَيَتَرَشَّعَ وَيَلْعَبُ وَأَنا لَهُ. لَحِفْظُونَ قَالُوا إِلَى لَحِفْظْيُونَ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَحَافُ أنْ يَأْتِشَةَ الْيَدَانُ وَأَتْبَعُ عَنْهَا عَرْفَيْنُ. قَالُوا لَعَنْ أَحَدُهُ أَلْبَدْ وَخَنَّ عَضْبَةً إِنَّا إِذَا أَخَمَسُونَ أَخَمِسُونَ أَخَمِسُونَ.

قُرِّا الْقُلْوَى بِكَسِيرِ الْيَاءِ وَصَلَا.

قُرِّا الْقُلْوَى بِكَسِيرِ الْيَاءِ وَصَلَا.

قُرِّا الْقُلْوَى بِكَسِيرِ الْيَاءِ وَصَلَا.
سورة يوسف - الجزء الثاني عشر

فَلَمَّا دَهَثُوا يَهُودًا وَأَجَعَالُوا أَنْ يَجَعِّلُوا فِي غَيْبَتِ أَلْبِبٍ وَأُوْحِيَتْ إِلَيْهِ لَدَنْيَاهُمْ يَأْمُرُهُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعِرُونَ وَجَاهِرُ ابْنَاهُ عَشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا بَلْ أَبَنَاؤُنَا إِنَّا ذَهَبْنَا ذِتْرِيْقٍ وَتَرْكَنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِينًا فَأَتَتْ لَدَنْيَاهُمْ وَمَا أَنَتَ بِمُوْمِينِ وَلَكُمْ كُنَا ضَطَافُينَ وَجَاهِرُ عَلَيْ قَبِيْضَهُ وَكَذَا قَالَ لَبِلْ سُوْلَتَ لَعَلَّهُ أَنْفَسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرُ جَيْلٌ وَلَهُ اللهُ الْمُسْتَغْفِرُ عِلْلَ مَا تَصِفَ فَٰٰٰحَاءَتْ سُبُرُهُ فَأَرْسَلَوْا وَأَرْتُهُمْ فَأَذَلَّ دَلُوًّا فَقَالُ يُبْنُشَرٌ هَذَا عَالَمُ وَأَرْسِلْهُ بِصَبِعَةٍ وَلَهُ الْحَكَامُ وَسَمَعُوْا أَنْفَسَكَنَ وَقَالَ جَيْلٌ مُهَيَّنَاءٌ وَكَانُوا فِيهِ مِنْ الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَلَآ أَنْفَعَأَنْ أُنْفَعُ بِهِ أَمْرًا أَوْ نَتَخَبِّدُهُ وَلَدَآ كُنْذَا مَكَرُوا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلَعَلَّهُ مَثَلًا لَّهُ مَثَلَّهُ وَأَنَّهُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَهُ الْكَرَامُ أَنْفَعَ أَمَامَ الْآدِبِينَ وَلَآ أَنْفَعَأَنْ أُنْفَعُ وَقَالَ جَيْلٌ أَنْفَعَهُ إِلَّا الْمُهْتَدِينَ
سورة يوسف - الجزء الثاني عشر

قُرِّر النَّاسُ لِيُجْعَلُنَّهُ مَعَ مِنْ دُرْرٍ وَمُلْعَبٍ وَنَفْسٍ يَعْمَلُ لِيُخْلِي نَفْسَهُ مِنْ خَيْرٍ، وَإِنَّهُ مُتَّقٌ.}

قُرِّر النَّاسُ لِيُجْعَلُنَّهُ مَعَ مِنْ دُرْرٍ وَمُلْعَبٍ وَنَفْسٍ يَعْمَلُ لِيُخْلِي نَفْسَهُ مِنْ خَيْرٍ، وَإِنَّهُ مُتَّقٌ.
فَلَمَّا سَتَعَبَّتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرَسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتْكَنَّا وَقَاتَتْ
كُلْ وَاحِدَةً مَّنْهَا سَيْكِيْتَا وَقَالَتْ أَخْرَجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْتَا أَسْتَرْبَتْهَا.
وَقَطَعْنَ أَيْدِيْهَا وَقَلَّنَّ خَيْشٍ يَلِيهَا مَا هَدَا بَصْرًا إِنَّ هُذَا إِلَّا مَلَكٌ
كَرِيمٌ قَالَتْ فَنَقْلِتْنِي الْأَلْدَى لَتُشْتَهِيْ فَيِهِ وَلَقَدْ رَوْدُتُهُ عَنْ
نَفْسِهِ. فَأَسْتَعْصَمْ وَلَيْنَ لَمْ يَقْلِعْ مَا عَمْرُهُ. لَيْسَ جَنَّتٌ وَلَيْكُونَا
مَنْ أَلْصَاطِرِينَ قَالَ رَبِّ أَلْسَجْنِ أَحْبُبَ إلَيْهِ مَا يَبْدُعُوْنَ
إِلَيْهِ وَلَا تَصْرِفَ عَنْهَا كَيْدَهُ أَصْبُ إلَيْهِ وَاَطْخُنْ مِنَ الْجَهَلِينَ
فَأَسْتَجِبَ لَهُ رَبُّهُ تَصْرِفَ عَنْهَا كَيْدَهُ إِنَّهُ هُوَ الْمَيْلِيُّ
الْعَلِيمُ كَنْ بَدَأْنَ لُهُمْ مِنْ بَعْضِ مَا رَأَوْا أَلْعَبَيْنِ لَيْسَ جَنَّتَهُمْ
حَتَّى جَيِّنٍ وَدَخَلَ مَعَهُ أَلْسَجْنِ فَقَتَبَنِي قَالَ أَحْدَهُمَا
إِلَيْهِ أَرْتُنِي أُعْصِرُ خُمْرًا وَقَالَ الْأَخْرُ إِلَيْهِ أَرْتُنِي أُحْمَلُ فَوَقَ
رَأِي حُمُّرَ أَتْحَلَّ أَطْلَبْ مِنْهَهُ بَيْنَتَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا تَرْكُنَ مِنْ
الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرِقَائِنِهِ إِلَّا تَنْبُشُتُمَا
بِتَأْوِيلِهِ. قَالَ فَأَيْتَكُمَا ذَلِكْ أَمَّا عَلَمُي رَبِّي إِلَى تَرْكُتُ
مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ يَبَاءِرُونَ هَمْ صَفْخَرُونَ.
سورة يوسف - الجزء الثاني عشر

وَأَنْبَعَثْتَ مَلَٰلٗا عَلِيّاً إِلَىٰ يُبْرَهَٰمٗ وَإِسْحَاقٗ وَيَعْقُوبُ مَآ كَانُ لَنَا أَنْ نُشَرَّكَ بِاللّٰهِ مِن شَئٗ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ النَّاسِ وَلَكِنْ أُحْصِرُ أَنْثَٰثَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ أَنْبَعْثَنَا عَلَىٰ بَنِي يَسَاعٖ عَلَىٰ دِينٗ إِلهٗ يَهِيْهَا مِنَ اللّٰهِ إِلَّا ﴿الّهُ وَلَعَلَّهُ أَطْهَرُ اٗنْبَعْثَنَا عَلَىٰ بَنِي يَسَاعٖ عَلَىٰ دِينٗ إِلهٗ يَهِيْهَا مِنَ اللّٰهِ إِلَّا ﴿الّهُ وَلَعَلَّهُ أَطْهَرُ ﴿الّهُ وَلَعَلَّهُ أَطْهَرُ
سورة يوسف - الجزء الحادي عشر

قالوا أَضْعَفُوا أَحَلَّمِهِ وَمَا نَخْنُ يَتَأَوَّلُ الْأَحَلَّمُ يَعْلَمُونَ
وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَذَّنَ بَعْدَ أَمْثَلٍ أَنَا أَتَبْصِرُ بِيَتَأَوَّلِهِ
فَأَرْسَلُونَ يُوسُفُ أَيْهَا الْمُسْلِمُونَ أَقْطَنَا فِي سَبِيلِ أُمْرِي
سَيِّمَا يَأْتِحُلَّنَّ سَيْبُعُ عِجَافٍ وَسَيْبُعُ سَمِتُّا فَخُضَرَ
وَأَخْرِجْ يَبْعَثْكُمْ أَرْجَعُ إِلَى الْأَلْفِ لَعَلْهُمْ يَعْلَمُونَ
قَالَ تَزَرَّعُونَ سَيْبُعَ سَبِيعَانِ دَايَأَيْنَا حَصُصُدُمُ قدَّرُوهُ فِي سَمِتُّا إِلَّا قَلِيلًا مَّنِّ أَتَأْصَلُونَ
نُمْ يَأْتِي مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ سَيْبُعُ شَادَادٌ يَأْصَلُنَّ
مَا قَدْمُتُمُ لَهُ إِلَّا قَلِيلًا مَّنِّ أَتَحْصَنُونَ
مَا يَبْتَغُونَ مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ عَمَّا فِيهِ يُعَادُ الْأَلْفَ وَفِيهِ يُبْصِرُونَ
وَقَالَ الْمَلَكُ أَنْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الْنَّارُ أَرْجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَسَتَلَهُ مَا بَالَ
الْيَسْوَةَ الَّتِي قَطَعُنَّ آيَاتِهِنَّ إِنَّ رَبِّي يُبْقِي فِيهِ عَلَىٰٓ قَالَ
مَا فَتَحْبُسُنَّ إِذْ رَوْدُتُنَّ يُوسُفُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَنَّ حَشَّ اللَّهُ
مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوَى قَالَتُ الْأَمَّةُ أَرْضَهُ أَلَّا يَخْضَحَ
أَخَذَ أَنَا رَوْدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَأَنَا لَيُسْتَنَبُّ كَيْدَ أَلْصَادِقِينَ
لِيَعْلَمُ أَنَا لَمْ أَخْبِثُ بِالْقَبْيَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ أَلْصَادِقِينَ
سورة يوسف – الجزء الثالث عشر

وَما أَبْرَزَتْ نَفْسٌ إِلَّا نَفْسَ لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا مَا رَجَمَ
ْرَبُّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ 
وقال آل الملك آمنة يه استغفره

سورة يوسف – الجزء الثالث عشر

النخلة على ثلاثة أوجه:
1. عمل قلب الهجرة الأولى ووا دمكورة وبذل الدعا الساكنة التي قبلها فيما (وهو المقدم له).
2. يندرج مع ابن فرح وابن إسحاق على
3. وله تسجيل الأول وتجزئة الثانية

كلية القراءات:

**** تفسير 

قراً في نهج الابن، وصلّا

بالاسوة إنا

النخلة على ثلاثة أوجه:
1. عمل قلب الهجرة الأولى ووا
2. دمكورة وبذل الدعا الساكنة التي
3. قبلها فيما (وهو المقدم له)

وله تسجيل الأول وتجزئة الثانية

كلية القراءات:
ابة إلى أخته أبوهم ما كان يُعْفَنَ عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مَن شَاءَ إِنْ أَخَصَمْ إِلَّا َّلَهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلَّتْ وَعَلَيْهِ قَلِيلًا تَوَكَّلَّوْنَ وَلَّمَا دَخَلُوا مِنْ خَيْثَ أَمْرَهُم بَعْضُهُم بَعْضًا مَا كَانَ يُعْفَنَ عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مَن شَاءَ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِهِ يُعْفَوَ فَقَدْشَاهَا وَأَنَّهُ لَدَوْ عَلَيْهِ لَمْ أَعْلَمَنَّهُ وَلَسْنَا أَحْضَرَ آثَرُ اللَّهَ أَمْ آثَرَ اْهُ لَيْسَ لَيْسَ إِلَّا أَمْرَهُم بَعْضُهُم بَعْضًا نَّفْسَاتِهِ كَثَّرَهُم بَعْضُهُم بَعْضًا.
سورة يوسف ـ الجزء الثلاثة عشر

ما فؤاد الهام وابن إسحاق وابن فرح

قَلَّنَا جَهَرَّهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّيَاقَةَ في رَحْلِ أَخِيهِ نُمَّ أَذَن مُؤِذِّنَ أَيْتَهَا الْعِبَارُ إِنَّهُم لِسَرِيقُونَ قالُوا وأُقْبِلُوا عَلَيْهِم مَا ذَا تَفْقِيدُونَ قالُوا تَفْقِيدُ صَوَاعٌ الْتَفْنِدَتْ كَلَّمَا أَحَدَّ هِيَامًا يَجُرُّوْنَهُ وَلِيَنُجِّيْنَهُ وَمَا أَحَدُوا لِسَيْنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَرِيقِينَ قالُوا فَمَا جَزَّرَوْهُ إِن كُنْتُمْ صَدِيقِينَ قالُوا جَزَّرَوْهُ مَن وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَّرُوْهُ كَذَلِكَ تَجْزِي الْظَلِيمِينَ فَبَسَطَ يَأْوِيْنَهُمْ قَبْلَ وَعَادَ أَخِيهِ فَمَأْسَرْنَهَا مِن وَعَادَ آخِيهِ كَذَلِكَ كَذَلِكَ لِيُسَفِّرَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَايْنِ فِي دِينِ الْمُتَلِبِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَتُ مَن نَفَعَ وَقَسَوْنَ كُلِّ ذِي عَلَمٍ عَلَيْهِمْ قَالُوا إِن يَسَرْقُ فَقَسَدَ سَرَقَ أَخُ لَهُ مَن قَبْلَ فَأُسْرِفَهَا يُؤْسَفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَبْشَرَهَا لُهُم قَالَ أَنْتُمْ شَعَرَ مَكَانَكَا وَلَدَاءَ أَعْلَمُ مَا تَصَرْفُونَ قَالُوا يَتَبَيِّنُهَا الْعَزِيزُ إِن لَّهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَكَ إِنِّي نَرْكُ مَنَ الْمُعْمَسِينَ
سورة يوسف - الجزء الثالث عشر

قال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا مطيعاً عندنا. إنما أطلالون فلمساً استيقاسوا من هم خلصوا نجحاً.

قال كيبرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليه مؤمنًا ممن الله ومن قبل ما أفرطتم في يوسف فلأن برر الأرض حتي يأتذن لي أي أو يجعلهم الله لي وهى خيبر الحكيمين. أرفعوا إلى أبيبكم فقولوا يثني بانيًا إن أبتلوا سرق وعما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للخيب حليفين.

وسل القرية ألبي كننا فيها وألعيز ألبي أقبلنا فيها وانى لتصقرون قلنا بل سوأنا لحكام نسارعت أعمراً فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنبه هم على العليم الحكيم واتول على عهدهم وقال ينثني على يوسف وأتبتست عينه ممن الأخزين فهوى كليلهم قالوا يأله ينذرون يذكرون يوسف حتي تحتون حرصاً أو تحتون ممن الهلكيين قال إيمانًا أشكوا بحق يحزم إلى الله وأعلام مبنى الله مالا تعلموا.
سورة يوسف - الجزء الثالث عشر

۱٠٠ ذَٰلِكَ غَيْرُ مَا قَضَىٰ اللَّهُ لِئَلاَّ يَمْلَأَنَّ قَلَبًا مِنَ الْجَاهِلِينَ مَثَلًا مِنَ الْحَكَمَاتِ

۱٠١ قَالَ لَقَدْ نَعَضَّ اللَّهُ عَلَىٰ فُسُوْفٍ مَّالَهُ عَلَىٰ أُمَّةٍ مُّنْفِقٍ

۱٠٢ فَأَجْرِّيٰ الْمُتَّصِّدِينَ قَالَ الَّذِينَ آمَنُواٰ إِنَّ اللَّهَ قَضَىٰ فِي هَذِهِ مَالًا عَلَىٰ أُمَّةٍ مُّنْفِقٍ

۱٠٣ كَذَٰلِكَ مَنْ يَتَّقِنِى وَيَصْلِبُ قَالَ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ آمَنُواٰ إِنَّ اللَّهَ دَيْنَٰهُ حَقًّا مُّقْبَلٌ

۱٠۴ وَإِذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىٰكُم مَا وَقَعَتْ مَنْ أَحَدُكُمْ مَنْ أَحْدَهُ غَيْرُ اللَّهِ

۱٠۵ أَنْ تَطَفُّواٰ فِي الْأَرْضِ وَيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نَقَبَ الْأَرْضَ وَسَأَلَ الْجَهَلَةَ

۱٠۶ وَإِنْ أنَّ اللَّهَ يَخْتَمِلُ عَلَىٰكُمْ فَمَا أَهْلُ الْكَوْلِ وَإِنْ آتَيْنَاهُمْ حَكْمًا فَهُمْ

۱٠٧ يَخْلُفُونَهَا مَثَلًا مِّنَ الْحَكَمَاتِ وَيَقْضُونَ عَلَىٰ أُمَّةٍ مُّنْفِقٍ يَخْتَمُّونَهَا

۱٠٨ أَنْ تَطَفُّواٰ فِي الْأَرْضِ وَيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نَقَبَ الْأَرْضَ وَسَأَلَ الْجَهَلَةَ

۱٠٩ وَإِنْ آتَيْنَاهُمْ حَكْمًا فَهُمْ يَخْثَمُونَهَا وَيَقْضُونَ عَلَىٰ أُمَّةٍ مُّنْفِقٍ يَخْثَمُونَهَا

۱١٠ أَنْ تَطَفُّواٰ فِي الْأَرْضِ وَيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نَقَبَ الْأَرْضَ وَسَأَلَ الْجَهَلَةَ
سورة يوسف - الجزء الثالث عشر

فلما أن جاء إلى النبيِّ الذي ألقى عليه وجهه قال: ألمْ أُقل لْكُمۡ إِلَّا أَيْمَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمۡ تَعْلُمُونَ قالَوْا: يَتَابِعُونَهَا أُسْتَغْفِرَ لَهَا ذَٰٔلِكَ أَيْنَ كَانَ حَظِيْطٌ قَالَ سُوفَ أُسْتَغْفِرُ لْكُمۡ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعُفْرَانُ الْأَرْجَمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ عَارِضًا إِلَيْهِ أَبُوْهُ وَقَالَ أَدْخُلُوا مَسْرِقَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَامِمٌ وَرَفَعَ أَبْوَاهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرَّوْا لَهُ سُجُدًا وَقَالَ بَيْنَيْنِ هذَا تَأْوِيلٌ قَرْنِي مِن قَبْلٍ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًا وَقَدْ أَحْسِنَ بِهِ إِذْ أَخْرِجُي مِنَ السَّجْنِ وَجَآءَ يَسْتَفْشِي نَفْسِي مِنَ الْبَدْرِ مِنْ بَعْضٍ أَنْ نَزِعُ السَّيِّئَاتِ بَيْنِي وَيَبْنِيّ إِلَى مَرَّةٍ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ إِيَّاها وَحَكِيمٌۚ كَذَٰلِكَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُۚ قِدْ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ الْمَلَكِ وَعَلِيمٍ مِنْ تَأْوِيلِ الْأُحْدَاثِ فَأَطْلَقَ الْصِّمَامِ لِأَرْضٍ أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوْفَقْنَا مُسْلِمِيْنِ وَتَحْقُقُنَّ إِلَى الْعَذَابِ لَا يَسَعُونَ وَنَجِيْدُ إِلَيْكَ وَمَا كَانَ لَنَا إِلَّا أَنْ نَحْمَوْا أَمْرَهُمْۚ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَطْلَقَ الْمَلَأُ وَلَوْ حَرَضْتُ بَعْضَ الْمُؤْمِنِينَ
سورة يوسف - الجزء الثالث عشر

لمصابح الجبال وابن إسحاق وابن فرح

وَمَا تَسَلَّطَهُم عَلَيْهِ مِنْ أَنْجِرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلِيَّينَ
وَكَأْنَى مِنْ مَآءٍ فِي الْأَسْمَآؤَ وَأَرَضٌ يَمْشُوُّونَ عَلَيْهَا
هُمْ عَنْهَا مُعْرَضُونَ وَمَا يَؤُمُّونَ أَصْحَابُهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا
وَهُمْ مُشْرَكُونَ أَفَامَّنْ أَن تَزْيَتُهُمْ عَلِيَّةَ مِنْ عَدَدِ اللَّهِ أُوْلِي الْأَبْنَاءِ
أَوْ تَزْيَتُهُمْ السَّاعَةَ بِعَتْهَا وَهُمْ لَا يُشْعَرُونَ فُقُلْ هَذِهِ
سَيِّبِيلٌ أُدْعِوُوا إِلَى اللَّهِ عَلَّ بِصِيَارَةِ أَنْا وَمَنْ أَتِبَعَيْنِ وَسُبْحَانَ
اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْتَا مِنْ قَبْلِكَ
إِلَّا رِجَالُ اِبْنُوٌّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقَرْءَاتِ أُفْلَمْ يُنَبِّئُوا فِي
الأَرْضِ فَيَفْيَظُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيَّةَ الْدِّينِ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَوْ آتَيْنَاهُمْ لَجِئْنَا لَدَيْنَاهُمْ لَأَنْفَقُوا أَقْلَمَ يُنَبِّئُونَ حَتَّى
إِذَا أَشْتَهَّتِنَا الرُّسُلُ وَظَلَّتْ أَنْفَقُوا أَقْلَمَ قُدْ قُذِبُوا جَاهِرًا
نَضَرُّنَا قُبَّةً مِنْ نَفْعٍ وَلَا يُرْدُّ نَأْسًا عَنِ الْأَقْوَامِ الْمُجْرِمِينَ
لِقَدْ كَانَ فِي قَصْصَهُمْ عَبْرَةٌ لَا وَلِيَ الْأَبْنَاءِ مَا كَانَ
حَدِيقَةٌ يَفْقَدُّهَا وَلَحَيْنَ تَصْدِيقٌ مِّلَّيْنَ يَـتَبَيَّنُهُ
وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدْيَدُ وَرَحْمَةٌ لَّقَوْمٍ يُؤْمَنُونَ
سورة الرعد - الجزء الثالث عشر

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

قد يكون أن الله أرضيَ لرَجيم
الْمُرْسَلُ بِلَأَنَّهُ أَلْكَتِبَ وَالَّذِي أُنْزِيَ إِلَيْهِ مِنْ رَيْبِكَ أَنْعَمَ
وَلَكِنَّ أَصْحَابُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّهُ الَّذِي رَبَّكَ أَنْقَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
سَمَّىَ الْيَوْمَ الْقَرْنِ يُرْسَلُهُ أَلْبَسَهُ مَعْجَبًا وَأَصْحَابُهُ فَكَانُوا
يُحْرِي لَأَنْجَلٍ مُّسْمَىٰ يُدِيرُ الْأَمْرَ يُقَضِّلُ الْأَلْبَيْثَ لَعَلَّهُمْ يُنْصِرُونَ
رَبُّكَ مُفْتَكِرُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رُزْقٍ وَأَنْهَرَهَا وَمِنْ كُلِّ قَمْرَتِ جَعَلَ فِيهَا رُوحَيْنِ أَثْنَيْنِ يُغْشَىٰ آَلِيَّل
الْمُهَارٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكِفُّ لَقَوْمٍ يُفْتَكِرُونَ وَفِي الْأَرْضِ
قُطُعُ مُتَجَمَّرَاتٍ وَجَنَّتَ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرَعَ وَقَدْ خَلَقَ صَنْوَانٍ
وَعَبْرَ صَنْوَانٍ يُسْقَىٰ بَيْسَا وَحَدِّ فَقَطْنُ بَعْضُهَا عِلْيَ بَعْضٍ
في الْأَصْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكِفُّ لَقَوْمٍ يُفْتَكِرُونَ وَيُعْلُونَ
وَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ مَا قَبَلَهُمْ أَلْفَ عِنْدَهُ وَإِنَّا نَفْقِنَّ خَلْقٍ
جَدِيدٍ أَوْلَٰٰئِكَ الَّذِينَ صَفَرَوا بَيْنَهُمْ وَأُولَٰٰئِكَ الأَعْلَاءُ فِي أَعْنَاقِهِمْ
وَأُولَٰٰئِكَ أَصْحَبُ الْآَمَنَّاتِ هُمُّ فِيَهَا خَلْدُونَ
سورة الرعد - الجزء الثالث عشر

سموح الجهال وابن إسحاق وابن فرح

وَقَدْ خَلَتْ مِن قُلُوبِهِمْ الأَلْثَانِيَةُ وَقَدْ خَلَتْ مِن قُلُوبِهِمْ الْمُتَلُاثِيَةُ وَأَنَّ رَبَّكَ لَيْدَوْ مَغْفِرَةً لِلْمُتَنَاسِبِينَ عَلَى ظَلَامِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَفِيْدُ الْعَقَابِ وَيُقِلُّ الْمُلْكَ عَلَى مَلَكِ الْأَرْضِ أَنْ يَنْعِضَ الْجَمْهُورُ حَوالَتَهُ يَتَبَهَّرُهُ أَنْ يَقُولُ مَا يُحَيِّلُ كَلِّ أَنْثَى وَمَا يَتَغْيِضُ الأَرْحَامُ وَمَا يَزَادُ وَلَكَ شَيْءًا عَنَّهُ يَبْقَى مَثْقُولًا عَلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالْشَهِيدَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَمَّلِ سَوْاءً مَنْ أَسْرَى الْقُوَّلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِفٌ بَيْنَ الْبَيْنِ وَسَارِبُ بِالْبَيْنِ أَلْهُ مُمْقَدِثَ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلَفَهُ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمَرِيْنِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْرِجُ مَا يَقُولُ حَتَّى يُعْقِبَهُ مَا يَأْتِيْنَهُ مَا أَنْفَسُهُ وَإِذَا أَقَامَ اللَّهُ يَقْوِمُ سَوْءَاء قَالَ مَرْدُ اللَّهِ وَمَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مَنْ هُوَ الْأَلْدَالُ هُوَ الْأَلْدَالُ الْمُرْسَلُ الْمُبْرِقُ حَوْقَاءَ وَطْعُعَا وَيَشَىءُ الْمُصَاحِبُ أَلْقَالَا وَيُسْجِلُ الْرُّكَابُ يَضْحَدُوهُ وَالْمَتَيْكَةُ مِنْ خَيْفَتِهِ وَيُرْسَلُ الرَّعْوُلُ قَبْسٌ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَقُلُّ وَهُمْ يَجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَفِيْدُ الْأَلْحَالِ
سورة الرعد - الجزء الثالث عشر

قد تحدث دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كمسيب كفاه إلى أهلها ليبلغ قاة وما هو يبليغه وما دعاء الكافرين إلا في صلاة ورده يستمعون في السماوات والأرض طوعا وكرها وظللهم بالغدو والأضال قل ممن ربك السماوات والأرض قل أفاصدتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل تستوى الأعماق والصبر أم هل تستوي الظلمات والثور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقهم فشبيه الخلق عليهم قال الله خلق كل شيء وله الوحد الأعمر أنزل من السماوات ماء فسالت أودية بقيدها فأحتشم السيل رعدا راعيا وهم يوقدون عليه في السرا أبيناء جلية أو معين رعد مظلمة كذلك يضرب الله الحق والبطل فأما الزبد فيذهب جقاء وأما ما ينفع الله الناس فتلمك في الأرض كذلك يضرب الله الأمقال للذين استجابوا لرسولهم الحسني والذين لم يستجيبوا له لو أنهم ما في الأرض جميعا ومثله معا لا أفتدوا به أو أتقبل لهم سوء الحساب وما أرائهم جهد وما بنى الله ليه
سورة الرعد - الجزء الثالث عشر

ملاحظة: آية 100 في كل باب.

لا يجد هذا المسند الأخر رأي ابة.

فهي غير معروفة لل无偿.
سورة الرعد - الجزء الثالث عشر

المختلف

مرجح للجمال ويبن إسحاق وابن فرح

الذين خاتموا وعملوا الصلاحيات طويلا لهم وحسنت
مثابٍ ۖ كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّا
لستنها عليهم أخذنا إلى يداكم وهم يخفرون بآلةهم
فُلّ هوَ ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وآلهة مكابٍ
ولو أن قراءاتا سيّرت بها أحباب أو قطعت بها الأرض أو كليم به
الموتِ قبل الله الأمّ جمعاً أفَلَمْ يأتين الذين عَمّا
أن أن يشاء الله أن يهدى الناس جمعاً ولا يرّؤ السَّنين صَفَّرُوا
تصبُّهُم بما ضيعوا قارةٌ أو تحل قرباً فين دارهم حتى يأتي
وعند الله إن الله لا يجفف لعليّة ۖ وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئَ بِرُسُل
مَن قبلك فأمالّه لذين سحقوا ثم أخذتهم فكِيف كان
عقابٍ ۖ أفْمَن هَوَّ قَآيَمَ عَلِيّ كَنفْسِه بسبيبة وجعلوا
صله شركاً فعل سمحوا أم نبتونه، بسبيبة لا يعلمه في الأرض أم
يظهر من المقولين بل زين لذين سحقوا مكرون وصصوا عين
السبيبة ومن يضل الله فما له. من هادٍ ۖ لَهُم عذاب في الجحيم
الذيني وعذاب الآخرة أشک وقتله من الله من واقٍ ۖ
سورة الرعد - الجزء الثالث عشر

ماقه الجعفرين النصار وأليدين ألقين نصرهم الكنس بفرحون
بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا، فقيل إنما أمرت
أن أعبد الله ولا أشرك به ما أدعو وأليه مسئ
وكل ذلك أنزلتنه حكمة غريبًا وليست أبلغها أهواههم بعد ما
جاءك من العلم ما لب من الله من ولي ولا واق ولقد
أرسلنا رسالا بين قبائل وجعلنا لهيم أزوجًا وذرية وما كان
يسرسلو أن يأتي إليكم إلا باباه لله نكل أجل كتاب
يمحوا الله لما يشتهى ويعبد عنده أم الكسنبر
وكان ما نربيك بعض ألي تعودهم أو تختلفون فإنما علّيك
بكل وعليك أن نحبس أليساب أو لم يروا أننا كنا أرض نقضها
من أن أثرها والله يحبس لا مذهب حكمة، وهو سيرٌ
أنيساب، وقد مكر الذين من قبلهم قلله المكرون جميعًا
يعلمن ما يصيب كل نفس، ومهم المكرون لمن عقبه ألدابار
سورة إبراهيم - الجزء الثالث عشر

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْتَ مُسْلِمًا فَلِكَفَيٌّ بِاللَّهِ

يَهُودًا وَكُفَاوَنُ وَمَا عَنَّاهُ عَلِمَ الْكِتَابُ

شَرَفُكَ إِنَّهُمْ لَكَ نَّبِيٌّ
سورة إبراهيم - الجزء الثالث عشر

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذَكُّرُواْ بِعَظْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِذْ أَنْجَسْتُمُونَ مِنْ عَذَابٍٖ بَعِيدٍٖ
وَيَنْبِئُونَ أَبْنَائَكُمْ وَيَنْبِئُونَ ذَرِيعَتَكُمْ وَيَسَّرُّكُمْ مَرَارَتَكُمْ وَيَفْعَلَنَّكُمْ بِأَيْمَانِكُمْ ۖ وَإِذْ تَأْذَنُ رَبُّكُمْ لَسْتُمْ شَكْرِي‌ٓاً وَلَسْتُمْ صَفَرُتُمْ إِنَّ عَذَابَيْنَ لِلشَّابِئِۖ وَقَالَ مُوسَى إِنَّما تَصْفِرُواْ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مَجِيِّعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَعْلَمُ غَيْبَهُۖ أَلَمْ يَأْتِّكُمْ نَبِيٌّ مِنْ دِينَكُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ يُنْهِي مَنْ نُوحٍ وَنُوحُ وَتَمَسَّكَّنَّ وَأَلْدَيْنِ مَنْ بُعْذَبُهُمْ لَا يَعْلَمُهُمُّ إِلَّا اللَّهُ جَانِبَهُمْ رُسُلُهُمْ بَالْيَتِينَتِ يُسَرُّهُمْ وْقَالُوا إِنَّا صَفَرُتُنَا بِمَا أَرْسَلْتُمْنَا بِهِ وَإِنَا لَآتِمُ شَكَّ مَا تَدْعُونَ عِنْدَهُ مُرْيِبٌ ۖ قَالَتْ رُسُلُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَكَّ قَبَضَ وَلَسْتُمْ مَعَنَا وَأَلِيْمُاۏ لِيُعَفِّرُ لَكُمْ مَنْ ذَنُوبَتُكُمْ وَبَيُّ ضَوْءَكُمْ إِلَى أَجْلِ مَسَّنَا قَالُوا إِنَّمَا أَنْعَسْتُمْ إِلَّا بَيِّنَّ مَثَلُكُمْ لَرَبِّيۡنَا أَنْفَضْنَا لَمْ يُضْفِنَا عَنْ رَبِّنَا مُبْطَغٌ مُّسْلِطُ الْمُسْلِمِينَ
قالت لهم رسلهم إن خُنّ إِلَّا بِحَقٍٍ مَّتَّعُهُمُ وَلَحَيْكَ عَلَيْنَا يُمْنُ عَلَى مَن يُشْهَدُ مِن عَبِيَّائِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأُتِيَّهُم بِسُلُطُونٍ إِلَّا بِأَذْنِ اللَّهِ وَعَلَيْ اللَّهِ فَلَيْتَّهُمْ أَلْمَوَّمَيْنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هُدِيْنَا سُبُنَّا وَلَنَصْرِئُنَّ عَلَى مَن أَدْيَتَنَا وَعَلَيْ اللَّهِ فَلَيْتَّهُمْ أَلْمَوَّمَيْنُونَ وقال الله تعالى: لتُحَرِّجُوهُم مَّن أَرَضَنا أَوُلْتُعِودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُولِي أَيْدِيهِنَّ رَبُّهُمْ أَنْ نُهِلَّنَّ أَطْلِبُيْنَ وَلَنْ نَكْتَبْنَ كَنَّا مَضْيَنَّ رَبَّنَا مَنْ بَعْدَهُمْ ذلِك لَمَّا خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدَ وَأَسْتَفْتَنْهُ وَخَافَ كُلَّ جَبَارٍ غَيْبِيَدٍ مَّن وَرَآيهِ جَهِّيَنَّ وَيَسْتَفْتَنُهُ وَخَافَ كُلَّ جَبَارٍ عَيْنِيَدٍ مَّن وَرَآيهِ جَهِّيَنَّ وَيَسْتَفْتَنُهُ وِيَتَجَرَّعُهُ وَلَا يُصَادَّ يُسْيِغُهُ وَيُأْتِيهِ اَلْمُوْتُ مَن كَلِّ مَكَانٍ وَمَا هَوْا يَمِيَّتٍ وَمَن وَرَآيهُ غَيْبَ عَيْنَيَدٍ مَّنْ أَنْثَيْنَ أَلْمَوَّمَيْنَ فِي بَيْتِهِ عَاصِفٍ لَا يَقِدْرُونَ مَنَا كَسْبُوا عَلَى شَأْنٍ ذُلِّكَ هُوَ أَلْمَوَّمُ الْبَيِّنَٰذٌ
سورة إبراهيم - الجزء الثالث عشر

ما ألمَّ تَرَ أنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَُفْخِقُ إِنَّ يَوْمَ يُقَدِّرُهُمُ الْعَجْلَ الْكَبِيرَ

وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ يَخْلِفُ وَيُقَدِّرُ وَيُرْسَلُوا بِلَهِجَةٍ جَمِيعًا فَقَالُوا الضَّعُفْنَا لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا

إِنَّا كُنَّا لَحَقٌ تَبَعَ فَهَلْ أَنْتُمُ مَعْفُونُ عَنْهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ

مِنْ شَيْءٍ قَالُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُدِيَنَا سَوَاءً عَلَيْنَا أَجِرَغُنَا أَمَّ صَبْرُنَا مَا لَكُمُ مِنْ تَفْصِيلٍ وَقَالَ الْشَّيْطَانُ

لَمَّا فَضَلَّ اللَّهُ عَلَى الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَهُمْ وَعَدَ أَخْيَهُمْ وَعَدَ رَبَّهُمْ

فَأَخْفَفْنِهِمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْهِمْ يَسْلُطُنَّ إِلَّا أَنْ يَعْمَلُواٍ فَأَسْتَجِبْنِي لِقَالُوا تَلْمُوْنَ وَلَمْوَأْ أَنْفَسَطْنَ مَا أَناٌ

بَيْضَرِيْطَمٌ وَمَا أَنْتُمُ بَيْضَرِيْطَمٌ إِلَّا قَلْبَهُ مَنْ أَرْشَعُونَ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الْقَلَّةِ لَهُمْ عَذَابٌ عَيْنَ أَيْمَ

وَأَذْخِرُ الْلَّهُنَّ عَلَيْهِمْ وَعَمِلُوا الْصَّلَايَاتِ جَنَّاتٌ

جَنَّاتِ مِنْ تَجْرِبَصٍ أَنَّهُ بِأَهْلِيْنَ عَلِيِّينَ وَكَأَنَّ رَبَّهُمْ تَحْيَتُهُم

فِي هَذَا السَّلَامٌ إِلَّا أَلَّمَ تَرَ كَفَّرَ ضَرَّبَ اللَّهُ مَعْلَةً كَبِيرَةً

كَسَجَّرَ طَيِّبَةً أَصْلُهَا دَابَّةً وَقَرَّعَهَا فِي السَّمَاءِ١٥٨
ومع ذلك، فإن جمع القرآن للفهم المصور، ويعتبر هذا القرآن كجزء من القرآن الكريم، هو:\n
٨٥ - أُخْبَرُوهَا بَيْنَ يَدَيْهِنَّ رَبُّهُمْ ۚ وَيَطْسِرُ بَيْنَهُمَا أَلَٰمَاتٌ ۚ وَلَثْبِنَ لِلْمُتَّقِينَ مَكَّةَ حَيَّةً كَمَسْجِرَةً حَيَّةً أَجْنَبِتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا أَلَّهَا مِنْ قَرَارٍ ۖ يَقُولُ آٓىٓ اللَّهُ لِلَّذِينَ عَاهِدُوا بَيْنَ النِّيبَاتِ فِي الْبَارِيَّةِ ﴿۸۶﴾ ﴿۸۷﴾ ۚ وَجَعَلْنَاهُمْ آٓيَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَجَعَلْنَاهُمْ آٓيَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَتَدْعُوا قَوْمَنَا دَارَ الْبَيْتِ ۚ ۙ وَلا يَأْتِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِۦ مَّنْ صَعِبَ ۙ فَقُلْ لِيُبِيدَ لَهُمْ كَذَٰلِكَ إِلَى الْبَيْتِ ۚ فَقُلْ لِيُعْبَدَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَٰمِينِ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ مِصَارُكُمُ إِلَى الْبَيْتِ ۚ ۙ أَمَامَهُمْ أُظْلِمُوا وَسَفُوفُهُمْ وَتَنفَقُّوا مَا رَزَقَهُمْ سُرُرًا وَعَلَايَةً ۚ لَا يَكُونُ كَذَٰلِكَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚۚ أَلَّا يَأْتِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِۦ مَّنْ رَجَمَ ۙ فَأَلْقُوا مِنْ صَوْرَةٍ وَسَخَّرُ لَهُمْ أَلْقَىً ثُمَّ وَسَخَّرُ لَهُمْ صَوْرَتَهُمْ ۚ وَأَلْقُوا مِنْ سَحْرٍ ۚ وَسَخَّرُ لَهُمْ سَحْرً ۚ وَأَلْقُوا مِنْ سَحْرٍ ۚ وَسَخَّرُ لَهُمْ سَحْرً ۚ وَأَلْقُوا مِنْ سَحْرٍ ۚ وَسَخَّرُ لَهُمْ سَحْرً ۚ وَأَلْقُوا مِنْ سَحْرٍ ۚ وَسَخَّرُ لَهُمْ سَحْرَ
سورة إبراهيم - الجزء الثالث عشر

{قُرِّءُ التَّلَاثِيَّةُ فِي النَّبِيِّ وَصَلَّى، وَقُلُوهُ وَنَشِئُوهُ وَعَلَّمُوهُ وَقُنُعْتُونَ}
سورة إبراهيم - الجزء الثالث عشر

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

مُحِيطُينَ مَقَّسِمي رُؤْسَهُمْ لَا يَرْتَبُّ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْقَهَتِهِمْ هَوَاءٍ ۖ وَأَنْذِرُ الْأَلْبَاسِ يَوْمَ يُبِينُ لَهُمْ الْعَذَابَ فِيَقْتُلُوْاْ الْأَنْعَامَ فَلَمَّا ظَلَّلُوْا رَبِّهِمْ أَخْرَجَهُمْ إِلَى أَحْيٍ قَرْبِهِ تَجْبِعُ دَعْوَاتِهِ وَتَقْلِعُ الرُّسُلُ أَوْ لَمْ تَحْكُمْ نَّفَسَمُهُمْ مِنْ قَبْلِ مَا أَطْهَمُ مَن رَّوَالِ ۖ وَسَكَتُّمُهُمْ فِي سَلَوَاتِ آيَاتِهِ نَظَلَّ لَهُمْ أَنفَسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَهُمْ كَيْفَ قَعْلَتَنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَحَمْ أَلْمَتْشَال ۖ وَقَدْ مَكَرْنَ أُمَّهُمْ وَعَنَّى أَلْلَهُ مُكَرُّهُمْ فَإِن كَانَ مَكَرُّهُمْ لِيَنْتَزُّ مَنْ هَيَّةُ الْجَبَابْرُ فَقَالَ نَخْضَيْنَ أَلْلَهُ مُخْلِصَهُ وَعَضْيَهُ رُسُلَهُ إِنَّ أَلْلَهَ عَزِيزٌ قَبِيلٌ يُؤْمِنُ يَبْدِدُ الْأَرْضَ غَيْبَ الأَرْضِ وَالْأَنْسَمَاتِ وَبَسِرُوا إِلَهَهُمْ الرَّفَعُ الْأَقْهَارِ وَتَرْيَ الْمُجَرَّمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقْرَبِينَ فِي الْأَضْفَاقِ فَسَأَيِّلَهُمْ مِنْ قَطْرَانِ وَتَغْشَيْنَ وَجُوُهُمْ أَلْتَنَٰفُ الصَّالِحِ لَيَجَزِّي أَلْلَهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ إِنَّ أَلْلَهَ سَرِيعُ أَجْحَسِابٌ هَذَا بَلْغَلَعْ لِلْمَسَائِلِ وَلِيُؤَدُّ أَيْهَا الْأَلْبَاسُ وَلَيَلْعَمُّوا أَنَا هُوَ إِلَّا هَوَءُ وَجَدَ وَلَيْدَ لِكُرُ أَوْلِيَاءِ الأَلْبَاسِ ۖ
سورة الحج – الجزء الرابع عشر

۱۴۷. يَسْتَمِعْ لِلْرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
۱۴۸. الْرَّحْمَٰنُ بِكَ ءَايَةَ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مَّبْيَنٍۚ رُبُعَتْ يُؤْدِىَ
۱۴۹. الْذِّينَ صَفَّرَوْاْ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَۚ ذَرَّهُم مَّأْتِهِمْ ۗ وَمَا أَحَلَّكُم
۱۵۰. مِّنْ قَرْبَيْنِ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌۚ مَا تَسْأَبِّى مِنْ أَمْرٍّ
۱۵۱. أَجْلَهَا وَمَا يَسْتُرَوْنَۚ وَقَالَوا يَتَأْيِهَا الْيَوْمِ نُرِيْلٌ عَلَيْهِ
۱۵۲. الْذُّكَرُ إِنَّكَ لَمْ تَجْنُنَّۚ أَلَوْ مَا تَأْيِهَا بِالْمَلِكِيَّةِ إِنْ كُنتِ
۱۵۳. مِّنْ أَلْصَادِقِينَۚ مَا نُرِيْلَ الْمَلِكِيَّةِ إِلَّا بِلَحْقٍ وَمَا كَانُوا
۱۵۴. إِذَا مُنْظُرِينَۚ إِنَّا نَحْنُ نُرَزَّلُ أَلْحَقَ وَإِنَّا لَهُمْ لْحَفَظُونَۚ
۱۵۵. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكِ فِي شَعُوبٍ أُولِيِّينَۚ وَمَا يَبْتَغُونَ مِن
۱۵۶. رُسُولِ إِلَّا كَانُواَ يَدُبُّونَ إِلَىٰ يَدُبُّونَۚ كَذَٰلِكَ نُسِلِكُهَوْنَۚ فِي
۱۵۷. قُلُوبِ الْمُجَرَّمِينَۚ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۚ وَقَدْ حَلَّتْ سَيِّةُ الْأُولِيِّينَ
۱۵۸. وَلَوْ فَتَحْتَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنْ أَلْسَمَا قَتَالُوا فيَهُ يُغْرَجُونَ
۱۵۹. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرْتُ أَبْصَرُنَا بِلَّ حَيْثُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَۚ
وَلَقَدْ جَعَلْتَنَا فِي الْسَمَاءِ بَرْوجَةً وَرَزَيْنَهَا لِلنُّظَرِينَ وَحَفْظَنَّهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّجِيدٍ. إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَّ آلِهَتُهُ وَأَرْضَانَا مَدْنَّاتُهَا وَأَلْقَيْنَاهَا فِيهَا رَوْسِيًّا وَأَنْبِثَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ. وَجَعَلْنَاهَا لَصْحَبُهَا فِيهَا مَعْقِيَاً وَمَّسْ أَسْمُهُ الَّذِي يَمْرُرَهُ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عَنْدَكَ قَرْنَازِلَةً. وَمَا نُسْتَرِهَ إِلَّا يَقِدِرُ مَعْلُوْمَهُ وَأَرْسَلْنَاهُ آرِيْعَ لِسَوْقِهِ قَآئِلَتُهَا مِنْ الْسَمَّاءِ مَاتَأْ فَأَشْقَيْنِكَ وَمَا أَنْسَمَ لَهُ. بَخْتِنِينَ وَإِذَا لَتَحْذِيرُ نَجِيْ وَنَبَيْتُ وَلَخَفْتُ آوْاتُرُنَّ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِيمِينَ مَنْ هُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيْمُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْسَلٍ مِّنْ جَبْرِيلِ مَسْنُونٍ وَعَلِيْ مُحَلَّلُ بِالْأَنْبَاءِ مَنْ نَأْرَيْنَا قَالَ رَبِّي لِلَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ نَارَ الْآخِرَةِ قَالَ إِلَى فِيْهِ مِنَ الْآمِنِينَ قَالَ إِلَى رَبِّي قَدْ فَقَعَ مَا كُنْتُمْ تَحْذِيرُونَ إِلَى إِبْلِيسَ أَيَّ أَنْ يُخْلِصُونَ مَعَ الْمُتَّقِينِ
سورة الحج - الجزء الرابع عشر

مقال الرحباء و ابن إسحاق وابن فرح

قال نابيل آخر لاتصون مع السجدين قال لم أكن لبسر خلفته من صلى من حما مسعود قال فخرج منه فأنك رجيم وإن عليك الفعيلة إلى يوم الدين قال ربك ما أنظر إلي يوم بيغعون قال إنك من المنظرين إلى يوم القيامة المعلوم قال ربك يا أغونتي أزيتن لهسم في الأرض ولأغونينهم أجمعين إلا عبادت مثليهم المخلصين قال هذا صرط على مستقيم وإن عبادت ليس الله عليهم سلطان إلا من أتبعتهم من القاونين وإن جههم لموعدهم أجمعين لهما سبعه أبواب لكل باب منهم جزء مفسوم إن المتقين في جنت رضيغون أدخلوها يسلمو عالمين وترغبنا ما في صدورهم من غل إخونا عن سر متقيدين لا يمسهم فيها نصبه وما هم منهما يحضره من الصواعد أتين عبادت أتين أنا الفجر أول رجيم وإن عذابه هو العذاب الأليم ونبيتم عن صحبة إن شاء
سورة الحجـر – الجزء الرابع عشر

إذ دخلوا علىٍّ: فقـالُوا: سأـنا قـالَ إِنَّا مـنـهـم وَجُلُونَ قـالُوا: لا تَوجَل إِنَّا نَبِيـْرَك بِعَالِمٍ عَلـيْمٍ قـالَ أَبِي شَرْمُوُّي عَلَّا أَن مُّسَنِّبٍ أَلْكَبِرُ قُبْـيِمَ نَبِيـْرُونَ قـالُوا تَمَّرَتْكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ تَصَنٌّ مَّنْ الْقَطِيفِينَ قـالَ وَمَن يُقَنطَ مِنْ رَحمَةٍ رَّبِّهِ إِلَّا الْمُرْسَلُونَ قـالَ فَمَا خَطَبْتُمُ أَيْهَا الْمُرْسَلُونَ قـالَوُا إِنَّا أَرْسَلْنَاهُ إِلَى قَوْمٍ تُجْرِيمٍ إِلَّا عَالِمٌ لَوْطٍ إِنَّا لَمُنْتَجِوْهُمُ الْحَمِيمِينَ إِلَّا أَمْرُ أَرْمَأَهُ قَدْ رَدَّهُ أَنْ يَلِسَ الْعَلَمِ الْأَمْرِ الْبَشْرِينَ فَلَمَّا جَاءَهُ عَالِمُ لَوْطٍ الْمُرْسَلُونَ قـالَ إِنْ تَصُمْ قُوَّةً مِنْكِرُونَ قـالُوا بَلْ تَجَنَّكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْسَرُونَ وَأَتِمَّنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَا لَصَـيْفُونَ قَامَرَ يَأْهُلَ يَقْطَعُ منْ أَلْلِي وَاخْتِبَعَ أَذْبِرَهُمْ وَلَا يَلَثِّت مِنْهُمْ أَحَدٌ وَأَمْضَوا حَيَّةً نُؤُمُّرُونَ وَقَضَـيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَذَالآ مَفْضُوحَ مُضْحِيِّينَ وَجَاهِيْنَ أَهْلُ الْمَيْمَةِ يَنْبِيـْرُونَ قـالَ إِنَّ هَذَالآ ضَيْيِّ فَلَا نُفْضُحُونَ وَأَنْفَقُوا أَلْلَهَ وَلَا نُحْرُونَ قـالُوا أَوْ لَمْ نَنْهَكَ عِنْ أَلْعَالِمِينَ
سورة الحجارة - الجزء الرابع عشر

قال هُمُّنَّاؤُهُمُّ نَبِيُّنَا إِن كَنْتُمْ فَقِيلِينَ لَعَمِّرْكُمْ إِنَّهُمْ لَغَيْرِ سَكَرَتٍ يَعْمِهِنَّ فَأَخْدَمُوهُمْ الصَّيْحَةُ مُسَنَّرِينَ فَجَعَلَنَّهَا عَلَيْهِمْ سَافِلَةً وَأَمَضَنُّا عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مِن سَجْحٍ إِنَّهَا لَا يَسَبِيلٌ مُقِيمٌ إِنَّهَا لَا يَسَبِيلٌ مُقِيمٌ إِنَّهَا لَا يَسَبِيلٌ مُقِيمٌ إِنَّهَا لَا يَسَبِيلٌ مُقِيمٌ. 

فَأَنْتَقَمُّنَا مِنْهُمْ وَأَنْهَمَا لَا يَهْمَارُ مُسِمِّيْنَ وَلَقِدْ كَذَّبَ أَصْحَبُ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَقْتَبُتُمْ عَلَى بُيُوتَهُ غَيْبٍ عِنْدَهَا مُعْرِضٍ كَانُوا يُنْجَحُونَ مِنْ أَلْجِمَالِ بُيُوتَهَا ۚ فَأَخْدَمُوهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْحَيْنِ فَمَا أَغْنِى عَنْهُمْ مَا كَانَ أَسْبَسِبُونَ وَمَا خَلَفْنَا السَّمَنْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْتَنَا إِلَّا بَلَحْقٍ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآَيَةٌ فَأَصْفَحُ الصَّفْحُ الْجَمِيلُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلِّقُ الْعَلِيمُ وَلَقِدْ أَثْبَتْنَا سَبِعَ مِنَ الْمَكْانِيَّ وَالْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ لَأَتَمَّدَّنَّ عِينَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ آَوْرَهَا مِنْهُمْ وَلَا تَحَرَّنَّ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جِنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفَثَلْ إِبَّانَ أَلْقَانِيْنَ أَلْلَهِ حَيَاً كَمَا أُنْقِلْتُ عَلَى النَّفْقَيْنِ
سورة النحل - الجزء الرابع عشر

 мил্ফح !

كُلُّ ذَٰلِكَ لِيُذْهِبْ عَٰٓلَمَيْنَ مِنْ مَّرَابِتِهِمُ مَنْ كَفَّرَ بِرَبِّهِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَالَّذِينَ حَظَّوا مِنْ عِرَامٍ

٦٥ وَاتَّقُوا مِنْ سَعْيٍ ۚ وَيَدْعُونَ اللَّهَ عَلَى مَثَالٍ مِّنۡهُمۡ مَنۡ كَفَّرَ بِرَبِّهِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَالَّذِينَ حَظَّوا مِنْ عِرَامٍ

٦٦ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ غَيْبَةًۚ بَلْ يَجْعَلُهُ مَلِكًا عَلَى الْمَّلَكُوتِ ۗ وَالْأَرْضَ يَسْتَلِبُوْنَهَا ۚ وَلِلَّهِ وَلِلَّهِۚ حَلَقٌ ۖ وَالْأَرْضُ ۗ وَالْآفَٰئَدُ ۗ وَلِلَّهِۚ حَلَقٌ ۖ وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ
سورة النحل - الجزء الرابع عشر

وصُحِّل آثقَال التَّحَمُّم إلى بلَّادَك لَم تَصْفَونَا بلغيته إِلَّا يَشِقَّت
الأَنفُسُ إِنّ رَبِّكَ مَرْحَمٌ رَحِيمٌ وَأَحْيَالٌ وَأَلْيَال
والْحَمْرُ ِلَّهُ كُبُورًا وَزُيَّنَتْ وَيَتَخَلَّقُ مَآ لَا تَعْلَمُونَ
وَعَلَّ الَّذِي قَضِّض آلِ السَّبِيل وَمِنْهَا جَآءَيْنِ وَلَوْ شَاءَ لَهُدِيَ ئِمَاحَن
أَجْمِيعٌ هَٰوَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَآءً لَّكُم مَّنَّهُ
شَرَآتٌ وَمَنِّهِ شَجَرَ فيهُ يُسِيمُون يُئِيهِ أَذْحَم
بِهِ أَلْبَرْعَ وَالْزَّيْنَوْنَ وَالْخَيْلَ وَالأَعْتَنَّبَ وَهَٰذَا كِلٌ
الْقُمَّرُ إِنّ فِي ذَلِكَ لَآ يَعْلَمُونَ لَقَوْمٌ يُهْجَرُونَ
وَسَخَّرَ لَحْمُ الْيَلْدَ وَالْتَهْرَارَ وَالْكَرْسٍ وَالْقَمْرَ وَالْجُمُرُ
مُسْخَرُونُ يُؤْمِرُونَ إِنّ فِي ذَلِكَ لَآ يَعْلَمُونَ لَقَوْمٌ يُعْفَلُونَ
وَمَآ ذَرَا لَسُمُّ في الأَرْضِ مُحَتَرَّفُونَ أَلْوَانُهُمْ إِنّ
فِي ذَلِكَ لَآ يَعْلَمُونَ لَقَوْمٌ يُعْفَلُونَ وَهُٰذَا اللَّهُ
سَخَّرَ الْبَعْثَر لَسْحَرَت بِأَبْعَذۡكُ فَرَنَّ أَمَسْحُوراً مَّنْهَا فِىْنَا طَرَيْنَا وَتَسْتَخْرِجُوا
مَنْهَا جَلِيْهَا تُلْبِسْنُونَهَا وَتَبْرَى أَفْلَكَ مَوَافِرَ فِيهِ
وَلَعَظَّتْهُم مَّنْ فَضِلَّهُ وَلَعَظَّنَّمُ تَشْكُسُوْنَ
ولاَّ تَقُولُوا فِي الْأَرْضِ رَوَاءً أَنَّ ثَمُّنَّاءٍ فَعَلْتُمْ أَنَّهَا وَأَنْتُمَا وَمَسَّا لَعَلَّكُمَّ تُهْتَدُونَ {13} وَعَلَّمْنَا وَبِالَّتِي مِلَّتْ مُهْتَدُونَ {14} أَفْصَلْتُمْ قُلُوْبَكُمْ كَمَا لَّا يُخْلِفُونَ أَفَالآ تُدْكُرُونَ {15} وَإِنْ تَعْدُدُوا نُغْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوْهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {16} وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُخْلِفُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ {17} وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يُخْلِفُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُقُولُونَ أَمَّا مُؤْمِنٌ غَيْرُ أَحْيَاءِ وَمَا يُشْعُروْنَ أَيْنَ يُعْثَرُونَ {18} إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ أَيْنَ يُعْثَرُونَ {19} فَأَنَّى لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قَلْوُبُهُمْ مُنْكَرٌ وَهُمْ مَسْتَكْبِرُونَ {20} لَا حُرْمًا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُخْلِفُونَ وَمَا يُعْثَرُونَ {21} لَا يُصَبِّحُ الْمُسْتَكْبِرَيْنِ {22} وَإِذَا قَضَى لَهُمْ مَا ذَاتَ أَنْزَلَ رَبُّ مَعْمَالَةٍ قَالَوْا أُزُورُهُمَّ كَامِلَةً {23} يَتَّنِمُّ الْقُيُومَةَ وَمِنْ أَوْزَارٍ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ يُقَدِّرُ عَلَيْهِمْ أَلاَّ سَآءَ مَا يُخْلِفُونَ {24} فَقَدْ مَكَّرُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَقَالُوا اللَّهُ بَيْنَ مُنْطَقَتِهِ مَنْ أَقْضَعَ فَقَاحَ عَلَيْهِمْ أَسْقَفُ {25} مِنْ قَوْفِهِمْ أَوْ أَنْهَاهُمْ أَلْعَبَتْ مِنْ حَيْثُ لَا يُشْعُرُونَ {26}
سورة النحل ـ الجزء الرابع عشر

قُرَرُوا الثلاثة بكسر النون وصلًا.

مصحف الحماد وابن إسحاق وابن فرح

**{ۜقُرَرُوا}**

قُرَرُوا الثلاثة بكسر النون وصلًا.
سورة البقرة - الجزء الرابع عشر

وَقَالَ الَّذِينَ أُشْرِكُوا لَوْ شَاءَ أَنْ أُعَبَّدُوا مَنْ دُونَهُ مِنْ شَيْءٍ فَخَصَّ وَلَا إِلَيْهِ وَلَا خَلِيفَتَهُ مَنْ دُونَهُ مِنْ شَيْءٍ كَذَّاكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ أَنْ أُعَبَّدُوا نَٰٰ وَلَقَدْ بَعَثْنَاهُمْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أُعَبَّدُوا نَلَعَجِينِهِمْ الَّذِينَ فَتَدَخَّلُوا الْبَلَاغِ الْمُتَّقِينَ مِنْ هَذِهِ أَلَّا تَبَيَّنَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الْضَّلَالَّةَ فَسَيْرُوا فِي الأَرْضِ قَاتِلُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيْبَةُ الْمُكَّارِمِينَ إِنْ تَخَفَّرَ عَلَى هُدْنَهُمْ قَلِيلٌ أَنْ أُعَبَّدُونَ مَنْ يُضَلْ وَمَا أَلَهُمْ مَنْ تَسْمُرُونَ وَأَقَسَّمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَتِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يُمْوَتُ بِلَٰٓئِيْلٍ وَعَدُّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَعَلَّهُمْ أَحْسِنُ أَجْرَ الْكَانِسِينَ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ لِيَبْنِينَ لَهُمْ أَلَّا يَكُونُ لَا يَعْلَمُونَ مَا كَانَ مِنَ الْكَانِسِينَ إِنَّمَا قُوَّلُوا لِيَعْلَمُونَ إِذَا أَرْتُنَّهُمْ أَنْ نَفْسَ اللَّهِ كَانِيًا طَلُحًا وَلَدَيْنَ هَاجَرُوا فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَا طَلُحُوا لِيَسْتَوِنُّوا فِي الْأَرْضِ مَتَاعُ الْأَخْرَجِ أَشْهَرُ بُعْدَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ أَلَّا يَكُونُ نَفْسُ الْمُهْيَنِينَ أَلَّا يَكُونُ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَفَّٰكُمْ
وما أرسلنا من قبلكم إلا رجاء نوجي إليهم فسترعوا أهل الجrk إن كنتم لا تعلمون أَيَّانْبِيَتْ وَالْأَزْرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آفَانِينَ الْأَرْضِ أو زأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقليلهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على عروف فإن رَحْضُ لَرَحْضٌ رَجِيمٌ أو لم يروا إلى ما خلق أنفسهم يتغيبون ظلله عن أجلين وألفما بي سجدًا للاجل وهم دخرون وَلَّهُ يسجع ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرض من دابة وَالْمَايِكَةُ وَهُمْ لا يشتكرون يُقاتلون رَبَّهُم مِّن قَوْمِهِ وَيُفَعَّلون ما يؤمنون وَقَالَ اِلْلَّهُ لَا تَتَخَذُّوا الْإِلَهَيْنَ أَنْ تُنَادُوهُ بَيْنِهِمَا إِنَّمَا هُوَ إِلَّا رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَأَرْهَبُونَ وَلَهُ ما في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِهِ الْأَلْوَانِ وَاصْبَعُ أَفْقِهِرْ اللَّهُ تَنْتَفِقُونَ وَمَا يَحْكُمُ مِنْ بَعْمَةٍ فِي مَثَلِ اللَّهِ هُمْ إِذَا مَسَّتْهُمُ الْبَصَرُ قَالَتْهُمْ لَحَمُونَ إِذَا كَفَّفَ الْبَصَرُ عَنْهُمْ إِذَا فَقِيرٌ مَّتَشَهَّمُ بِرَبِّهِمْ يَشْكُرُونَ
سورة النحل - الجزء الرابع عشر

ليس تخفروا في مأتمهم فتمتغمضوا فسوف تعلمون ويتجلعون ليما لا يعلمون نصيحة يمأ رفعتهم فاكتب الله لستقل عما كنتم تفتركون ويتجلعون الله الذي سبحنته ولهم ما يشتهون وإذا ديشر أحدهم بالدنيا ظل وجهه مسودا وهو كفيف يتوتر من القوم من سواء ما ديشر به آمنسكه على هون أم ينسه في الاتراب ألا ساء ما يحكمون لليدين لا يؤمنون بعلاقة مثل السوء والله المثل الأعلى وهم العزيز الحكيم

ولو بوعذ الله أناس يظنهم ما ترتك عليهما من ذاكرة ولسكون يوجخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يمنشرون ساحة ولا يستقدمون ويتجلعون الله ما يصعرفون وتصرف أليسنتهم الكذب أن لهم أحسن أن جاز أن لهم ألقاوا وأنهم مفرطون تأله لقد أرسلنا إلينا أمم من قبله فزين لهم الشيطان أفضلهم فهم ولهم اليوم ولهم غذاب الاليم وما أنزلنا عليه الكذب إلا ليثبتين لهم اللى أختلقوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
سورة النحل - الجزء الرابع عشر

وجَعَلَ لَهُم مِّن أَزْوَاجِهِمْ بُنَيَّةً وَحَقَّةً وَرَزَقَهُم مِّنْ عَلَمِ اِبْنِيَتِهِ تَأْيِذًا١٣٧ وَجَعَلَ لَهُمْ مِّن أَزْوَاجِهِمْ بُنَيَّةً وَحَقَّةً وَرَزَقَهُم مِّنْ عَلَمِ اِبْنِيَتِهِ تَأْيِذًا١٣٧

وَأَلَّهَ اَنْزَلَ مِنَ الْسَمَاوَاتِ مَا فَاحِصًا بِهِ الْ أَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهِا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقُوَّمٍ يُسْمَعُونَ١٣٨ وَإِنَّ لَهُمْ فِي الأَنْعَمِ عِبَارَةٌ مُّقَيِّضَةٌ مَّمَا فِي بَطُونِهِ اْنَ هُمْ مَّيْتُونَ وَقَوْمُ الْمُتَّخِدِينَ وَالْأَعْنَاضِ يُنْتَخِذُونَ مَنْهَا سَكَّرًا وَرُزَقًا حَسْبَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقُوَّمٍ يُعْقِلُونَ١٣٩ وَأَرْجِحُ رَبَّكِ إِلَى الْحَيَّةِ أَنَّ أَنْفُذَ وَمِنْ أَلْحَبِيْبِ وَمِنْ أَلْسَنِيْرِ وَمِمْا يُعْلِيْسُونَ١٤٠ فَمَّا كَيْنَ مِنْ كُلِّ الْقَوْمِ فَأَسْلَكْيُ الْيَوْمَ رَبَّكِ ذَلِلَا يُخْرِجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٍ مُّكَثَّفٍ أَنْفُسُهُوَا يَشَاءُ وَلِلْأَلْلَهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ كُلُّ شَيْءٍ يَقْدِرُ ۚ وَاللَّهُ يَقْدِرُ ۚ وَاللَّهُ خَلَقَهُمْ ثُمَّ تَوَفَّيْنَهُمْ وَرَزَقْنَهُمْ مِنْ يَمِيرٍ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَّرِ لَكِ لاَ يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ١٤١ وَاللَّهُ فَأَكَسَّفَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا أَلَدُّينَ فُضُلُّوا بِرَآدٍ رَزَقُهُمْ عَلَى مَا مَلِكَتُ أَيْضَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءً أَفْعَمَةٌ ۚ اللَّهُ يَدْخِلُونَ١٤٢ وَاللَّهُ جَعَلَ لِحِيْجَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَزْوَاجًا وَجِيْلًا لَّهُمْ مِّنْ أَزْوَاجِهِمْ بُنَيَّةً وَحَقَّةً وَرَزَقَهُم مِّنْ عَلَمِ اِبْنِيَتِهِ تَأْيِذًا١٤٣ وَجَعَلَ لَهُمْ مِّنْ أَزْوَاجِهِمْ بُنَيَّةً وَحَقَّةً وَرَزَقَهُم مِّنْ عَلَمِ اِبْنِيَتِهِ تَأْيِذًا١٤٣
بَلَّآ يُصَدِّقُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُنفِقُونَ لِلَّهِ رَقَابَتَيْنِ ۚ وَالْأَرْضُ شَيْئًا وَلَا يَضْطُرُّونَ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضْرِبُ بُلُوْجَهُمْ إِلَى أَمْثَالٍ مُّشْهُرٍ ۖ فَإِذَا كَانُوا يُعْقِبُونَهُمْ أَعْمَلًا مَّأْمُولًا لَّا يُقِدِّرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَفْقَتْهُ مِنَ الرَّفِيقَةِ حَسَنًا فَهُمْ يُنفِقُونَ مَنْهُ سَيِّئًا وَجَهَّرًا هُمْ يُسْتَنْفِرُونَ ۖ أَحْدَهُمَا أَبْعَضُهُمْ لَا يُقِدِّرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ كُلُّ عَلَى مُؤَذِّنَةِ أَيْتَمًا يُوْجُهَةُ لَا يَبْتَغُيِّ هُمْ يُسَتَّوِيُّ هَذَا وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَنْهَلِ وَهُمْ عِلْيُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا ۖ كَمْ شَقَّ الْبَصَرِ أَوْ هُمْ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْرٍ ۖ وَاللَّهُ أُخْرِجَ مِنْ بُطُونِ أَفْهَامِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَّهُمُ السَّمَاعَ وَالبَصَرَ وَالْأَفْقَادَ لِلَّهِمْ مَثْكُورًا ۚ أَلَّمْ يَسْتَبْزِقُوا إِلَى ٱللَّهِ مُسْتَبْشِرَتٍ فِي جَوَّ أَسْمَعَتْ ۚ مَا يُمِسْكِنُهُ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّهُ يَكْبِرُ ۖ لَأَيْتَمُّ لَهُمْ يَوْمُ يُؤْمِنُونَ
أٌبِنَ لَهُمْ مِنْ بُيُوتَكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَهُمْ مِنْ جَلَوْدٍ
الآنَ، بَوْعَتْكُمْ تُسَتَّخِرُؤُنَّهَا يٌذَمْ طَعَّنَّهُمْ وَيَذَمْ إِفَاقَتَهُمْ
وَمِنْ أَضْوَافِهِمْ وَأَوْبَارِهِمْ وَأَشْعَارُهُمْ أَتَشَكَّلُوا مَنْ بَيْنَهُمْ إِلَى جَيْنٍ
وَأَلَّهُ جَعَلَ لَهُمْ مِمَّا خَلَقَ ظَالِمًا وَجَعَلَ لَهُمْ مِنْ أَجْبَاهُمْ أَكْسَبْتُهَا وَجَعَلَ لَهُمْ أَخْرَى وَسَرَّى تَصِّيِّكَمْ بِأَشْبَهَ مَكْتَبَاتِكُمْ كَذَٰلِكَ بَيْنَ يَدَيْهِ
عَلِمَكُمْ لَعِلْضَكُمْ تَسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلِبَكَ
أَلْبَانَعُ الْبَيْتِينَ يَعُفُّونَ يَعْتَدُّ الَّذِينَ قَدْ نُكْرِوْنَهَا
وَأَشْعَرُونَ الْكَفِّيَّينَ وَيَذَمْ تُبْعَثُ مَنْ كُلُّ نَفْسٍ
شَهِيدًا لَّمْ لَّامَ يَؤْذَنْ لِلَّذِينَ عَجُضَوا وَلَا هُمْ يُشْتَغِبُونَ
وَإِذَا رَأَى الْبَيْتُينَ ظَلَّلُوا أَعْجَدَ بِفَّالَا يُخْفَقُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ
يَنظُمُونَ وَإِذَا رَأَى الْبَيْتُينَ أَشْرَكَ كَأَنْ شَرِكَاءُ هُمْ
فَقُلُوا رَبّنَا هُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ دُونِكَ
فَأَلَقَّوْا إِلَيْهِمْ الْقُولُ إِنَّمَا لَكُنَّ نَذْرًا كَذَٰلِكَ يُقَلِّبُونَ وَأَلْقُوا
إِلَى اللَّهِ يَوْمَيْنِ الْأَسْلَمِ وَصَلِّ عَنْهُمْ مَا كَانَ أَيْضًا يُقَلِّبُونَ
سورة البقرة - الجزء الرابع عشر

المختلف

الذين صبروا وصدقوا عين سبيل الله وذبحتهم عدما قووق
العبادة بما كانوا يفعلون ونغمتهم تبعا في كل
أمة شهدها عليه من أنفسهم وجعلنا بك شهيدا على
هذئاب ونورنا عليه الملك كثيرنا لكي شئ وهو
ورحمتنا وبشرى للمسيحيين
إن الله يأمر بالعمل
والإحسان وإني آتي ذي الفركي وبيتغ عن الفحشاء
والمنكر وآتوني يغظهم لعلهم يتذكرون
أو أوجدوا يعهد الله إذا عهدتم ولا تقتضوا أيمن
بعده توزيعها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا
إن الله يعلم ما تفعلون ولا تختونوا كأيام تقضى
عقولا من نعدي فقوة أنكما تتخذهما أيمنا تنبكل
بيتكم من أن تصوم أمة هي أريي من أمة إنما يبذلكم
الله يه وليتني لحم يصوم أفعالكم ما كنت فيه تختلتون
وللو شاء الله لجعلكم أمة وحيدة و全能ن يضلل من
يئسون وينهدي من يشاء ولى تستغلن عمدا كنست تعلمون
لا تَتَخَذَّواَ أَيْمَا تَخْتَضِبُوهَا دَخْلًا بَيْنَ تَخْضَبُهَا بَعْدَ تَخْضَبُهَا وَتَتَخْضُبُوا أَنْ سُبْبِيلُ اللَّهِ عَلَى سُبْبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ وَلَصْحُ عَدَابٍ عَظِيمٍ. وَلَا تَخْضُبُوا بَعْهَدِ اللَّهِ كُلُّ قَلِيلٍ إِنَّمَا عَنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرُ أَحْسَنِ مَا عَمِلُوْنَ أَوْ أَنْصِفُ وَهَوَّهُ مَوْمَعًا فَلْيُحْيَهُمْ حَيَّةً طَيِّبَةً وَلَنْتُجَزِّيْنَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّهُ لَسُلْطَنُ عَلَى الْدِّيَانِينَ عَائِشَةَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالْدِّيَانِينَ هُمْ يَمْثَلُونَ وَاذَا بَذَلُّوا إِنَّمَا أُنْتَ مُفَدِّرُ بِهِ ضَرُّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَأَشْتَعِلُ بِهِمْ قَلَبٌ لَا يَشْتَغَّثُهُ قَلَبُ أَذْيَنَ لَهُمْ عَائِشَةَ وَهُمْ يَمْثَلُوْنَ لِلْمُتَّسَلِيبِينَ.
سورة النحل - الجزء الرابع عشر

ولقد نعلمن أنهم يقولون إنما يعلمان، بشرى لسان
الذي يلجهدون إلا أنه أعجبي وهو لا لسان عرف
ميبس إن الدين لا يؤمنون إلا يؤمنون الله لا يهديهم
الله وله وداب أليم إنما يقتري الكذيب الدين
لا يؤمنون إلا يؤمنون الله وأولئك هم الكذببون
ممن طغر بالله من بعد إيمانه إلا من أضره
وقلبه مطمئن بالإيمن وله من شرح بالخطير صدقًا
فعلمهم غصب ما من الله وله عذاب عظيم
ذالك بألُّههم أستحبوا جزيرة الدنيا على الأخرة
وأن الله لا يهدي الدين القوام الكافئين أو أتيمك
الذي يطبع الله على قولوهم وسمعهم وآبنصهم
وأولئك هم الغفلونون لا جرم أنهم في
الأخرة هم الخسرون نتم إن تسبك
لذين هاجروا من بعده ماستمها فأيهم نتم جهشوا
وصدقوا إن ربك ممن بعدها لغفمور رحيم

279
سورة النحل - الجزء الرابع عشر

۷۸۰

قرأ الثلاثة بسم الله وصلى

۷۸۱

۷۸۲

۷۸۳

۷۸۴

۷۸۵

۷۸۶

۷۸۷

۷۸۸

۷۸۹

۷۹۰

۷۹۱

۷۹۲

۷۹۳

۷۹۴

۷۹۵

۷۹۶

۷۹۷

۷۹۸

۷۹۹

۸۰۰

۸۰۱

۸۰۲

۸۰۳

۸۰۴

۸۰۵

۸۰۶

۸۰۷

۸۰۸

۸۰۹

۸۱۰

۸۱۱

۸۱۲

۸۱۳

۸۱۴

۸۱۵

۸۱۶

۸۱۷

۸۱۸

۸۱۹

۸۲۰
سورة النحل - الجزء الرابع عشر

١٥٨ - إنّ رَبَّكَ لِلْذِّينَ عَمَّلُوا الْأَسْوَأَ مَن تَابَوْا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَّحُوا إِنّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغَفِينَ رَحِيمٌ

١٥٩ - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنيَفًا وَلَمْ يَبْتَغِ مِنِّ الْمُشْرِكِينَ شَآءَ خَالِصًا لَّنَعْمَةً أَحْبَسْتَةً وَهُدِئْتَ إِلَىٰ صِرْطِ مُسْتَقِيمٍ

١٦٠ - وَقَاتَلَتْهُ فِي الْكَلِينِ الْحَسَنَةِ وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الْصَّالِحِينَ

١٦١ - ثُمَّ أَورَحَتْهَا إِلِّيَّ لَعَلَّهُ يُحْصِرُهُ خَيْرَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ الْمُسْتَبِتُ عَلَىٰ الْزَّيْنَ أَخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَخْلُصَ بِحِكْمَتِهِ

١٦٢ - كَانُوا فِيهِ يَخْتَلُفُونَ أَذْعَ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِحِكْمَتِهِ

١٦٣ - وَالْمُؤَيَّضَةُ الْخَسِينَةِ وَجَدَلُهُمْ يَأْتِيَهُمْ رَحْمَةٌ أُحَسُّنَ إِنَّ رَبَّكَ

١٦٤ - هُوَ أَعْلَمُ بِمَا ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

١٦٥ - وَإِنَّ غَلَابَتِهِمْ فَعَظِيقَةً لَّيْلًا مَا عَرَفَتْهُمْ لَيْلًا وَلَيْلًا ضَيْبًٍ

١٦٦ - لَهُمْ خَيْرٌ لِلْضِّالِينَ أَصْلُرْ وَمَا صِبَارُ إِلَّا بِاللَّهِ

١٦٧ - وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَضَكِّرُ فِي ضَيْبِهِمْ وَلَا يَمَكُّنُونَ
سُبْحَانَ الَّذِي أُسِرَّى يَعْبُدْهُ، لَيْلاً وَتِلَاءَ الْمَسْجِدِ أَخْرَامَ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأُفْقِ أَلْدَى بَرَكَّنَا حَوْلَتَهُ، لِتَرَى، مِنْ عَائِبَتِنَا إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ وَقَانِيَتَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلَهُ
هُدِى لَبْبِينِ إِسْرَأِيْلَ أَلَا تَتَخَذُوا مِنْ دُونِ وَكِيلَاء
ذُرِيَّة‌ۢ مَنْ خَلَتْ مَعْ نُوحَ إِنَّهُ، كَانَ عَبْدًا شُكُورًا
وَقَضَبْتِنَا إِلَى بَيْنِ إِسْرَآيْلِ فِي الْكِتَابِ لِتَفْسِيرِنَّ فِي الأُرْضِ
مَرْتَحِيٍّ وَلْتَعْلَ أَلْوَانَ كَبِيرًا ۴۳ فَإِذا جَآءَ وَعْدُ أَوْلِي الْأَلْبَٰبِ بَعْثَنَا
عَلَيْهِمْ عَبْدًا أَلْسَأَ يُؤَلِّي بَأْسٍ شَهِيدٍ فَجَاسُوا بَلَلَّ الْذِّي سَمِعْتُمْ
وَكَانَ وَعْدُ مَفْعُولًا ۵۳ وَمَّدَّنَا لَضْحَ أَلْكِتَابٍ عَلَيْهِمْ
وَأَمْدَدْنَا بِأَمْوَلٍ وِيْبِينَ وَمَعَهُمْ تَفْسِيرٌ أَسْتَرَتْ تَفْيِيرًا
۵۴ إِنَّ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنَتْمُ لِلْكِتَابِ وَإِنَّ أَسَأَتُمْ فَلْتَأْسِيمُ فَإِذَا جَآءَ
وَعْدُ الْأَخْرَى لِبَسْتُوا وَجُعَوْنَهُمْ وَلِيَدْخُلَا الْمَسْجِدِ
۵۵ كَمَا دَخَلُوْهُ آوَلٍ مَّرْأَةٌ وَلَيْتُ بَيِّنَوْا مَا عَلَّمْنَا تَثْبِيتًا ۵۶
سورة الإسراء - الجزء الخامس عشر

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

Verse 1: رَبِّكَ مَنْ يَرْحَمُهُمْ وَإِنَّ عَدْنَاهُمْ عَدَّةٌ وَحَجَّّلْتَـا جَهَّـمَ

Verse 2: لِلَّذِينَ حَسِبُوا

Verse 3: الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلَاحَ بِأَنَّ لَهُمْ أَحْمَرًا كَبِيرًا

Verse 4: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدَّنَا لَهُمْ عَدَّابًا أَلِيمًا

Verse 5: وَبَدَعَ الْإِنسَانَ بِالْآخِرَةِ دُعَاءً وَأَخَذَّ إِنَّ الْإِنسَانَ عَجْوَلًا

Verse 6: وَحَجََّلْنَا أَلْيَلًا وَالتِّهَارَ بَعْدَهُ مُّخْوَثًا عَابِيَةً للْبَيْلِ وَحَجََّلْنَاهُ آيَةً

Verse 7: التِّهَارِ مُّبَصِّرَةً لْيَسْتَبْغَوُّا فَضْلًا مِنْ رَبِّي ثُمَّ لَعَلَّهُمْ يَتَبَيَّنَ

Verse 8: الْيَهَٰزِينَ وَأَحْسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلَّنَّهُ فَصَلَّينَ كَثِيرًا

Verse 9: وَكُلٌّ إِنَّ إِنَّ الَّذِينَ ظَلَّلُوْا فِي عَلَّمِهِ وَخَرَجُوْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةَ كَانُوا

Verse 10: يَلْقَوْنَ مَنْفُورًا أَقْرَا كَانَ بِغَيْبِنَا ثُمَّ أَقْرَا كَانَ بِغَيْبِنَا خَسِيبًا

Verse 11: مُن أَهْتَدَا فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهِ وَلَاتَزَرَ وَأَرْزَعَ وَزَرَ أَخْرَجَ وَمَا كَانَ مُعْدَبٗينَ حَتَّى يُبْعَدَ رَسُوْلًا وَإِذَا أَرْذَوْا أَنْ نَهْيُكَ فَرَبِّي مَنْ تُرِكْتُهَا فَقَفَّسُوا فِي هَٰذَا

Verse 12: فَحَقَّ عَلَيْهِمَا الْقُوْلُ قَدْ مَنَّنَّهَا تَدَيَّرَى وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ أَلْقَرْوِينَ مِنْ بَعْدُ نَوحٍ وَكَفَى بِرَبِّي بَذَنْبِ عَبَادِهِ حَيْبِي بِصَبِيرًا
سورة الإسراء - الجزء الخامس عشر

من كان يريد الخروجة عجلنا عليه، فإنها ما نشاء لمن تريد ثم جعلنا له جهدهم يضلها مذموها مذحرها ومن أراد الآخِر عسٌ لله سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً تم هطوله وهئلاء من عظاء ربك وما كان عظاء ربك عظورًا أنظر كيف قدّلنا بعضهم على بعض وللاخيرة أُنجى درجت وأُصبر تفضيلًا.

لا تجعل مِن الله إلاها أخسر فتقعد مذموها مذحولا وقوصى ربك ألا تعبًوا إلا إليها وتبولدن إن هسنتا وما يبلغون من الأكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقبل لهم فأي ولا تنههم وقل لهم قومنا كريمة وأخفض لهم جنَّاح الدّى من الرحمن وقل ربك أَرحمهما كما ريباني صغيرًا ربهكم أعظم بما في نفسكم إن تصووني صلحيين فلبنه كان للآوبيين غفورًا ووافق ذاك الفرّي حفاظ وأليس كن والآوبيين السبيل ولا تبَذَر تبَذَرًا إن لالمبَذرين كناوا إخوًا السَّيِّدِين وكان آله يرون بصرهم غفورًا.
سورة الإسراء - الجزء الخامس عشر

وإِمَّا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ آيَةً وَسُبُوتًا مَّن يُرِيكُ تَرْجُوهَا فَقُولُ لَهُمُ فَوَّلَا مُثِيبُوْرًا ۖ وَلَا تَجْعَلُ يِنْذَكَ مَعْلُوْلًا إِلَّا عَنْفَيْكُنَّ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسْطُ فَتَفَعَّدَ مُلْوَمًا مَّثِيبُوْرًا ۖ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الْمَرْزَقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُقِدِّرُ إِنَّهُ كَانَ يَعْبَادُهُ خَيْبًا تَبْصِرُوا ۖ أُوْلَـٰدُهُمْ نَخْشِبَةٌ إِنَّهُ مَنْ نَرَوْقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ فَتْلَهُمْ كَانَ خَطْطَةً كَبِيرًا ۖ وَلَا تَقْرِبُوا الْرَّزَّيْنِ إِنَّهُ كَانَ قَدْ جَعَلَهُ مَنْ فَتْلَهُمْ ۖ أَسِبَابًا ۖ وَلَا تَقْرِبُوا الْقَفْسَ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ إِلَّا بَأْعَثُي وُسَأَلَ فِي الْقَفْسِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۖ وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بَيْنَ الْيَتِيمِ وَالْمُسْتْقِيمِ ۖ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلِ إِذَا كَلَّمْنَاهُ وَزِنُوا بِالْقَيْسَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تأْوِيلًا ۖ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمُ ۖ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبُ الْمَسْئُولَاتِ وَمَلَّةَ الْبَصَرِ وَالْفَوْزَاءُ كُلُّ أُوْلِيَاءِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۖ وَلَا تَنْمَشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَبًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِجَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ اِلْجِبَالَ طَوْلًا ۖ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سِيَانُهُ وَعَنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهَا.
سورة الإسراء - الجزء الخامس عشر

ذَٰلِكْ مَا أُوْلِيَ الْأَيْنَاءِ مِنَ الْجَهَّاَلِينَ وَلَا يَجِلُّونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهًا

وَخَرَجَ فَسَلَّمَ فِي جَهَّامَ مُّلُوَّهًا مُّدْخَنًا ۖ أَفَأُصْلَحْتُمُ رُبُّكَ

بِالْجَبَّانِ ۖ وَأَمَّنَّهُ مِنَ اِبْتِغَالٍ ۖ إِنَّهُ لَفَتَرَ لَّا يُقَلُّونَ قِيَمًا عَظِيمًا

۷۶ وَلَقَدْ سَلَّمَ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ ۖ إِنَّكَ لَكَرُوا ۖ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا

۷۷ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ عَالِيَّةَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأْتُونَ إِلَى ذِي الْعُرُقِيْرِ سَيُبْحَثُ

۷۸ سَيَحْتَلْهُ عَنْ عَمَّا يَقُولُونَ عَلَيْهِ كَبِيرًا ۖ ۗ تَسْبَحْ لِلَّهِ الْعَسَّارُ

۷۹ أَلَا يَقْفُوْنَ تَسْبِيحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَليِّيًا عَفُوًا ۖ وَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْءَانَ جَعَلْتَهُ بَيْنَ يَدَيْنِكَ وَبَيْنَ أَلْدِينِكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأُخْرَى جَنَّيْبًا

۸۰ مَسْتَوِرًا وَجَعَلْتَهُ عَلَى قَلْوِيْمِكَ أَسْتَيْعَبًا أَن يَقْفُهُوْنَ وَقَدْ إِذْ أَيْبَاهُمْ

۸۱ وَقَرَأْ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْءَانِ ۖ وَحَدِّهِ ۖ وَلَوْا عَلَى أَذْبَاهُمْ نُفُورًا

۸۲ مَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَيْعَبُونَ ۚ إِذْ يَقْفُوْنَ إِلَيْكَ وَأَذُوهُمْ ۖ فَغُجِّوْهُمْ

۸۳ إِذْ يَقْفُوْنُ الْأَلْلَٰهِمُونَ إِنْ تَتَّسِئُونَ إِلَّا رَجُلَا مُّسْحُورًا ۖ ۚ تَأْتِرُ ۚ

۸۴ كُبِّفْ فَضْرَبْهُ اِلَّا أَمْعِنًا فَضْلًا فَيَنْسِئُونَ فَيَسْتَيْعَبُونَ سَيِّئًا ۖ وَقَالُوا أَءُذُّ أَنَا عَظِمْتُمْ وَرُفَقُتُ أَءُذًا لِّمُعْبُوْنُونَ حَلَفًا جَدِيدًا ۚ
سورة الإسراء ـ الجزء الخامس عشر

قول كونوا جَاحِرًا أو حَدِيدًا أو حَكِيّقًا مَّا يَصِبُّ
في صَدوركَم فَسَيْقُولُون مَن يَعِيدُنَا فَلِلآتِيّ فَقْتُكَمْ أَوْ مَرَّةٌ فَسَيْقُولُون إِلَىَّكُم رُوحُكُم وَفِيِّقُولُون مَنِ هُوَ لْعَسَّى أَن يَضْخُمْ قَرِيبًا يَوْمُ يَذْعَوْمُ فَقَسْتَهُمْ يَحَتِّيِّهِنَّ
وَتَظَنَّون إِنْ أَلْسِهَمُ إِلَّا قَلِيلًا وَقَلِلِ يَعِبَادٍ يَقُولُوا أَلْسِهِنَّ أَمَّا إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلسُّنَّةِ عَدْوًا مُّبَيِّنًا أَمَّا أَعْلَمُ بِهِمْ إِن يَشَا يَرَحْنُنَّهُمْ أَوْ إِن يَشَا يُعَذِّبْهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا أَعْلَمُ أَعْلَمُ يَمِينًا فِي الرِّضَا وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ قَضَلَا بَعْضُ أَلْسِهَمْ عَلَى بَعْضٍ وَعَادُتِنا ذَلِكَ زَيْبُّ وَأَلْدُعُوا أَلْسِهِنَّ رَعْنُتُهُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُوا كَشَفٌّ أَلْسِرًّ عَنْهُمْ وَلَا تَحْوَلًا أَوْ أَلْدُعُوا أَلْسِهِنَّ يَذْعَوْمُنَّ إِلَّا رَبِّهِمُ الوَسْيَةُ أَيْهُمْ أَقَرْبُ وَيَرُحْنُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابًا إِنَّ عَذَابًا رَيْبِكَ كَانَ مَحِيَّدًا وَإِنْ تَسْقِي نِّيَّةً إِلَّا تَحْلِكَ مُهْيَكُوهَا قَبْلَ يَذْعَوْمُ الْقِيَمَةِ أَوْ مَعْذَبُوهَا عَدَادًا فَمَبْعَدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْجَيَّةِ مَسْطُورًا
سورة الإسراء - الجزء الخامس عشر

ومما متعننا أن تُرَسِّلَ بالألباب إلا أن كُثُرَ بِهِمَا الْأَوْلُونَ وَزَمَّتْنَا نُمُودَ الْقُطْرَةَ مِنْ بُيُوتِكُمَا يُهَّلُوا بِهَا وَمَا تُرَسِّلَ بالألباب إلا تَحْقِيقًا وَإِذْ فَلَنَّا لَكَ إِنْ رَبُّكَ أُحَاتَ بِالْيَوْمِ الْأَخَرِ وَمَا جَعَلْنا أَلْوَانِي الْمِلْكِيَّةِ أَرِيَّنَكَ إِلَّا فِيَتَتَّهُ الْيَوْمُ الْأَخَرُ وَالشَّجَرَةُ الْمُلْعَنَةُ في الْقُرْءَانِ وَقَتَّلَهُمْ فَمَا يَرِيدُهُمْ إِلَّا طَعْنَتَا كَبِيرَةٌ وَإِذْ فَلَنَّا لِلْمَلِكِيَّةِ أُسْجُدْوا لَدَمَ فَسَسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدَ لَمْ نَخَلَفْتُ طَبِيْبًا قَالَ أَرِيَّتُكَ هَذَا الَّذِي كَرَمَتْ عَلَى لَبَنَ أَحْمَرِينَ إِلَّا يَسْمَعُ الْقُلُوبُ لَأَحْتَيسَعَ ذَرْيَتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ أَذْهَبْ فَمَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآءُكَ مَوْفُورًا وَأَشْتَفَرْنَ مَنْ أَسْطَعَتْ مِنْهُمْ يَضُوْئَهُ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ يَقِيلُونَ وَرَجِلَكَ وَشَارْكُهُمْ في الأَمْوَلِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْهُمْ وَمَا يَعْثَرُهُمُ الشَّجَرَةُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَا سَلَامُ لَكَ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ وَكُفِّي بَيْتُكَ وَكُفِّي رَبْعُكَ وَكُفِّي رَبْعُهُ الَّذِي يُزَجِّي لَهُمْ أَلْفَالْكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ يُضِمَّ رَجِيمًا
سورة الإسراء - الجزء الخامس عشر

وصف الجمال في نص الإخبار والتوضيح

وإذا مسحتهم الرُّطْبُ في البحر ضل من تذعُون إلا بإياء فَلَمَّا نجَّلَحُم

إلى البحر أغرضاً، وكان الإبلُنَّ كَفَّورًا أَفُكَّنَّمُ أن نَّحْسَب

بضمت جيب البحر أو يرسل عليلكم خاصبًا تُمَّ لا نُجِدُوا لِفسَم

وكيلاءٌ أَمَّ مَلَكَنَّمُ أن يَعْدِدُمُ في رِبْتَة أُخْرَى فِي رِسَال

عليكم قاصفاً من الرُّيح فَيُغَفِّفُكُمْ يَما صَّفْرُكمْ تُمَّ لا نُجِدُوا

لا حتَّاً علِينَا بِهِ تِبَعَاً وَلَقِدْ كُرِّنَّا بَيْنَ عَادَّم وَحَمَّلْنِهِم

في البحر والبحر وزرُفُتْهُم مِنَ الْقَلْبِيِّسَت وفقَّلْنِهِمْ عل

كَبْيْرٍ مَّمَّن خُلِقَّتَا تَفْضِيلًا يَمَّمَ نَذَعُوا كُلْ أَنْسَي

بِمَلِهيْمُ مَمَّن أُقَى كَبِيْبَهُ بِيَمِينِهْ فَأَوْلِيْهِ يَقْرِّرُون

كَبْيْرُهمْ وَلَا يَظْلِمُونَ قَسْبَيْلَا وَمَمَّن كُنَّا فِي هَذِهِ أَعْمَى قَهَّرُ فِي الْأَخِرَة أَعْمَى وأَضْلُّ سَبِيلًا وَإن كَادُو

لِتَفْتَنُونَكُم عَنَّ الْأَذَى أَوْحَيْتُنا إِلَيْكُم لِتَفْتَرَى عَلِينَا غَيْرًا،

وأَدَأ لَا تَغْدُوكَ خَلِيْلَا وَلَوْلَا أن تَتَفْتَنَّكَ لَقَدْ كَبَدْت

تَرْضَى إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا أَفْتَنْنَكَ ضَعُفْ

أَحْيَوْهُ وَضَعَعُ امْمَاتٍ تُمَّ لا نَجِدُ لَكَ عَلِينَا قَصْيًا.
سورة الإسراء ـ الجزء الخامس عشر

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

وَإِنَّا كَانُوا لَا يَسْتَفْتِهِ الْأَرْضِ لِيَخْرَجُوا مِنْهَا فَأَنَا لَا يُبْشِرُونَ حَلِيْقًا إِلاًّ قَلِيلًا ۖ ۖ سُنَنَهُمْ مَنْ قَدْ أَرْسَلْتُ الْأَرْضَ لِيَخْرُجُوا مِنْهَا إِنَّا لَا نَحْزَبُ عَلَيْهِمْ نَايَفَةً لَّكَ عَسِيمٌ أنْ يَبْغَعَكَ رَبُّكَ مَقَامًا حَمُودًا ۖ وَقُلْ رَبِّ أَدْجِلْيِ مُدَّخَلَ صَدَقٍ وَأَخِرِجْيْ مُخْرِجَ صَدَقٍ وَأَجْعَلْيُ لِي مَنْ لَّدَنَا سُلْطَانَا نَصِيرًا ۖ وَقُلْ جَاءَ أَحْقُ وَرَجَعَ الْبَطِرُ إِنَّ الْبَطِرَ كَانَ رُفُوقًا وَنَزَلَ مِنَ الْقَرْءَانِ مَا هُوَ شَقَاقٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْقَلَيلِ مِنْهَا إِلاَّ حَسَنًا وَإِذَا أَنْقَمْتَ عَلَى الْإِنسَانِ أَغْرُضَ وَنَنْتَ إِلَيْهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ السَّمْرُ كَانَ يُؤْسِسَ فَلِكُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَكْبِهِ فَمَرْجَعُ أَعْلَمُ يَمِينُ هُوَ أُهْدَى سَبِيلًا ۖ وَيُشَفَّوْكُ عَنَ الْرُّؤْجَ فِي الْرُّوحٍ مَنْ أَمْرٍ رَّبِّي وَمَا أُوَلِيَ عَمْلٌ مَنْ أَعْلَمَ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ وَلَيْنَ شَيْتَانٌ لَّدَيْهِنَّ يَسْتَهْلَكُهُمْ أَوْحِيَ إِلَيْكَ نَمَّ لَا تَجَنَّدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَرَكِيَّةٌ ۖ
سورة الإسراء - الجزء الخامس عشر

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِّأَنْضُلَتْ عَلَيْكُمُ السَّيِّئَاتُ وَلَا تَتَسَاءَلُوا أَيْمَامًا عِنْدَكُمْ لَكُمُ الْفَضْلُ وَلَا تَتَّبَعُوا أَحَدَّ الْفَرَّاءَنَّ إِلَّا كُفُورًا وَقُلُوا لَن نُّؤْمِنَ كُلٌّ حَتَّى تَفْجِّرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَبْعُثُ أُرْقَأً أَوْ تَصُدُّونَ نَّكَحْ جَنَّةٌ مِّنْ خُيْلٍ وَيُعِيْثَ فَتَفْجِّرُ الْأَنْهَارُ خَلَالَهَا تَفْجِّيرًا أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاوَاتَ كَنَّا رَعْمَتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِبَيْتٍ وَالْمُلْكَيْكَةَ قَبِيلًا أَوْ يَبْعُثُ لَكَ بَيْتٌ مِّن زَعْجَرٍ أَوْ تَرَقُى فِي السَّمَاءَ وَلَن نُؤْمِنَ إِلَّا كَنَّا نَزَلَ عَلَيْنَا كَبِيرًا تَفْجِّيرَ وَسَبْخَانَ رَبِّي هَلْ كَنَّـٰتِ إِلَّا بَشَرٌ رَّسُولًا وَما مَنِعَ الْكَانَّ أَن يَأْتِيَهُ وَكَانَ الْهَيْدَرُ إِلَّا أَن قَالَ أَنّْى أَبْعَثَ اللَّهُ بِشَرٍّ رَّسُولًا فَأَلَّهَ لوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلََكَةٌ يُبْشِرُونَ مُطَمِّعِينَ لَنْ تَأْتَيْهِمْ مَثَلَّ السَّمَاءِ مَثَلُكَ رَسُوْلُهُ فَلَوْ كَانَ بِعَبْدِ اللَّهِ أَسْتَمِيعُت بِشَرِّهِ يَبْلُغُهُ خَيْرًا بَشَرٌّ مَّا رَأَيْتَلَّي بِهِ أنَّى بَشَرٌّ
سورة الإسراء - الجزء الخامس عشر

وَمَن يَـهْـدِي اللَّهُ فَهُوَ أَمْـهَـدُ ۖ وَمَن يَضَـسِـلْ فَلَنْ تُجِدَُّ لُهُمْ أَوْلَـيَآءَ

سَتَشْرَعُهُمْ يَوْمَ الْقِيَـمَةِ عَلَٰ وِجْوَهِهِمْ غَمِيٌّا وَبَحَـثًا ۖ وَضُرِّعَ عَلَٰ أَنْفُسَهُمْ جَهَٰـنَمَ كَمَا خَبِيتَ زِدْنِهِمْ سُعْبِيـْرًا

۶۷ ذَلِكَ جَزَآءٌ أَنـَّا نَعْمَاتٌ خَلْقًا جَدِيدًا ۖ٠ أَوَّلَمْ يُرَأَيْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَدَّارٌ ۚ عَلَّ أَنْ يَخْلُقَ مَثَّلَهُمْ

۶۸ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجْلَا لاَ رَبِّ فِي مَثْلِهِ فَأَبْيَضَ الْقَلَمُونَ إِلَآ كَفُورًا

۷۰ أَلَوَ أَنْ فَتَايَتْ هِيَ مَعْلُومَةً رَحْمَةٌ ۖ إِذَا أَلْمَسْكُنَّ حَسَبِيَّةَ

۷۱ الإِنْقَاقِ وَكَانَ الإِنْسِنُ قَتِـرُ ۖ وَلَقَدْ عَلَيْهِ مُوسَى بَـعْتِ ۖ۷۲ فَأَجِدَ لَا رَبَّ يَسْتَغْفِرْنَ مَسْحُورًا ۖ۷۳ قَالَ لَقَدْ عَلِينَتْ مَا أَنْزَلْ

۷۴ يَـفْرَعْعُونَ مَسْحُورًا ۖ۷۵ فَأَرَادُ أَن يَسْتَغْفِرْنَ مَسْحُورًا ۖ۷۶ فَأَعْقِرَتْهُمْ وَمَمْعَهُ جَمِيعًا وَفَلَنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَاَءِيلَ

۷۶ أَسْكَنْهُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُّ الْأَخَرَةِ ۗ جَعَلَ أَسْمَٰعًا لَّيْـفَٰيًا

۸۰ قُرُّوا اللَّهَ بِالْيَلَى وَسَلَّمُ ۖ۸۱ ﴿تَأْوِّهِمْ﴾
сура الكهف - الجزء الخامس عشر

هم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
قريباً لنبذر باشا شديد من آلهة ونبشرين المؤمنين الذين
يعملون الصلاحيات أن لهما أجرها حسنة تمكينين فيهما أبدا
وينذرون الذين قالتوا أخذ الله ولدا

ملاحظة: آية (35) للأذكار نحن
لا بعدها المنهي الأخير إلا أبي،
فهي غير معيدة للغة.

٣٣٥
قال آذعوا
فأذعوا
قال آذعوا
فأذعوا
فأذعوا
سورة الكهف - الجزء الخامس عشر

ما لهم يه من عليم ولا إنذائهم كبرت كلمة تخرج من أنثوهم إن يقولون إلا كذبنا فلاعلاء بحج نفساك على عائضهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إننا جعلنا ماعل الأرض زينة لها لتبلى لهم أيهم أحسن عملًا وإننا لجعلنون ما عليه صميدة جرزا أم دستبة أن أصحب الكهف والقرى كنا من عائشتنا عجبًا إذ أرى الظلمة إلى الكهف فقالوا ربي ألينا غائبا من الله دنا رحمة وهبب لنا من أمرنا رشدًا فكسرتبنا على عائشتهم في الكهف سهين عددًا فلم يمعنوه ليعلموني لأهلزبيين أحسن إليما ليشروا أشدًا تحسن نفس عليكم نبأهم يا حقي إنهم فعلية عانتموا بربكم وزدتهم هدى وربطنا علهم فلسلوبهم إذ قاموا فقالوا ربي ألينا رب السموات والأرض لن ندعوا من دونه إلا إنه لم يفطن لهؤلاء هئلا قومنا أخذنا من دونه علية لسألون علئهم يسلطني بني قومي فمن أظلم منهم من أفقرى على الله كذبنا
سوره الكهف - الجزء الخامس عشر

وإذ أعترض مومنهم وَما يعْبَدُونَ إِلا الله قَالُوا إِلَى الكهف يَنْشُرُ لَهُم رَبُّهُم مِن رَحمَتِهِ وَيَقْلِي لَهُم مِن أَمْرِهِم مُّفْرَقًا وَتَحْرِي الْقَمَسَة إِذَا طَلَّقَتْ تُزَوَّرُ عَن كَفِينِهِمْ ذَاتٍ الَّيْسِيْنِ وَإِذَا غَرَّبَتْ تَقْرُضْهُمْ ذَاتٍ الَّيْسِيْنَ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مَنْهُ دَلْلَةً مِن عَوْيَشَةِ اللَّهِ مَن يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَن يُضَيِّل فَلَن تَجْهَدَ لَهُ وَلَيْنَا مُرَيَّضُدًا وَقَلْبِهِمْ إِيَابَطًا وَهُمْ رَفِّقُوَدْ وَتَقْلِبُوْهُمْ ذَاتٍ الَّيْسِيْنِ وَذَاتٍ الَّيْسِيْنَ وَكُلُّهُمْ بَيْسِطَ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصْبِيَّةِ لَو أَقَلَّتْ عَلَيْهِمْ لَو لَا يَلْتَقُونَهُمْ وَلَكُمْ رَبَّكُمْ وَلِيَمْسَكُنَّ هُمْ رَبَّكُمْ وَكَذَلِكَ بَعْضٌ مِنْهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلْ مِنْهُمْ حَسَمْ لَيْسَ قَالَ أَيْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضًا يَوْمًا قَالُوا رَبَّكُمْ أَعْلَمُ بِيْنَهُمْ فَأَبْعَثْهُمْ أَحَدَهُمْ يَوْمًا أَيْنَ قُرْطَبَ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَيْتَلْهُم أَيْنَا أُرُكَّزْتُم فِي كُفَى أَيْنَ قُدْمَاتُكُمْ وَلَيْتَلْهُمْ وَلَيْتَلْهُمْ فَلَا يَشْعَرُنَّ بِصُحْبَةٍ أَحَدًا إِنْ هُمْ إِن يَنظُرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَرْجُوُنَّ أَوْ يُعْجِدُوكُمْ فِي مِلَائِكِهِمْ وَلَسْنُ نُفَيْلَحُوا إِذَا أَبَدًا
سورة الكهف - الجزء الخامس عشر

وكذك ذلك أعمرنا عليهم ليعلموا أن وعَدَ الله حَقٌّ وأن الساعة لا ريب فيها إذ يُتنغرون بِسَبِيلهِم أُمَّرُهُم فِي قَلَبَهُم أَيْنَما كَانُوا وَبَيْنَاهُم بَعْضَهُم بَعْضَهُم أَعْلَمُ بِهِمْ فَقَالَهُم قَالُوا أَمْرُهُم لُتْخَذَ أَنْ عَلِمْنَى مَسَاجِدًا ۡسَيَقُولُونَ كَلَّمَا يَسْتَغْفَرُونَهُمْ كَلَّمَا يَكَلُّونَهُمْ رَحْمًا بِالْحَقِّ يَسْتَغْفَرُون مَسَاءً وَكَانُوهُمْ كُلُّهُمْ فَُّلُبْ رَبِّي أَعْلَمُ بِهِمْ مَا يَعْلَمُونَهُمْ إِلَّا قَلْبُهُمْ فَلَا نَصَرٌ فِيهِمْ إِلَّا مَرَاءٌ ظهَرًا وَلا مَسَاءٌ لَّهُمْ إِلَّا قَلْبُهُمْ أُحْدَى وَلا مَسَاءٌ لَّهُمْ إِلَّا قَلْبُهُمْ أُحْدَى إِن فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِنَّا أَنْيَسَأَنَّ اللهُ وَآذَّنا رُبُّكَ إِذَا نَبِيتَ وَقَلْ عَسَى أَن يَهْدِينَ رَبِّي لِقَرْبِهِ مِن هَذَا رَبِّكَ وَلِيَثْبُوا بِكَهْفِهِمْ قَلَّةً مَأْسِسَةً سَيِّئَينَ وَأَرْدَادْوا يَسَعَا فَقُلَ اللَّهُ أَعْلَمَ إِنَّا لَيُسْتَغْفِرُونَهُ وَالْأَرْضُ أَبْصِرِهِ وَأَسِّسَ مَا آلِهَمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرَكُونَ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَأَنْذِلَ مَا أُعُجِّي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّي لَمْ يَبْتَغِي لِكَهْفِهِ وَلَنْ نَحْدِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَخِدًا
سورة الكهف - الجزء الخامس عشر

وصِحَّ تَفْسِيرٌ مَعَ الْأَلْبَيْنِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقَوْلِ وَالْعَشَيْنِ يَرْبَضُونَ وَجِهَتِهِ وَلَا تَعْدَ عَيْنَاتكَ عَلَيْهِمْ ثُرِيدَ رَبَّكَ بِالْأَحْيَا إِلَى الْأَيِّامَ وَلَا تُقَطِّعْ مِنْ أَعْمَالَنَا قَلِبْنَا عَن ذَكَرْنَا وَأَتَبَعْنَا هُوَ الَّذِي أَمَّرَهُ وَفِرْعَاوَنَ أُخْبِرْنَاهُ بِهَا وَأَهْلُ الْقَرْشِ وَأَنَا أُعْتَدِّنَا لِلْقَلْبِيْنِ نَارًا أَحْزَاطَ يَهُمْ سُرَادُفَهُ قَالُوا وَإِنَّا لَنَضْعَفْنَ أَجْرَ مِنْ أَحْسَنِ عَمَالٍ أَوَلَّيْكَ لِهِمْ جَنَّتٌ عَدُنٌ أَعْجَرُ مِنْ ذَلِكَ الْحَيَّةِ الْأَخِرَ يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ آسَأَرٍ مِنَ الْأَرْضِ وَيَلْبِسُونَ ثَبَابًا حَضَرًا مِنْ سَنَدِينِ وَإِسعَارٍ مُّتْكِيِّسٍ فِيهَا عَلَى الْأَرْتَابِ يَعْمَ الْقُوَّافِ وَخَسَسَتْ مُرْتَفَقًا ۡوَأَصْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلٌ جَعَلَهُ أَخْدِمُهَا جَيْنِتْنِ مِنْ أَعْتِبٍ وَحَفْقَتْنِهَا يَنْخُلُ وَجَعَالُهُ بَيْنَهَا زِرَّةٌ ۡوَلَّيْتَ أَجْمَانِيَنْ عَاثَّ أَتْبَعْنَا ۡوَلَمْ نَظَلِّمَ مِنْهُ شِيْعَةً وَفَجَرَنا جَالِلَهُمَا نَهْرًا ۡوَكَانَ لَهُ مُمَّرُّ قَالَ ۖ لِصَلِّيْهِ، ۚ وَهَذَٰهُ يُحَاوِرُكَ أَنَا أَحْسَرُ مَنْكُ مَالًا وَأَعْرُ فَقَرًا قَالَ فِي اسْتِحْيَاجِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَحْسَرُ مَنْكُ مَالًا وَأَعْرُ فَقَرًا
سورة الكهف - الجزء الخامس عشر

وَدَخَلَ جَنَّتُهُ، وَهُوَ طَالِمٌ أَثْمَمُيْهِ، قَالَ مَا أُزِنَّ أَنْ تَبِيَّنْ هَذِهِ أَبْداً ۖ مَا أُذْهِبَ إِلَيْهِ فَأَنَبَىٰهُ مَنْ أَلَهَّمْهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَيْهِ ۖ لَا كَانَ لَهُ حَيْرًا مَّثْقَلًا ۖ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ يَجْهَزُهُ ۖ أَحْكَمَهُ بِإِلَى خَلَقٍ مِّنْ زَرَابٍ تَمْ مِّن نُفَلَةٍ ثُمَّ سَوَّى إِلَّا رَجُلًا ۖ أَنْيَنَّ وَهُوَ يَأْوِي إِلَيْهِ مَثْقَلًا ۖ فَذَلِكَ مَا شَاءَ الَّهُ لَا فَوْقَ إِلَّا بِالَّذِينَ مِنْ أَفْلَامِهِ أَنْ وَهُوَ أَحَدُ ۖ فَنُبِئْهُ مَا زَمَنُ ۖ أَنْ أَقِلَّ مَنْ كَسَبَ مَالًا وَوَلَدًا ۖ فَعَنْصِرُ رَيْيًا أَنْ يُؤْتِيّهِ خَيْرًا مِنْ جَنَّةٍ وَيُرِسِلْ عَلَيْهِ خَسْبَانًا مِنْ أَسْمَاءٍ فَتَصَلَّى صَعِيدًا ۖ أَذْهَبْ لَا يُصَبِّحُ مَا وَهُوَ غَوْرُوُّ فَلَنْ نُشْطِعُ لَهُ ظَلْمًا ۖ وَأَحْيَى بِقُرَشٍ ۖ فَأَصْبَحَ يَقِلُبُ كَفِيٌّ عَلَى مَا أَتْنَفِقُ فِيهَا وَجَيَّ حَارِيَةَ عَلَى غَرُوشٍ وَيَقُولُ يَلِيَ الْيَنِىَ لَمْ أَشْرَكْ بَرَيْتُ أُحَدًا ۖ وَلَمْ نَقْصُ لَهُ فِيَّةَ مُنْصُرَتُهُ مِنْ دُونِ الَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا فَهُوَ الْأَلِيِّ الْقُلْبِيُّۚ فَأَخْرَجْهُ مَنْ عَقْبَةً ۖ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّنْ أَخْتَلَّ فِيهِمْ فَنَبِئَ رَبُّهُ بِالْأَرُمِّ فَأَصْبَحَ هِينِمَا تَذَرُّهُ أَلْزَمَ يَلِى وَكَانَ الَّهُ عَلَى كُلِّ مَّسَءٍ مُّقَدَّرًا.
سورة الكهف - الجزء الخامس عشر

أَمَاَّلَ عَهْدُ الْجَهَّالِ وَإِسْحَاقٌ وَأَبْنِهِنَّ ٣٠٤٥
وَوَضَعُ الْكِتَابَ عَلَىَّ الْمُجَرَّمِينَ
مُضْفِقِينَ مَنْ فِيهِ وَبَيِّنَّهُ مَّا مَّا حَبَّلُواْ
لاَ يَعْقَدُونَ وَلاَ كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَبُهَا وَوَجَّهُواْ مَا عَمِلُواْ
حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبِّكَ أَحَدًا ٣٠٤٧٥ وَإِذْ قَالَهَا الْمَلَّاحِكَةُ أُسْجِدُواْ
لَنَفَسْجَدُوا إِلَّا أَوَّلِيَاءُ كَانَ مِنْ أَحْسَنِ فَقـْسَمْ عَنْ أَمَرِ رَبِّهِ
أَفْتَيْحَدُونَهُ وَذُرِّيَّتهُ أَوَّلِيَاءُ مِنْ ذَوِي وَهَـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْ~
سورة الكهف - الجزء الخامس عشر

ولقد صرفت في هـذا الْقُرْءَانِ لِلناسِ مـِن كُلِّ مَـقْتِلٍ وَكَانَ الأَنـَاسُ أَصْفَرَ شَيْئًاٰ جَدًّاك ۡمَا مَنَعَ الأَنـَاسَ أن يَوْمَنَوْا إِذْ جَآءَهُمُ الْهَدَى وَيَسْتَعْفَفُوْا رَبُّهُمۡ إِلَّآ أن تَأْتِيَهُمْ سُنْنَةُ الأَوَّلَينَ أَوْ يَأْتِيُّهمُ الْغَدْثُ فَقَدَّ ۡمَا نُرُسلَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبْتَغَتِينَ وَمَنذَّرِينَ وَيُجِيلُ الْمَيْتِينَ صَفَّرُوا بِالْبَطِشَ لِيَدْخُّلُوا بِهِ أَخْنَٰقَ وَأَخْذُوا أَيْتَامَيْنَ وَمَنْ أَنْزَلْ مِنْ ذَكَّرْ يَتَأْتَيْ رَبُّهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَتَرَى مَا قَدْمَتْ يَدَاهُ إِنّا جَعَلْنَٰهُ عَلَى قَلْوُوْبِهِمْ أَحْسَيْنَٰهُ أن يَفْقِهُوْهُ وَقَدْ أَذَىَنَّهُمْ وَقَرَأَ الْغَفْرُ وَالْهَدْيَةَ لَوْ يَجِدُوهُم بِمَآ كَسَبَّوْا لَعِجَّلَ لَهُمْ الْغَدَّانُ بِلِ لَهُمْ مَوْعِدٌ أَن يَجِدُوهُم مِنْ ذَوْى مَوْئِلٍ ۚ وَتَلِكَ الْفِرْقَةُ أَهْلُكُونَهُمْ لَهُمْ ظَلَّمُوا وَجَعَلْتَ لِلَّهِ مَوْعِدًا ۗ وَأَذَّ قَالَ مَوْعِدًا لِفَتَرَتْهُ لَا أَبَرَّحُ حَتَّٰى أَبْلَغَ جَمِيعَ الْبَحْرِينَ أَوْ أَمْضَى حَقِيقَةً ۙ فَلِتَّمَا بَلَغَا ۖ فَجَمَعَ بَيْنِهِمَا نَذِيفًا حَوْقُهُمَا فَأَخْذَ سَبِيلَهُ ۚ فِي الْبَحْرِ سَرَباً ۖ قِلَّتَا بَلَغَا.
سورة الكهف - الجزء الخامس عشر

قصة النعمة قال قائل للقائلة إياكما يا مجهولًا لقد ليتني من سقرنا هذا نصيًا قال أرأيت إذ أقتربت إلى الصحراء فما نسيت أن أذكره وأتعبد سبيله في البحر عجبًا قال ذلك ما كنت تتبع فأردت على عقابهما قضى فوجدًا عبدًا من عبدنا علما قال الله موتى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمنا رشدًا قال إنك لن تستطيع معي صبرًا وكيف تضيرًا على ما لم تخبط به خبرًا قال استجد فان شاء الله صابرًا ولا أعطي لك أمرًا قال فإن أتبعتي فلا تستعيني عن شيء حتى أحدث لك مبنا ذكرًا فأنطلقنا حتى إذا ركبت في السفينة خرقتها قال أخرجتها لنفرق أهلها لقد جئت شيخًا إمرًا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرًا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمرى عسرًا فانطلقنا حتى إذا لقيا علما فقتلته قال أقتلته نفسًا ركيبة يغيب نفس لقد جنت شيطًا نصرًا
سورة الكهف – الجزء السادس عشر

قال ألَّم أُهْل لَّك َيِّنُكَ أن تُصْطِبَ مَعِيّ صَبِيرًا؟ قال إن سَأَلْتَك عن شَيْءٍ بعُدْهَا فَلا تَصْطَبْنيَّ قدّ بُلْغت من لَّدُنك عَدْرًا فَانطَلَقْنا حَتّى إِذَا أَنَبْيَا أَهْلٍ قَرْبِيّة أُسْتَطَعُّنا أَهْلِهَا فَأَبْرَوْنَ أن يُضْفِيَهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا َجَدَّارًا يُرِيدُ أَن يُنْقَضّ فَأَقَامَهَا. قال لَوْ سَمِّيت لَتَحْذَتْ عَلَيّه أَجْرًا َقَالَ هَذَا فِرَاقٌ بِيّنِه وَتَبَيَّنَك سَأَنْتِيّكِ بِتَأْوِيلٍ مَا لَمْ تَصْطَبَ عَلَيّه صَبَرًا َأَنَا السَّفِيّةَ فَكَأَنَّ لِسَبَكِين يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ فَأَرَدَّت أَن أَعْيُبِهَا وَكَأَنَّ وَرَاءُهُم مُّلْك يَأْخُذُهُ شَفَائِيّةَ غَضِبًا َوَأَمْنُ أَعْالُمُ فَكَأَنَّ بَيْنَاهَا مِهِمْنِيّين فَخَشِيّنًا أن يَرْهَقُهُمَا طَغَيْنِيّةً وَكَفَرْنَا فَأَرَدَّنَا أَن يُبَيِّدُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مَنْهُ زَكْوَةً وَأَقْرَبْ رَحْمَا َوَأَمَّا الْجَدَّار فَكَأَنَّ لِفَلَّيْتِينَ يَتَبَيَّنَّينَ فِي الْعَدْرِيّةُ َوَكَانَ تَحْتَهُ َكَنْزُ لَهُمَا َوَكَانَ آبَوُهُمَا صَلِيْلًا فَأَرَادُ رَبُّك أن يَنْبِلْعَ أَشْهَدُهُمَا وَيَسْتَخْرِجَهُمَا كَنْزُهُمَا رَحْمَةٌ مَنْ رُبُك وَمَا فَعَلَّهُ مِنْ ذِكْرٍ عَن أَمْرٍي ذَلِكَ تَأْوِيلٍ مَا لَمْ تَصْطَبَ عَلَيّه صَبِيرًا َوَيَسْتَفْلُونَكَ عن ذِي الْقُرْطُبِيّ فَقَلْ سَأَثْلُوا عَلَيّهِمْ مَيْتَةٍ ذِكْرًا.
سورة الكوثر - الجزء السادس عشر

إذا مكنتنا الله في الأرض وعانتنته من كل شيء سببًا فأنتن سبباً
حتى إذا بلغ مطلع الظلمات وجدتا تغير في عيني حمية
ووجد عندنا قومًا فلننا نبدا الفرانيين إما أن تعمدوا إما أن تبتعدوا
فيهم حسنًا قال أمام من ظلم قسوت نعذبة ثم يرعد إلى زربه
فقيدها، عذابنا نحصراً وأمام من عامم وعمل صلحًا فللهم جزاء
الحسني وستقول له من أمرنا يسرنا ثم أثبت سبباً حتى
إذا بلغ مطلع الظلمات وجدها تطلع على قصورًا ألم تجعل لهم
دونها سببًا كذلك وقد أخطتنا بما ذاتيه خبرًا ثم أثبت
سبباً حتى إذا بلغت بين السدتين وجد من دونهما قولًا
لا يصداون يفقهون قولًا قالوا نبدا الفرانيين إن يأجوخ ونماجوخ
مفسدون في الأرض فهل تجعل لك خزناً على أن تجعل بيننا وبينهم
سداً قال ما مكنت فيه ربي خير فأعينوني يقمو أجمل بينكم
وبينهم رضيًا عذائي ربي أحبدي حتى إذا سأوا بين السدتين
قال أنفسوا حتى إذا جعله، نارًا قال عذائي أعفر عليه قطراً
فما أستطيعوا أن يظهروه وما أستطيعوا له، نفبًا
سورة الكهف - الجزء السادس عشر

قال هنالك رجعتهم من ربي فإذا جاء وعهد ربي جعله دكة وكان وعده ربي حقًا
وتفرقنا بعضهم يومهم يمتوسل في بعض ونفح في الصور فجمعتهم جمعًا وعرضنا جههم يومهم للكثيرين عرضاً
الذين كانت أعينهم في غطاء غنم ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعًا أفحص الدين صفرًا أن يتخدوا عبادى من دون
أولبياً إنا أعبدنا جههم للكثيرين نزلًا فل هل تنبثصم بالأخرين أعملًا الذين ضل سعيهم في الأحياوة الدنيا فهم
يحبسون أنهم يحبسون صنعًا أو لبباً الذين صفروا فإن ربيهم ولقاهم محبطت أعملهم فلا نقيهم لهم يوم القيامة ورضا их ذاك
جزائهم جههم بما صفروا واتخذوا علتي ورسمي هزروا فإن الذين ماتوا وأعملوا الصليحت كانت لهم جنات الفردوس نزلًا خليدين
ف فيها لا يشغون عنها جولاً فل لون كان البحر مداً أكمن في ربي لنفدو البحر قبل أن تنفد كمطلاً ربي وله جنات باقيه مسداً
إنا أتا بطغى ملتحصين يركب إلى أن ينة إنه يهطم إله وحيد فمن كان يرجوا لقاء ربي فليعمل عملاً صليحاً ولا يشرك يعبادة одного
سورة مريم - الجزء السادس عشر

эн

لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
سورة مريم – الجزء السادس عشر

١٩٤

قُرِّرُوا الإسراء و وعیدًا و خلقًا يَفْخَصُهُ عَنْ غَنِیّٖ

وَحَنَّاهَا مِنْ لَدَنَا وَرَكُوَةً وَكَانَ تَقِیَّةً وَبَشَرًا بَوْلَیۡهِ وَلَمۡ

يَشْكَ نَبِیۡاً عَصِیۡ‌آ وَسَلَّمۡ عَلیۡهِ يَوۡمَ وَلۡدِهِ وَیَوۡمَ يَمۡوتُ

وَیَوۡمَ يُبْعَثُ حیٞا وَأَذُرُّكُمۡ فِی الکِتۡبِ مَهِیٞ إِذۡ أَنۡتُبِدَتُ

مِنْ أَهۡلِهِ مَکَانَاتٖ بَلۡ تُقِرِّبُونَهَا فَعَلَّهَا دِیۡوَنِیۡهَا وَجَابۡنَا

فَأَرۡسَلۡنَآ إِلیۡهَا رَحۡمَتٖ فَتَمۡتَلَّ اُنفَتۡرُتْ لِهَا بَشَرَآ سَوۡیَاً قَالَتۡ إِنَّ‌آۡ أَعۡوَذُ ۡبَیۡ اَل‌رَّحۡمَنِ مِنۡکُ ۡۡنَآ تَقِیٞا قَالَ إِنَّۡ آٓ اَنَا رَسۡوُلٞ

ۡرَبِّیَّ‌آ لَآ هُدُوۡ لَکَ عَلَّمۡا رَزۡیٞا قَالَتۡ أَنَّ‌آ لَا یَحۡشَنُونَ لِ

عَلِیٞ وَلَمۡ تَمۡسَسۡنَیۡ بَشَرَآ وَلَمۡ أَکَ بِعَیۡناً قَالَ كَذِّلِكَ

قَالَ ۡرَبِّیَّ‌آ هُوَ عَلَیٞ هُنَّ وَلَنِجۡعَلۡهُ مَآ تَمۡتَلَّهُ عَلِیۡ شَابِیۡنَ وَرَحۡمَةً

مِنَا وَكَانَ أَمۡرَآ مَقِیَّ‌یَا فَحَمۡلَتۡهَا فَأَنۡتُبِدُتُ

ۡبِهِ مَکَانَاتٖ قَصِیۡ‌یَا فَأَجِبَاهَا الۡمَخۡضُ اِلَی جَذِعۡ الۡتَخۡلِیَّةُ

قَالَتۡ بَلۡیِلُی‌‌نِی مَثۡبُتٖ قَبۡلَ هَذِهِ وَکَانَتۡ نَسۡیَاً مَنۡسِیَاً

فَنَادَبَاهَا مِنْ خَذِیۡها أَلَا تَخۡرَیۡنِی قَدۡ جَعَلۡ رَبِّیَّ‌آ نِحَتۡبَ ۡسَرُّ‌یَا

وَهُرَّبَ إِلۡیِّ‌آ ۡیَبۡعِدۡ عَلیٞهَا نُسَقِّطَ عَلَّیۡهَا رُطۡبًا جَبِیۡ‌یَا
سورة هود - الجزء السادس عشر

فَكُلِّي وأُشْرِي وَقَرْنِي عِينًا ۖ إِنَّمَا تَرِينَ مِنَ الْبَشَّرِ أَحَدًا فَقَوْلُهُ

إِنِّي نَذَّرْتُ لِلْمُهْدِينَ صَدَمًا ۖ فَلْتُمْ أَكْتَبُوا الْبَيْنَمَ إِنَّذَا ۗ

فَأَتَتْ بِهِ قُوَّتُهَا تَحْمِيلًا ۖ فَقَالُوا إِنَّمَا تَرَيْبُ لَهُمْ أَنَّهَا مَا كَانَت

أَمَّا بَعْيَبًا ۖ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَقَالُوا كَيْفَ نَتَعِجْلُ مَن كَانَ فِي

الْمُهْدِ صَبِيبًا ۗ فَقَالَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ عُمَيْرَةَ عَلَيْهِ السَّمَـتَ وَجَعَلَنِي

نَبِيًا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَبِيَّا مَا كُنتُ وَأُوْصَنِي بِالصَّلَاةِ

وَالْزُّكَّآرُ مَا دُمِّثَ حَيَاً ۖ وَبَرَأَ يَوْلِدَتِي وَلَمْ يُجَعْلِنِي

جَبَارًا شَقِيقًا ۖ وَالْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَلَدُتُ وَيَتَمُّ أَمَّوَتُ

وَيَتَمُّ أَمَّوَتُ حَيَاً ۗ ذَلِكَ عِيسَى أَبِنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ

الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۖ مَا كَانَ رَبُّنَا لَتُنَادِيَهُ مَتَّى سَبَحَتَهُ

إِذَا قَضَى أَمَّرًا أَنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَكَّنْ فِي كُونِهِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ

وَرَيْشُكَمْ فَأَعْجَدُوهُ هَذَا صَرَحًا مُسْتَقْبِمًا ۖ فَأَخْتَلَفُ الْأَحْزَابُ مِن

بَيْنِهِمْ قَوْلٌ لِلْذِينَ صَرُّوا مِن مُّشْهَدِ الْيَوْمِ عَظِيمِّ ۖ فَأَسْمَعْ بِهِمْ

وَأَبْصِرْ الْيَوْمِ ۖ أَنْفُسُنا لِحَكِيمِ الْقُلُومِ ۖ الْيَوْمِ فِي ضَلَّالٍ مُّبِينٍ.
سورة مريم ـ الجزء السادس عشر

وأنذرهم يوماً أخسره إذ فضي آمرهم وهم في غفلة وهم لا يؤمنون
لا يذكرون أن نزلت علينا من أثرون وسجناً وأذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً ثابتاً
إذ قال لا يأمله يتأبى ثم نعى عنه ونمسك في سبيله كأتيت
إذ قد جاءني من العليم ما لم يأتني فأأتيته أهدياك ضر طيبة
طبقون على المسلمين ولياً قال أراقب أنست عن الهجري
يضاربهم لن أمت نتملا لأرحمك وأهجرني ملياً قال
سلم عليك سامستغفر لك ربي إنك كان في حقيقة
وأعتذرتم وما تذغون من دون الله وأذعروا ربي عسنى
لا أضكون بدعاً ربي غفيناً قلتما أغتئروهم وما يعيدون
من دون الله وهم لنهو الأخف وتعصوب وغداً جعلنا تبيينا
وهبنها لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لناساً صديقاً عليا
وأذكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولنا ثابتاً
سورة هود - الجزء السادس عشر

وحينما ينزل على موسى ونجى من كسرى أخاه فقيرًا نبيًا وجعل في الكتاب إسماعيل بين يديه. كان صادقًا واعتبره مقربًا وHELLIII وصار في الكتاب إذ دار عليه أنعم الله عليهم من النور من ذرية ياده وعند حملة مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسحاق وصحب هذين وأج tabelina إذا تقلى عليهم ثكن asteroids حراء سعدًا وسعيدًا ﻓِـ ﻣَـ ﻣَـ ﻣَـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻣَـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻣَـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَـ ﻓِـ ﻣَ~

الخفي في المسجد في كل فترة.

خفي الخفي في الخفي

فعل الخفي في الخفي

فلا يظلمون شيئاً جنبو عند الله وعبد الرحمن عبادة

ولا يسرحون فيها لغواً إلا سلماً ولههم رفعهم فيها بحافرة وشعتين تلك الجنة التي نورها من العباد من كان فيهما وما نستجز الأبدان وما يخبث لما ببين أيدينا وما حلفنا وما بين ذلك دليل وما كان رسولًا نبيًا

309
قراءة الثالثة بالتسليم للمهلة الثانية مع إدخال ألف فصٍ فمصدار ثلاث حركات

310
سورة مريم – الجزء السادس عشر

311
سورة طه – الجزء السادس عشر

إنَّ الَّذينَ عَامَنُوا وَعَبِدُوا اللَّهُ وَالَّذينَ ظَلَّت سَيْجَعُ لَهُمُ الْرَّحْمَنُ وَذَٰلِكَ فَلَمْ يَسْتَغْنَهُمُ الْقُرْآَنُ إِلَّا كَثِيرًا أَيْنَ كَثِيرًا وَذَٰلِكَ الَّذِينَ فَتَدَّمُوْنَ وَتَنْصِرُوهُ لِلَّذينَ كَفَرُوا بِهِمْ تَبَيَّنَ لَهُمُ الْكَفَرُونَ وَلَى رَبِّهِمْ مَبْتَغٌ وَلَّهُمْ رَكْبٌ يَنْقُصُ مِنْ قُوَّتِهِمْ مَنْ أَحَدٌ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكْبٌ رَكْبٌ

بِشَٰرَةٍ جَنِّبَاتٍ

بِشَٰرَةٍ لِلَّذٰينَ آمَنُوا وَعَبِدُوا اللَّهُ مَا أَنزَلْتَ عَلَيْكَ فِي الْقُرْآنِ لِتُشَفَّقُ النَّاسُ إِلَّا تَذْكِرَةً

۱۱۸ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
سورة طه - الجزء السادس عشر

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

وَأَنَّا أَخْضِطْناً فَأَسْتَهْمَعْ لَمْ يُوْحِي ۖ أَنَّيَّ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَأَعْلَمْيُهُ وَأَقْرِئَ الْسَّلَّةُ لِيُكُرُرُ ۖ إِنَّ السَّلَّةَ عَلَىٰ آدَمَ
أَسْكَانَ أُخْفِيفَهَا لَيْنَجِرُ ۖ كَلْ نَفْسٍ يَمْسَعُنَّ فَلَا يُصَدَّقُنَّ
عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَآتَيْنَاهُ هُوَانَ فَرَدۡرَدۡ ۖ وَمَا يَلْكُن
بيِّنَيْنَا يُمْسَى ۖ قَالُوُا هُوَ عُصِرَ آتٍ وُجُرُّ عَلَيْهِۖ
وَأَهْمَشُ بَيْهَا عَلَىٰ غَنِيٍّ وُلُّيٌّ فِيهَا مَقَارِبٌ أُخْرِىٰۖ قَالُوُا أَلَّفْهَا
يُمْسَى ۖ قَالُوُا أَلَّفْهَا فَإِنَّذًا حَيَّةٌ تَسْتَعِنُّ قَالُوُا خَذْهَا
وَلَا تَتُّقَفَ سِنَعِيدًا يَسِيرُهَا أُولِيَ ۖ وَأُقَدِّمُضَايَدًا إِلَىٰ جَنَاحَكَ تَفَرْجُ بِيْذَةٍ مِنْ غَيْرِ شَرْحٍ عَائِيَةٍ أُخْرِىٰۖ لَنْتَيَكَ
مِنَ غَيْرِيَّتِكَ الْكَبِيرَ ۖ أَذَهَبْ إِلَى فَرَعُونَ إِنَّهُ إِلَّا قَالَ رَبِّ أَشْرَحَ لِي صَدَرِي ۖ وَتَبَيِّنْ لِآَمِرِي ۖ وَأَجْحَلَ عِقَادَ مِنْ
لِسَانِي ۖ يَفْقَهُوا قَوْلِهِ وَأَجْعَلَ لِي وَرَيْسًا مَنْ أَهْلِيۖ هَٰذِرُونَ
أَخِي أَسْلَمُ بِهِ أَوْرِيۚ وَأَشْرِكْنَآ إِنْ أَمَّرَيۚ ۖ كَنِّي ثَابِيٰ ۖ كَبِيرًاۖ وَنَذِرْ ذَكْرًا كَبِيرًا ۖ إِنَّكَ كَنَتَ بِنَا بَيِّنَ أُمَّدَدَۖ قَالَ قَدۡ
أُورِيتَ سَوْلَكَ يُمْسَى ۖ وَلَقَدۡ مَنَىٰ عَلَيْهِ مَرَّةٌ أُخْرِىٰۖ
إِذْ أُرَحِحَ ٦٠٣٣٤٢٩٤٢٨٩٢٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢٣٤٢٨٨٣٤٢٨٩٢.png
سورة ظه - الجزء السادس عشر
مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

قال علمنا عنه ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
الذي جعل لحتم الأرض مهدا وسلك لحتم فيها سبلة وأنزل
من السماء ماءا فخرجة بيه أروحا من نبات ساق
كلوا وارغوا أنعمتم إن في ذلك لآينب لأولى الكعبة
منها خلفتكم وفيفها تعيدتكم ومنها خرجتكم تارة أخرى
وقد أرثتما بيحررك بيموسى فلاتأتيكم يسر كمثله
فجعل بينيتنا وبينك مؤعدا لا خلففه نحن ولأنت مكانا
سوي قال مؤعدكم يوم الازينة وأن يصبر الانس ضحي
فقولا قومون فجمع كيدنا ثم أنا قال لهم
موسى ويبلغكم لا تفرتو على الله كذيما فسجنتكم بعدم
وقد خاب من أفقرى فتنذرعوا أشارهم بينهم وأسرى
النجوى قالوا إن هندان لسحرن بريدان أن يخرجتم
من أرضكم بيخرهنا وندهدنا بصيرتكم للعالم فسأمعوا
كيدتم ثم أنشوا صفا وقند أقبل عليكم من استغفل
سورة طه - الجزء السادس عشر

قالوا: "يا موسى! إما أن تلقين ولا إما أن تحنون أول من ألقين.
قال: بل ألقوا فإذا جعلتهم عصيهم خذل إليهم من سبعهم أن تسمع
فأترون في نفسه حقيقة موسى. فإنك لا تخف إننا أنت الأعلى وأنت ما في يمينك تلقين ما صيغنا إنما صنعنا
كيد سحر ولا يفعل الساحر حيث أتى فألقى السحرة سجداً
قالوا: عاصماً بيرين هنارون وموسى قال: عامسته أنه قدّب أن عادن
لخص إنهم كبيبر خلصه بل تعصي السحر فلاقفعنا أبيديهم
واطرضتهم فإن خلف ولأصليتهم في جذوع التخل وتعلمنا
أينما أتى عدانا وألقى قالوا لئن تؤثروا على ما جاءنا من
البترى والذيفان فظروا فأفض ما أن قاض إنما تقصي هذا
الحيرة الدنيا. إنه عاماً بيرينة ليغفر لنا خطيتنا وما أصحتنا
عليه من السحر والله خبير وألقى إننه من يمأة رضيه. نجريما
فإن له جهيت لا يباث فيها ولا يعيق ومن يأتيه مؤمنا فائد
عمل الصليحت فأولئك لهم الدرب جعل العليل جنثت عند
تغري من تقبحها الأئهل خلدين فيها وذالك جزاء من تزرى.

هذا ما كتب في ثلاث لفات لأبيهم يزيدون همزة استظهاراً
و الثلاثة لهم فتحاً الأول وتسهيل الثانية بعث إدخال، وإصدال الثالثة
عدهما، والصلاة أولاً فيما، ويندرج مهما است فرح على الصلاة فقط.

316
١٧٧ (فَأَنَّ أَسْرِرَ) 

كم الربيع رمزها وصل بعدها

ملاحظة: آية ١٧٧ (فَأَنَّ أَسْرِرَ) لا يصحاً المنسق الأخير رأس آية: قَالُوا لَمَّا وَقَعَتِ الآيَاتُ.

وقوله في آية ١٧٥ (وَفَرَضْنَا عَلَيْهِ) بنفس السند الأخير رأس آية: لم يصحاً متسقة الآية، لا يصحاً المنسق الأخير رأس آية: قَالُوا لَمَّا وَقَعَتِ الآيَاتُ.

317
سورة طه - الجزء السادس عشر

مصحف الجمع والابن إسحاق وإن فرح

ما أخرج لهم عجلاً جسداً لله خوراً فقالوا هنداً إليهم ولتمنى لهم صحراً ولا يملك لهم ورداً ولا نفعاً ولقد قال لهم هما هم من قبل يقوم إبنما تبتهم به وإن بحبلعلههم فالسنجو وأطيعوا أمرى قلوا لن نبرح عليه عكفين حتى يرجع إليكم موسى وقال بيهرون ما متعمك إذ رأيتهم ضلوا ألا تسيعن أفعصيت أمراً قال بيهرون لا تأخذ بلحجي وله برأسين إلى خشيت أن تقول قرقت بيني بيني إسرائيئيل وألم تزقب قول لي قال فما خطبكم يسبرى قال بصرت بما لم يصرموا به فقبضت قبضت من أقر أرسل فقبضت نفتشها وكذلك سولاً في نفتسى قال فأذكه فقلن لبك في السخوة أن تقول لا يمساس وإن للك موعداً لى خلقتها وأنظر إلى إلهكم أدى ذلتك علىه عاكفنا لم hemorrhقننكم قتم لتنسفنا في اليهيم نتسفنا إفمنا إلهكم الله أليذا لا إله إلا هو وسع كل شيء علمنا
سورة طه - الجزء السادس عشر

كذلك نقض عليكم من أتباع وما قد سبق وقعد حاتيئتك من لَدَنَا ذكرًا ۚ مَنْ أَعْرَض عَنْهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ يَوْمَ الْقِيَمَة زُرَّا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيَمَة جَعَلَ يَوْمَ يُنفِقُ في الصَّحْرَ وَهُمْ يَوْمِ يَوْمَ الْقِيَمَة يَوْمًا يَوْمًا يَتَخَفَّفُونَ بِيْنَهُمْ إِن لْيُسْتَمَ أَلَّا عَضْرًا ۖ مَنْ أُعْلِمَ بِمَا يَقُولُونَ إِذ يَقُولُ أَمْتَلَّهُمْ طَارِقًا إِن لْيُسْتَمَ أَلَّا يَوْمًا وَتَمَسَّكَنْ عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسَفْهَا رَقَّي نَسَفًا قَبْدُهُمَا قَاعًا صَفْصَفًاۚ لَا تَرُدْ فِيهَا عَوْجَا وَلَا أَمَّاۚ يَوْمِ يَوْمٍ يَبْعَونَ الْأَذَّاعٍ لَا غَرْجُ لَهُ وَخَشْعَتُ الْأَصْوَاتِ لِلرَّحْمَنِ فَإِلَّا نَسُوحٌ إِلَّا هَمْسا يَوْمَ يَوْمٍ لَا تَنْفَعُ الْشَفَقَةُ إِلَّا مَنْ أَذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضَى لَهُ قُوَّالٌ يَفْعَلُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفِهِمْ وَلَا يَخْيَطُونَ يِلْعَبُّهُمْ وَعَنَّهُمْ أَلْجَوْهَةُ لِسَهَبَيْنِ الْقِيَمَةْ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَّلُ طَلْمَا ۖ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْ أَصْلِيْحِ يَوْهُ مُؤْمِنًا فَلا يَخَافُ طَلْمَا وَلَا هَضْسَاۚ وَكَذَلَكَ أَنْزَلْنَاهُ فِرْعَوْنَ اعْرَبِيْا وَضَرِّفًا فِي هِيَمِ الْوُجِيد لِلْعَلِيْمِ يَقُولُونَ أَوْ يُنفِقُونَ إِلَّا ذَكْرًا
فَقُلِّ رَبِّ قُلْ رَبِّ ۖ ذِي افْتِرَاقٍ ۖ يُقْسِمُ الْيَوْمِ الْمَسِيقَةَ ۚ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ ۖ مِنْ قَبْلِ أَنَّ يُقْسِمَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ مُنْفِقٍ وَمُتَقَلِّثٍ ۖ وَقُلْ رَبِّ ذِي عَلْمٍ عَلَّمَ النُّجاَةَ وَعَرَضًا ۚ وَإِذَا قُلْنَا إِلَّا أَنْ يُقْسِمَ فَأَسْجُدْنَا لَآذَّنَاءُنَا ۖ فَقُلْنَا يَسْتَعِزَّنَّ إِن هَذَا عَدْرُ ۖ ذِي لَزْوِجٍ فَلَا يُجْرَجْنَكُمْ مِنْ أَجْنَبَّةٍ فَتَشْقَقَ ۖ إِنَّ لَكَ أَنْ تَجْعَوَ فِيهَا وَلَا تُقْرِئَ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَنُوْا فِيهَا وَلَا تَضْحَكَ ۖ فَوَالْمَّوْلَى إِلَى هِمَّةٍ أَلْبَى ۖ فَأَكُلُّ مِنْهَا نَفْسِهِ وَعَفْوًا ۚ تُؤْصِفُونَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقٍّ أَجْنَبَةٍ وَعَضْيٍ عَادْمَ رَبُّهُ ۖ فَغَوْرَى تَمَّ أَجْتَبِهُ رَبُّهُ ۖ قَاتِبُ عَلَيْهِ وَهِدْنَى ۖ قَالَ أَهْيَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُ مَعْضَمٍ لِيَغْضِبُ عَادَمَ إِنَّمَا يَأْتِيْنَكُم مَّنْيُهُ نَهْدَى قَمْ أَنْبِئَ هَذَا قَالَ ۖ وَلَا يُشْقَى وَفَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكْرِي قَلْ ۖ إِنِّيٓ أُعَزِّي قَلْبًا وَالْقَارِئُ ۖ يَوْمَ آتِيَتِهِ مُلَكَةَ ۖ أَعْتَى ۖ قَالَ رَبِّ لِمْ حَمَّامَيْنِ أَعْتَيْنَى وَقَدْ كَتَبْتُ بَصِيرًا
سورة طه - الجزء السادس عشر

قال كذلک أتّنّك عائشة فنستیها وكذلک الليوم لنسمى ۱۰۶ وكم ذلك
نحور من أسرف ولم يؤمن بإثنة ربه واعدت الأخرة أشد
وأنبثق ۱۰۷ أعلم بهدفهم كانت أهلکنا قبلاهم من الفروون يسعون
في مسكيتهم إن في ذلك لا يثبت لأولى الشهاب ۱۰۸ ولولا كلمة
سبقت من ربك لكان لزاما وأجلي مسمى فاصبر على
ما يقولون وسبح يحمي ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
ومن عائشة أثين فسبح وأطراف الفجر لعله ترضى ۱۰۹ ولا
تعدن عنيهم إلى ما منعته به أوروجا قسهم رحوة أخرى الدنيا
لتغزيمهم فيه ورزق ربك خسر وأبثق ۱۱۰ وأمر أهلك بالصلاة
и أصطبغ عليها لا تسلك رقما تحني نزولك والتكبيرة للتقوى
وقالوا لولا يأتينا إثیة من ربة أو لم تأتيهم بئبة ما في
الصحف الأول ۱۱۱ ولأنآ أهلکنهم بعدم من قبله
لقالوا لولا أرسلت إثين رسولا فتمتغ عائشة من
قبل أن تسدل وتحزى ۱۱۲ فقل كل مترصب فتمتغوا
فستعلمون من أصحاب الصرط أسوين ومن أهتمد ۱۱۳
سورة الأنبياء٧١• الجزء السابع عشر

*>("أَقْتَرَبَ لِلَّناِسِ حَسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ مُّغْرُضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِن ذَكْرِ مِن رَّبِّهِمْ تَحْدِثُ إِلاَّ أَسْتَمَعْوَهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (٤) لَا هَيْبَةٌ فِي نَفْسِهِمْ وَأَسْرُوا النِّجْوَى أَلْدَيْنَ ظَلَّلُوا (٥) أَلَّا إِلَّا أَفْقَرُونَ (٦) قَالَ رَبِّي عَلَّمْنِي الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٧َّ بَلْ قَالُوا أَضْعَفْتُ أُحَلَّمْي بِلِّ أَفْقَرُونَ بِلْ هَوْوُ شَاعِرُ فَلِيّ بِنْيَةٍ كَمَا أَرْسَلَ الْأَوْلَوْنَ (٨) مَا أَمَّنَتْ قَبْلَهُمْ مِن قَرْبَةِ أُهْلُكُنَّهَا ۚ أَفْهَمْ تُؤْمِنُونَ (٩) وَمَا أُرْسِلَتْنَا قَبْلَهُمْ إِلاَّ رَجُالًا نَّوْىٍ إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوا أَهْلَ (١٠) ۚ أَلِذَّكُرُ إن كَنْتُمْ لَا تَعَلَّمُونَ (١١) وَمَا جَعَلْنَّهُمْ جَسَداً لَّا يَأْتِحُونَ الْطَّعَامَ وَمَا كَانَ لَهُمْ خَلْدَى٨ (١٢) تُمَّ صَدَقَتِهِمْ (١٣) الْوَغْدَ فَأَخْيَتِنَّهُمْ وَمَنْ نَشَأَهُمْ وَأَهْلَكْنَاهُمْ المُّشَرِّفُينَ (١٤) لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ كَانَتَ لَهُمْ ذُكْرُهُمْ أَفْلَأَ تَعَلَّمُونَ (١٥)
وصمٌ قَصَصْتُمَا مِنْ قُرْءَةٍ كَانَتْ طَالِيْةً، وَأَنْذَرُنَا بِعَدَّةٍ قُوُّٰ،
اللهُ لِلَّهِ لَدَيْهِ لَادِنَا لَسْتُمْ مِنِّيِّهِ يُرَكِّبُونَ
لا تَرْكُبُونَ وَأَرْجَعُوا إِلَى مَا أَجْرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَّكِيْحُمْ عَلَّمُوهُمَ
تَسْتَلْنُونَ قالُوا نِّيودُنا إِنَّا كَانُوا كَلِيمِينَ فَمَا زَالَتْ يُكَّ
دُعُونَهُمْ حَتَّى جُعْلَتْهُمْ حَصِيدًا خَليْمَيْنَ وَمَا خَلَقْنَا
الْسَّمَّاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعَيْبَيْنَ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُنْجِدْهُمَ
لَا عَذَّبْنَا مِنْ أَلَدْنَا إِنَّا كَانُوا قَعِيلِينَ بَلْ نُقَذِّفُ بِأَحْيَيْ
عَلَّ النَّبِيِّ فَيَبْدِعُهُ، فَإِذَا هُوَ زَاكِيٌ وَلَسْمُ الْوَيْلِ مَا تَصْفُونَ
وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عَنْدَهُ، لَا يُسْتَكِيْرُونَ
عَنَّ عِبَادِيَّهُ، وَلَا يَسْتَخْبِسُونَ يُسْتَخْبِسُونَ أَلَّا يُسْتَكِيْرُونَ
لَا يَقْتُرُونَ أَمْ أَقْتُرُونَ عَلَى الْهَيْلَاتِ هَمْ يَقْتُرُونَ
كَانَ فِي هِمَّةَ عَلَى الْهَيْلَ إِلَّا اللَّهُ لَغَسِدَتْهُ فَسَبِحَهُنَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ
عَنَّ عَيْنِهِمْ لا يُسْتَكِيِّرُونَ وَهُمْ يُسْتَكِيْرُونَ أَمْ أَقْتُرُونَ
أَمْ أَقْتُرُونَ عِنْ دُونِهِ عَلَى الْهَيْلَاتِ هَمْ يَقْتُرُونَ أَمْ أَقْتُرُونَ
وَذَكْرُ مِنْ قَبْلِ بِلَآ أَسْتَكِيْرُوهُمْ لَا يُعَلَّمُونَ أَحْقَهُمْ فَهُمْ مُعْرِضُونَ
سورة الأنبياء - الجزء السابع عشر

وقرأ الثلاثة بناء بدل الموس
وجعل الحشاء والسفب بعدها

فرأ الثلاثة يفتح الباء وصلى.

هـ

وأتسمّوا واتسمّوا وأنبوا أن لآ إله إلا أنت

وأرسلتانا قبلك من رسول إلا نوح إلى أنّه

إلا أنا فاعبدون وفعلوا أخذن أن نستعين

ولذا سبعئئهنا قبلك عند مكرمون

عِبادٍ يعلمو ما ببًين أيديهم وما خلقهم

ولا يشعرون إلا لم يتسبقوا وهو من خشيته مشفقو

ومن يقبل منهم إلى الله من دونه فذالك تجريد

جههم كذلوات أجزى الظليلين أو لم يشر الذين صفروا

أن السماوات والأرض كانتا رتقتا فقتقتهم بما وجعلنا

من الباء كل شئ حتى أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض

روسين أن تبصية بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم

يهبدون وجعلنا السماوات سقفها محفوضا وهم عن

وثروت معرضون وهم الذي خلق النَّيل والنهار والتسمس

والقمر كل في ذلك يسبحون وما جعلنا لبضمر من قبلك

أحلت أقيامين سبب فهم الخليلون كل نفس ذالك

المؤمن وتبستكم بالسمير وأحسير فخنة وإليهما ترجعون
وإذا رأى رأى الذين سفروا إن يتخفدهونك إلا هُرُؤًا 
أُهُدِى الذين يُذكِرُونَهُم وهم يذكرون الرحمن 
هُم خففرون خلق الإنسان من عجل سأو برجم 
أًيتيت فلا تستعجلون ويقولون متيت هذا الوعود 
إنه كنتم صدقين لنوعلكم الذين صفرعوا جبين 
لا يخفون عن وجوههم النصار ولا عن ظهورهم ولاء 
هُم يُصرون بنأتهم بعفطة فتبتههم فلا 
يَسَتَطِيعون ردها ولا هُم ينظرون ولقد أسْتَهْزِرُونَ 
يرسَل من قبلك فحاق بالذين سخرَوا منهم ما كأنو يه 
يَسَتَهْزِرُونَ فَلَمَّا يَصَلَّوُنَّم بَيْنَ الْيَلِيِّ وَالْبَيْتِ مِن الْرَّحْمَةِ بَنِلْهُم عَن ذُكَّرِهِم مُعَرْضُونَ 
فِي اللَّهِ ءاللهُ نَصْعَوبُهُم مِن دوماً لا يَسَتَطِيعون نُصْر 
أنفسهم ولا هُم مِنَا يِصْحِبُونَ بَنِل مَتَعَنا هَتِؤُلوه 
وَإِبَاءَهُم حَتَّى طال عليهم الْعُمْرُ أَفَلا يُزِرُونَ أَنَا تأتي 
الأرض تنقصها من أطرافها أَفَهُمُ الْعَلَيْبِيْرُونَ
سورة الأنبياء - الجزء السابع عشر

قال إذنما أنذَرُوا بِالْوُجْهِيَّةِ وَلَا يَسْتَمِعُونَ الْقُحُّ إذا ما ينْدِرُونَ وَلَنِّينَ مَسْتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ رِيَّاً لَّيَقُولُنَّ يُؤْذِينَا إِنَّا كَتَبْنَا الْفُسَدَاءِ٥٢ وَتَسْمَعُ الْمَوَزَّمِينَ أَلْفَٰٰٰلْيَمِينَ لَيَسْتَمِعُونَ الْقُحُّ فَيُظْلِمُوهُمْ فَنَفْشُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَتَقَالٌ حَبْثَ مِنْ خَزْوَدٍ أَتْيَنَا بِهَا وَكَفَّنَا بِنَا حَسْبِنِينَ٥٣ وَلَقَدْ عَاتِيَتَا مُوسَى وَهَضَرُوْنَ الْفَرْقَانَ وَصِيَّةَ وَذِكْرَا ِ ۠لُّمُتْيَيْنِ ۚ أَلْيَعْشُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْعَيْبِ وَهُمْ مَنْ أَسَاءَ عَلَى مَأْنَوْهُ مُشْفَقُونَ ۚ ۖ وَهُنَّذَا ذِكْرٌ مَّضَارِعُ أَنْزَلْنَا أَفْقَانَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ۖ ۖ وَلَقَدْ عَاتِيَتَا إِبْرَاهِيمَ رُسُلَهُ مِنْ قَبْلِ وَذَكْرُهُ بَيْنَ عَلِيمِينَ ۚ إِذْ قَالَ إِلَّا أَبِيَ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الْإِثْناَئُضُّ عَلِيَّيْنِ ۖ أَنْتُمْ لَهَا عُكْفُونَ قَالُوا وَجِدْنَا عَلَيْكَ أَبَا عَبْدٍ ۖ أَلْهَا عَلَيْكَ ۖ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْثُمْ وَإِبْرَاهِيْمُ مِّنْ صَالِحٍ مُّسِنِّنِ ۖ قَالُوا أَجْحَفْتُمْ بِالْحَقِّ أَمْ أَتُّنَّ مِنِّي الْمَعْلُوْمِينَ ە قَالَ بَلْ رَبُّكَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلْيَظُ مَنْ أَنْأَيْنَ وَأَنَا عَلَى مَلَأِ الْجَهَّلِ مَنْ أَلْصَادِقِينَ٥٤ وَقَالَنَّهُ لَأَحِيَّيْنَ أَصْتَمِمْتُمُ بَعْدَ أَنْ تُؤْلِوْنَا مُدَعِّرِينَ ۖ
سورة الأنبياء - الجزء السابع عشر

فجعلهم جذداً إلا كعزر للهم لعلهم إليه يرجعون
قالوا من فعل هنذا قالئينا إنا لمن ظليلين
قالوا سيعنا فلتخذي يذكروا قال لتر إبراهيم قالوا فأتوا به
على أعمى الناس لعلهم يشهدون قالوا عانت فعلت هنذا قالئينا يتب إبراهيم قال بعل فعمله كعزر
هنذا فشعّوهم إن كانوا يتلفعون وَرُضِيعُونَ أَنفُسَهُمْ فقُلُوا إِنْ تَعْلَمُونَ أَنَّمَّنَّ أَنْتُمُ الظَّلِيمُونَ نَحْسُوا عَلَى رُؤْوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمَت مَا هَتَّؤُلَةَ يَتَلفُونَ قَالَ أَفَتَعِيدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَأ يَتَنَفَّعُهُمْ شَيئًا وَلَا يُضُرُّهُمْ أَفَ أَعْجَبُونَ وَلَمْ تَعِيدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعِيدُونَ قَالُوا حَرْقُوهُ وَأَنْصِرُوا عَلَى الهَتَّؤُلَةَ فَكُنْ أَذْكَرَ بِكَانُونَ وَسَلَّمُوا عَلَى إِبْرَاهِيمَ قُلُلَنا يَتَنا بَرَدًا وَسَلَّمُوا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كُبُسًا فَجَعَلَهُمُ الْأَخْسَسُينَ وَجَيَّزَنَهُمْ وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ أَلِيَّ مُنْتَكِئًا حَيَاةً وَلَأَ جُعَلُوا صَلِيحِينَ
سورة الأنبياء - الجزء السابع عشر

ابن إسحاق وابن فرج

وجعلن لهم أيمة يهددون بأمرنا وأوجيننا إليهم فعلت أخيرت واقام الصلاوة وعينت آل الكرامة وكأنها لدنا عليبنين وولوطة أثنيتنا حكمها وعلمها وحجتتنا من الأقرية التي كانت تعمل الخليقة внهم كانوا قوم سوء قيسين وأدخلتنه في رحمتتنا إنها من الصالحين وولوها إذ ناداء من قبئل فأستجبنا لله فتجينتنا وأهلها من الكرم العظيم ونصرته من القوم الذين كتبنا أو ابتينتنا إنهم كانوا قوم سوء فاغرفظتهم أصحابين وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحضر إذ نقضته فيهم عظم القوم وكنا لحكمهم عهدنا فقهتمها سليمن وكنلا عاثينا حكمها وعلمها وسحرنا مع داوود الجبال بسبيحه وأطنبر وكنا قفلعين وعاثتنه ضعفه أبوين ألقان لخصانتهم من بأسبك فهيل أنتم شكركون ولسليمان النريخ عاصفة تخري بآمره إلى الأرض التي باركتها فيها وكنا يحكم شئ عليمين

قرا الثالثة إلى نهاية
وَمَنْ أَلْقَىَ الْفُلُوْدُجَينَ مَنْ يُعْضُوُّونَ اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَّالَا
دُونَ ذَلِكَ رَكَّزَ الْهَيْمَاتُ كَنِيفُيَنَّ وَأَصْبَحَ إِذَا
نَادَى رَبَّهُمُ الزَّكَّارِيَّةُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرِّجَالِينَ
فَأَسْتَجِبَنَا لَهُ فَكَانَتْ نَجَاةً مَا بَعْدًا مِّنْ ضَرْرٍ وَاتِبَاعٍ أَهْلُهُ
وَمَتَّعُوهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مَّنْ أَعْلَى وَذَكَّرَ الْعِلْمِيَّينَ
وَأَذْهَبُوهُمْ فِي رَحْمَتِهِمْ فَلَاتُبْنِيَّ انْهِيَمْ مَنْ أَلْقَىَ الْفُلُوْدُجَينَ
وَذَا الْكُلُّ مِّنْ ذَاتِ الْقُوَّةِ إِذْ دَهَّبَ مَعْضَبًا فَظَلَّ أَنْ آَنْ تَضَرِّعُ عَلَيْهِ
فَنَادَى فِي الْأَظْلَمِهِ بَعْدًا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِلَيْكَ
كُنْ مَنْ أَلْقَىَ الْفُلُوْدُجَينَ فَأَسْتَجِبَتْهُ وَأَصْلِحْنَا
مَنْ أَلْقَىَ الْفُلُوْدُجَينَ وَأَهْلَكَ مَنْ أَلْقَىَ الْفُلُوْدُجَينَ إِذَا
نَادَى رَبَّهُمُ الزَّكَّارِيَّةُ رَبِّ لَا تَذْرَعْنَ فَمَنْ كَانَ فَذَكَّرُ وَاشْتَرَى الْأَوْصَلْتَ
فَأَسْتَجِبَتْهُ وَوَهَبَتْهُ لَهُ يَحْيَىَ وَأَصْلِحْنَا
لَهُ رَحْمَةً إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَرْعُونَ فِي الْقُرُوءَاتِ
وَيَبْدِعُونَهُمْ لَغَبَا وَرَزْهَا وَكَانُوا لِلَّهِ خَيْرًا ۚ
سورة الأنبياء - الجزء السابع عشر

واللَّهُ أَحْضَرَتْ فَرَجَحَتْهَا فَتَفَقَحَتْ فِيهَا مِنْ رُوحِهَا وَجَعَلَهَا أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأُبَيَّنُونَ وَتَفَقَّدُوا أُمُّهمُ بِنَبِيِّهَا كَلاً إِلَّا أَنْتَ رَجُعُونَ قَمْنَ يَعَمَّلُ مِنْ الْصَّلَحِيَّةِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا سَكَّرَانَ لِسَلَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ نَعْمَانُ وَحَرَّمْنَ عَلَى قُرْيَةٍ أُهْلكْنَهَا أَنْهُمْ لَا يُرِجُعُونَ وَإِذَا فَتَحَتِّيّ تَأْجُرُوْنَ وَمَنَ أَجْرُيْنَ وَعَمَّ مِنْ كُلِّ حَدِيدٍ يَنْبِسَلُونَ وَأَقْتُرِبْ اللَّهُ عَلَىٰ أَنْ تَقُلْنَ نِعْمَةٌ هِيَ مِنْ شَخْصِيَّةٍ أَنْبَصَرَ اللَّهُ صَفَّرتُوْنَ مِنْ كُلْ كَانُوا مُنْطِقِينَ إِنَّمَا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّ مُ أُنْصِرُهَا وَأُرْدُونَ آلُوْدُ كَانُ هَٰذَةَ الْيَوْمَ مَنَ وَرَدْهَا وَكُلُّ فِيهَا خَيْلُ الْبَيْتِ لَهُمْ فِيهَا رَفِيعُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسَمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ سَبَقَتْ لَهُمْ مَنَ أَحْسَنَ أَوْلَٰٰئِكَ عَلَيْهَا مُبَيَّنُونَ
لا يَعْشُون حَيَيْسَئِهِمُ وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَلْدُونَ ۖ لا يَعْرِضُونَ الْفَرْعُ أَحَدْ أَحَدَ غَيْرُ وَتَشَافُ مَنْ أَخَلَّهُ الْمَلَائِكَةُ ۖ هَذَا يَمْعَلُ مَنْ أَذَى كَنْتُمْ تُوعَدُونَ يَجُومُ نَظْوَى الْسَّلَمَةَ كُلَّيْ بَيْنِ الْمَلَائِكَةِ لِلْكُبْرَةِ كَما بَدَأَنَا أَوَّلَ حُالٍّ عَرْيَّةً، وَعَدُّا عَلَيْتَاهُ إِنَّا كُنَّا فَعَلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الْزِّبْرُورِ مِنْ بَعْدِ الْذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يُرِثُهَا عَبْدَادُ الْقَلْبِ اللَّهِۖ إِنَّ فِي هَذِهِ أَنْبَعْثُنا لِقَوْمٍ عَلِيمِينَۖ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَكَلِمَ إِنَّمَا يُوْهِي إِلَى أَنْتَمَا أَلْهَمْهُمْ مَّلَائِكَةٌ وَجَدَدْ فَهَذَ أَنْثِمُ مُسْلِمُونَۖ فَإِنَّمَا تَعَلَّمْ أَنْتُمْ قَدْ تَعَلَّمْ مَا تُعَلَّمْ عَلَيْ سَأَوْا۟وَإِنَّ أَذْرَى أُقْرِيبُ أَمْ بَعْيِدْ مَا تُعَلَّمْ إِنَّهُ يَعْلَمُ أَهْلَهُ مِنْ أَلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَصِلَّمُونَ وَإِنَّ أَذْرَى لَعَلَّهُۚ فَنَتَبَعْ أَحْيَّ مَمْثَعُ إِلَى جِينٍۚ قُلْ رَبّ أَحْصِمْ بِغُفْرَانِ وَرَبَّنا الْمَلِكَ مُسْتَمْعِنَ عَلَى مَا تُصِفْنَ
سورة الحج - الجزء السابع عشر

مصحف الجبال وابن إسحاق وابن فرح

يَبْنِيَّمِلَّهُ آللَّهُ الْرَّحْمَٰنِ الْرَّجِيمَ

كَيْتَبْ لَهَا آللَّهُ آنفَأْوًا بَعْضّ مِنْ رِزْقِهَا وَرَذْخَةً أَنْ زَوَّلَةُ السَّاعَةِ شَيْئًاٌ

عَظِيمًا وَلَفَّوْنَّهَا تَزَاوَدْهَا كُلُّ مَرَضَعٍ عَمَّالِكَ

أَرْضَعَتْ وَقَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمَّلَتْهَا وَتَزَوَّرَ آللَّهُ

سَكَرْكَرَ وَمَا هُمْ بِسَكَرْكَرٍ وَلَحْيَةٌ عَذَابٌ آللَّهِ شَدِيدٌ

وَمَنْ آللَّهُ مَنْ يُجْعَلُ فِيهِ وُجُوبًا آللَّهُ قَدْ رَمَىٰ عَلَّاهُ كَبِيرًاٌ

وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابٍ السَّعِيرُ يَتَبَيَّنُ لَهَا آللَّهُ إِنْ كَانَ فِي رَبَّ مِنْ آللَّهِ فَإِنَّآ حَلَفَتْ بَصُرُهُمْ مِنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْعَفِهَا خَلَفَتْهَا وَغَيْرُ مُضْعَفِهَا لَسُلِّمَ

وَتَقَيَّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا ذَمَّتْ إِلَىٰ أَجْلِ مَسْتَمَى ثُمَّ حُرِّجَتْ

طَفْلًا ثُمَّ لَّمْ يَتَبَغَّعُوا أُشْدَكَهَا وَمَا بَقَى مِنْ يُقِفَتْ

وَمَنْ جَسَدَ مَنْ يُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذُل أَلْعَمْرِ لَكَبِلًا يَعْلَمُ مَنْ

بَعْدُ عَلَمَ مِنْ سَيِّئٍ وَقَرْرَ الْأَرْضِ هَامِدًا قَدْ أَنْزَلَهَا عَلَيْهَا

الْمَّسَاءَ أَهْشَبَتْ وَرَيَّتْ وَأَنْشَبَتْ مِنْ كُلِّ زَوَّجٍ بِهِمْ
سورة الحج ـ الجزء السابع عشر

ذلك بأنَّ اللهُ هُوَ أَحْقَهُ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىَّ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وقَانَ الْسَاعَةِ عَاتِيَةً لَا رَيْبٌ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُ مَنِ فِي

الْجَبَرُوحٍ وَمِنَ الْكَمَاسِ مَن يَجَادِلُ فِيهِ فِي اللَّهِ يُغَيِّبُ عَلَيْهِمْ وَلَا هَدِى

وَلَا كُتِبْ مُبَيِّنٌ ثَانِى عَظِيمٍ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لِيَتَوَفَّى

يَتَوَفَّى الْدُّنْيَا حَزَى وَتَذْيِقُهُ يَتَوَفَّى الْقَبْضَةَ عَذَابٌ أَخْرَجٍ ذَلِكَ

يَقُدِّمُهُ يَدَادٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَلِسْ بِالْبَيْلِلَّهِ' وَمَنْ أَقَامَهُ

مَن يَعْبُد اللَّهَ عَلَى حُزْفٍ فَإِنَّ أُصْابُهُ خَيْرٌ أَطَمَأْنَ بِهِ وَإِنَّ أُصْابُهُ

فِتْنَةً أَنْقُلَّبَ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ

أَحْسَرَانِ الْمُجِبِّينِ يَذْعَبُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضَرُّونَ

وَمَا لَا يَتَفَقَّعُهُ وَذَلِكَ هُوَ الْأَصْنَافُ الْبَشْرِ

ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ تَفَقُّعِهِ لِيْسَ الْمُؤْمِنُ وَلِيْسَ الْأَمِيمُ

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلَ الْدِّينَ عَامِنَ وَعَمِلَوْا الصَّالِحَاتِ جَنَّةٌ

جَنَّةٌ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ إِنَّ اللَّهَ يُفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَنْ كَانَ

يَظْلَمُ أَنَّ لَنَ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ فَلَيْمُدُّهُ بِسَبِيلٍ إِلَى

الْأَسْمَاءِ مُنْ أَمَّأْتَ يَقْطِعُ فَلَيْمُدُّهُ يَدْهِيْنِ كَيْبَدٍ ما يَغْيِظُ
سورة الحج - الجزء السابع عشر

وكذلك أنزلت عائبة بني سبئ وأما الله يهدي ما يريده
۱۸ إن الذين أمعنوا والديين هداوا وأصصين وأصصين وalconسرين
والمجوس والديين أشركوا إن الله يفصل بينهم
يوم القيامة إن الله على كل شئ شهيد ۱۸ ألم تر أن الله
يُسجد له ما في السموات وما في الأرض والشمس والقمر
والمجوس والجبال والشجر والدواب وكثير من العلماء
وكلم حق عليه العذاب وما يهين الله فما له من مكره
إذ إن الله يفعل ما يشاء ۱۸ هذاذ خصصنا أختصصنا
في زbióهم فأذيننا صقرنا فظيعت لهم ثياب من النار يصب
من فوق رؤوسهم أضحيم ۱۹ يظهر به ما في خطميهم
والجبلود ۲۰ وله مقيم ممن خديم ۲۰ كلهما أراذوا
أن يخرجوا منها من عصم أعبدوا فيها وذوفوا عذاب آخر
۲۱ إن الله يدخل الذين أمعنوا وعملوا الصلاحيات
جلبتس تجرى ممن تخيبه الالله يخلدون فيها من
ساسور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها خير ۲۱

ملاحظة:
٦٧. ٦٨. ٦٩. ٧٠. بسم الله الرحمن الرحيم
٧١. لا يهدى المدین الآخر صلى الله عليه وسلم مصدومين ثلاثة

334
ورَحْنُوا إلَى الْقَيْمَةِ مِنَ الْقُوْلِ وَهُدُوا إلَى سَرْطَ أَلْحَيْدٍ

١٠٨٠ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

١٠٨١ وَيُضَلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسِيْحِ

١٠٨٢ أَخْرَجَ الَّذِي حَكَمَهُ إلَىَّ الْيَوْمِ الْآخِرِ

١٠٨٣ فِيَهُ وَأَلْبَادٍ

١٠٨٤ وَمَن يَسْتَرْدِفُ فِيهِ بِالْحَادِثِ بَلْ أَلْبَادُ مَنْ عَدَّاَبَ أَلْيَمٍ

١٠٨٥ وَأَذَّ بَوَاتِيْنَا إِلَيْهِمْ مَسَّكَانَ الْبِيْنَتَ أَنَّ لَا يُقَدِّرُونَ بِهِ

١٠٨٦ سَيِّئَتَ وَهَلَّتْ بَيْنَهُمْ لَلْيَوْمَ الْآخِرِ وَالْفَتْحِ

١٠٨٧ لَسَيَجُودُنَّ وَأَذَّنَ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ بِالْحَجِّ يَأْتِوْا رَجَالًا عَلَىٰ

١٠٨٨ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجْحٍ عَبِيْنَِّٰ ثُمَّ لَرَضْوَانُ

١٠٨٩ يَفْضِعُ لَهُمْ وَيُزَدَّكُرُ وَأَسْمَ أَلْلَهِ فِي أَيْامٍ مُّعْلَمٍ

١٠٩٠ عَلَى مَا رَفَظُوهُم مِّنْ سُجُودٍ الْمُعْلُومُ مُّفْكَأَكُوا مِنْهَا وَأَطْعُمْوَ

١٠٩١ الْبَيْسِ أَلْفَيْضِرٍ ۡثُمَّ لَيُفْضِعُوهُمْ ثُمَّ لَيُقَدِّرُنَّهُمْ وَلَيُوْفِدُوْا

١٠٩٢ نُذُورَهُمْ وَلَيَقْفُوْا بِأَلْبَادِ أَلْفَيْضِرٍ ۡذَلِكَ وَمَنْ

١٠٩٣ يُعْظَمُ حُمُّدُهُمْ أَلْلَهُ فَهُوَ خَيْرُ مَـُّنْ لَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَأَجَلْتُ

١٠٩٤ لَهُمْ أَلْلَهُمُ الْأَنْعَمُ إِلَّا مَا يُبْلِئُ عَلَيْهِمْ مَـُّنْ أَجَّبُنَّهُمْ

١٠٩٥ ۡعَلْيِهِمْ وَأَجَّبُنَّهُمْ أَلْلَهُمُ الْأَزْوَارُ
سورة الحج - الجزء السابع عشر

مصحف الجمل وابن إسحاق وأبي فرح

في قراءة الله علَّمُ مُشَرِّكِينَ يَدُ وَمَنْ يَشْرِكَ بِاللهِ فَكَانَ نَا خَرًَ منَ السَّمَاءِ فَخَطَّطَهُ آتِيَهُ أُرُوَىٰ ثُمَّ ثَمَّ قَوْى الْقُلُوبِ

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَغْيْبَانِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَقْوَا الْقُلُوبِ

لاَ تَحَمِّلُنَّ مِنْ فِئَاتِ عُولَمَ المُلْكِ إلَّا مَّعَ نِقَاطٍ مَّعَ نَحْيَانِ

وَلَكِنْ أَمْرَهُ مُصَلَّمٌ مَّعَ نَحْيَانِ إِنَّهُ اللَّهُ الْقَمَّةُ الْحَكِيمُ

ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مَا رَزَقُوهُ مِنْ بَيْتٍ مُّبَيِّنٍ فَأَنْصُرُهُ إِلَّا وَاحِدٌ

فَلَهُ: أَسْلَمُوا وَبَسِّمُ الْمُخْتَيِّينَ أَلْدِينَ إِذَا ذَكَرَهُ اللَّهُ وَجَلَّ

فَلْوُبْهُمْ وَالضَّيِّقَ بِعَلَى مَا أَصَبْتُوهُ وَالْقَيْسِيَ الْأَصِلَّوُةِ وَمَمَّا

رَزَقَهُمْ يَنفِقُونَ وَأَلْبَدِنَ جَعَلْتِهِ لَحُكْمِ مِنْ شَعْرِ اللَّهِ

لَعَلَّهُمْ تَحَيَّرُوا فَأَذَّنَّهُمْ أَسْمَ اللهِ عَلَيْهِ صَدِرُ فَإِذَا وَجَبَتْ

جَنُوبُهُ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَجْعَلُوا أَلْفَانَعْ وَالْمُغَمَّرْ كَذَلِكَ سَحْرُهُمْ

لَحُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَشَكَّرُونَ لَسْ يَنْبَّأَ اللهُ جَوْمَهُ وَلَا دَمَآوُهَا

وَلَبَنِي يَزَارَةُ أَنْقَوْى مَنْ سَحْرَهُمْ كَذَلِكَ شَخْصُهُمْ

إِنَّ اللَّهَ عَلَى مَا هُدِّيْنَهُ وَبَسِّمُ الْمُخْتَيِّينَ أَلْدِينَ

يُذَافِعُ عِنْ آلِدِينَ عَامَّرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ حَوْانٍ كَفْسُورٍ
سورة الحج - الجزء السابع عشر

مصحف الجمال، ابن إسحاق، والأنفر

أذن للذين يقينون بأنَّهمُ علَّمُوا وإن الله على نصارهم لقديري، الذين أخرجوا من دنيهم يشيرون حقلاً لا أن يقولوا زيدنا الله ولولا دفع الله ألقاس بعضهم يكسر كَأَنَّهمُ خُذُّوا وَصَلَّوات وَمسَاند يذكِّر فيها أسهم الله كيصر ولينصرن الله ممن ينصُّرون إن الله لقَوْيَ عزِبَرَ الذين إن مَكِينُهم في الأرض أقَاموا الصَّلُوَة وَأَعْتَبَرُوا الْرَكْوَة وأَمَرُوا بِالْعُصُور وَتَهْوَى عَن الأَلْمَكِر وَقَالُونَ عَلَى الأَمْوَر وإن يُكَشَّدُونَهُ فَقَدَ قدَّتب قبِلهم قُومُ نُوح وَعَاد وَمُوسى وَقَومًا إِبراهيمٍ وَقَوْمًا لُوط وأَضْحَب مَدْنِين وَكَذِيْبٌ مَوْسِئًا مَُأِمَثي لِلْكَفِّرِينَ ثم أَحْدِثُوهُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير فَكَأَنَّهُ مَن قَرِيبَة أَهْلُكَنْهَا وَهُمُ ظَالِمُونَ فَهُمُ خَالِيَةُ عَلَى عُروْشَهَا وَيَسْتَرْ مُعَطْلَة وَقَصْرٍ مَشْيَد أَقَلَّم يُسِيرُوا في الأرض فَتَكُون لَهُمُ قُلُوبٌ يغفَرُون بِهَا أوُه أَمَّا يُسِيرُون بِهَا فإنَّها لا تَعْمَ الأَبْصَر وَالْحِين تَعْمَى الْقُلُوبُ آتَي في الصُّدُور
ورَبَّيْكَ وَكَانَ لِكُلِّ أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْ قَرْنِيَّةٍ أَحِيَّةٍ لَّهَا وَهُمْ عَالِمُانَ مِنْ مَعْصِرِيْنَ فَلَيْتَ سَآءَ إِنَّمَا آنَا لَأَحْضُرٌ نَّذِيرٌ مُّذِينِينَ فَأَلْدِينَ عَءَمْ بَيْنَهُمْ وَعَمِلْتُ مَعَهُمْ طَلِبًا لِّلْمَيْسِرِ وَرَزَقَ كَرِيمٍ وَالْذَّيْنَ سَعَوْا في عِيْنِيْنَ مَعَجَّزِينَ أَوْ لَيْسَ أَصْحَابُ الْجَهَيْمِ وَمَا أَرْسَلْتُ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٌّ إِلَّا إِذَا تُمِنَّ الْقَلَّةَ الْشَّيْطَانَى فِي أُمِّيْتِيْنَ فَتَنَسَخَ اِلْلَّهُ مَا يَلْقَطُ الشَّيْطَانُ فَيُصْحِبُ الْمَيْسِرَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَّيْسَ جَعِلُ مََا يَلْقَطُ الشَّيْطَانُ فَيُنَبِّئُهُ الَّذِيْنَ كَفَأَلْدِينَ أَخْرَجُوا النَّبِيِّ عِنْدَ اللَّهِ مَحَلَّلُ مَنْ رَيّكَ قَدْ مَيْوَنَا وَهُمْ فَتْحُتُ لَهُ لْلَّهُ مَمَئَبَهُ بِرَحْمَةٍ إِلَى سَرْطَانِ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الْذَّيْنَ مُفَقَرُوا في مَرْيَةٍ مُّسْتَقِيمٍ سُلِيَّتَهُمْ إِلَى الْعَدَّةِ وَبَيْنَهُمْ عِبَادٌ يَوْمَ عَقِيمٍ
سورة الحج - الجزء السابع عشر

المُلَكَ يَوْمَ يُحْصُمُ بِيْتَنِ ۚ فَٰلِذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَ فِي جَنَّتِ الْبَيْتِ ۖ وَالَّذِينَ صَفَرُوا وَكَذَٰلِكَ بِتَأْيِيْنِيْنَا فَأُوْلَٰٰئِكَ لِهِمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ فَتَيَلُوا أَوْ مَا أَتَىٰ لَيْبَرُّ قَٰنُونِهِمُ اللَّهُ رَقَّـاً حَسَنًا وَأَنَّ اللَّهَ لَهُـوَ خَيْرُ الْمُرْتَبِقِينَ آٓيَـتُهُمْ مُّضْخَلُهُمْ يَرْضَىْنُوْهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَعَلَّيْمَ حَيَّٰمُ ۖ ذَٰلِكَ وَمَّنْ عَاقِبَ بَيِّنَ مَا عَقَدَبْ يُبَيِّنُ عَلَيْهِ نِّعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفَوُ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ بِقَانُونِ اللَّهِ يُنْهَ أَلْيَأَلْفُ وَيُنْهَ أَلْيَأَلْفُ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ۖۖ ذَٰلِكَ بِقَانُونِ اللَّهِ حُسَنُ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُـوَ خَيْرُ ۖ ذَٰلِكَ بِقَانُونِ اللَّهِ حُسَنُ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُـوَ خَيْرُ ۖ ذَٰلِكَ بِقَانُونِ اللَّهِ حُسَنُ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُـوَ خَيْرُ ۖ ذَٰلِكَ بِقَانُونِ اللَّهِ حُسَنُ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُـوَ خَيْرُ ۖ ذَٰلِكَ بِقَانُونِ اللَّهِ حُسَنُ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُـوَ خَيْرُ ۖ ذَٰلِكَ بِقَانُونِ اللَّهِ حُسَنُ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُـوَ خَيْرُ
سورة الحج - الجزء السابع عشر

المستفحل في الجنة

وقف إناء الماء في الأرض

الله تعالى يأمرنا أن نتقاع على الأرض إلا بذنبها

خواص الله تعالى لشرح ملوك

وهو الذي أحيانكم

مُثْمَنَّٰرُ مُتْحَيِّسٰمُ إِنَّ الْآنَسَانَ لْكُفْرُ

للكلمة أعلاها منصكا هم كأسيكو فلا يتصرعون

وإن جدلاً فقلل الله أعلم بما تعملون

بستكمت بسوم القيامة فيهم كثمن فيه حكيمون

أَلَمْ تَرَ أنَّ اللَّهَ سَحَرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَقُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ

يأمرون، ويشحك أن التمسك أن تقع على الأرض إلا بذنبها

إن الله تعالى لشرح ملوك رحيم

وهو الذي أحيانكم

وهو لسناء أن

وهو

إسكان الهواء للمشي وابن فرح فقط

فلا، وما ابن إسحاق فليس له في هذا الباب شيء وينت على حض الله

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

جرت أن الإنسان لشرح ملوك رحيم و هو الذي أحيانكم

MWj:

كلمة أعلاها منصكا هم كأسيكو فلا يتصرعون

وإن جدلاً فقلل الله أعلم بما تعملون

بستكمت بسوم القيامة فيهم كثمن فيه حكيمون

إسكان الهواء للمشي وابن فرح فقط

فلا، وما ابن إسحاق فليس له في هذا الباب شيء وينت على حض الله

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح
سورة الحج - الجزء السابع عشر

يرأين ما الناس ضرب مَثَلْ فَأَسْتَبْيعُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ تَذْهَبُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَظْلَمُونَ ۖ وَلَوْ أَجْتَمَعُوا لَلَّهُ وَإِنْ يُتَشَابِهِمْ الْمَثَابُ شَيْئًا لَا يَسَتَنْدِقُوهُ مَيْتَةً صَعْفٌ الْيَلِإِبِّ وَالمُظَلِّمُونَ ۚ مَا قَدَّرَوْا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوْيٌ عَرِيْضٌ ۗ اللَّهُ يُضَعِّفُ مَنْ أَفْلَقَّهُ رُسُلًا وَمَنْ أَلْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ سَيِّئٌ بَصِيرٌ يُعَلِّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفِهِمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرَجُّعُ الأَمْوَرُ ۗ يُتَأْهِثُ الَّذِيْنَ عَامَّنَّا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَأَعْبُدُوا رَبُّكُمْ وَأَعْفَعُوا الْهَيْبَرُ لَعَلَّهُمْ يُفَهَّمُونَ ۖ وَجَهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَهادٍ هَوَّا أَجْتَبَبْتُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ مَتَّعًا كَيْمَةً ۖ إِنَّمَا سَمِعْتُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قِبَلٍ وَفِي هَذَا لَيْكُنَّ الَّذِينَ أَرْسَلْنَاهُمْ شِهَادًا عَلَيْهِمْ وَتَصَوْنَ أَشْهَادَ عَلَى الَّذِينَ قَبَّلُوهُمْ فَأَقْتَبْيُمُ أَنْسَلُوْنَ وَأَعْتَصِمُوا بِالَّذِيْنَ هُوَ مَوْلَاهُمْ قَبْعَةُ أَمْوَلٍ وَبَعْضُ الْمَوْلَى وَأَعْتَصِمُوا بِالَّذِيْنَ هُوَ مَوْلَاهُمُ ۚ ۚ ۚ
سورة المؤمنون ـ الجزء الثامن عشر

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

۷۳۲

۱۰۲۱
سورة المؤمنون ـ الجزء العاشر

وأنزلنا من السمااء ماءً يقدَّر فآسكته في الأرض وأنه على دهاب

يهجو. لنُقدرونا ٦٨ فأنشأنا لحم بى جنَّت جبنين مخال واغتنِب

لحم فيها فوقه كثيرة ومنها تأكلون ٦٩ وشجرة تخرج من

 طويل سبعة تثبَّت بإلدهن وتصغ للاكلين ٧٠ وآن لحم في

الأنعم عبارة تَسبيحُم ممّا في بطونها وله ما فِيمَا منغف كثيرة

ومنها تأكلون ٧١ وعليها وعلى الفلك تخلّعون ٧٢ ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يَقوم أعبَىوا الله ما آتمن من إله

غيره فأَقلا تتقون ٧٣ فقال ألمَّا أيذى صقروا من قومه ما

هذى إلا بَيَّان مَتَّعهُم يُريد أن يتقَضَّل عَليَّهم ولو شاء الله

لا ينزل مثله ما سمعته ما بيدها في عابيتان أولين ٧٤ فإن هَوَّ إلا

رجل بِهِ جَنَّت فَتَرْبُصُوا بهَى حتَّى حين ٧٥ قال رَب إِنْ أَنْصَرْنِي

بِمَا كَذِبْتُونَ ٧٦ فأوحيتنا إِلَيْهِ أن أَضْعَفَ الفَلَك يَعْتَبَثْنِا

ووجننا فإذا جَاءَ أَمْرًا وفَقَارَ الْبَشْر فَأَكِلُوا وَوَجِينَا

فِيمَا مِن رُوحِينِ أَفْتَنْتُ أَهْلَهُ بَلَى مَن سِبْقَ عَلَيْهِ الْقُوَّل

مَنْهُمْ وَلَا نَخْطَبُ بَيْنَهُمْ في الْذِينَ خَلَمَوْا إِنْهُمْ مَعْرَقُونَ ٧٧

الثالثة على حذف الهجاء

الثالثة على حذف الهجاء الأولى وحذفها لا يعنينا ما لم يص

الثالثة على حذف الهجاء الثانية، وهو تسهل الهجاء الثانية كورش

مع فوق القصر في المنصل له

الثالثة على حذف اللام وحذف الفينون.
سورة المؤمنون ـ الجزء الثامن عشر

فإذا أستوْتَب أنت وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفَلاَكْ فَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى نُزَيْلَهُ مِنْ أَلْقَوْمِ الْقَلَيلِينِ وَقُولُ رَبِّ أَنْزِلْ مِنْهُ مَبَارَكًا وَأَنْتُ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّمَا يَجْعَلُ مَنْ إِلَهَ يَعْبُدُ أُفُولًا أَفْلَآ تَتَقُونَ وَقَالَ أَلِمَآ مِنْ قَوْمِهِ الْأُولِينَ صَعَّرُوا وَكَذَّبُوا يَلِعِّبًا الْأَخَرَةَ وَأَشْرَقُوا فِي الْحِيَّةِ الْأَخْرَىۚ مَا هَذَا إِلَّا بَيْنَ مَتْلَكْهُمْ يَأْصُلُ مَا تَأْصِلُونَ مِنْهُ وَيُشْرِبُ مَنَ أَعْرَبُونَ وَلَن يَأْتُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مَتْلَكْهُمْ إِنَّمَا إِذًا أُخْسَرُونَ أَيْعُدُّمُ أَنْتُمْ إِنَّمَا مَتَنُّهُ ثُمَّ تَأْتِيَ الْمُؤْمِنُونَۚ هَيَهَاتُ هَيَهَاتٍ لِيَتْحَبَّنَّونَ إِنَّهُ إِلَّا حَيَائُنَا أَلْدُنَّا نَمَوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ يَمْتَعُونَا إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ أَفْتَرَى عَلَى الْلَّهِ كَذِبَا وَمَا أَحْنَ لَهُ يَمْتَعُونَۚ قَالَ رَبِّ أَنْصَفْيُ بِهَا كَذِبِّيۚ قَالَ عَمَّا فَلِيَلَّ إِلَيْكَ أَلْيَسْتَ إِنْدِيۚ فَأَخْذَهُمْ الْصَّبِيحَةُ بِلَا أَخْفَى فَجَعَلْتَهُمَّ عُضُانًا فِي فُجُورٍ لِلْقُوْمِ الْقَلَيلِينَۚ قَمْ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْضِهِمْ قَوْرِيًا أَخْرِيَنَّ

344
ما شهيد من أمته أليمها وما تعتزمون ۱۰ فثُمَّ أرسلنا رسلنا تنصّرًا
كل ما جاء أمته رسولها كذب أبوها فأطيعه بعضهم بعضًا وجعلهم
أحاديث فيقد多く لا يؤمنون ۱۱ فثُمَّ أرسلنا موسى وأخاه
هَسَّرُونا باتِينًا وسلطن ميمنًا ۱۲ إلى يعرَّون وملأنيه
فاستنكرنا وأتيوا قومًا غاليين ۱۳ فقالوا أنؤمن لنبشرن مثليا
وقومهم قا عْبِدَون ۱۴ فكذب بحثا كانوا من النَّقمين
وقد ءاِتِيَنا موسى الكتاب لعلَّهم يهتدون ۱۵ وجعلنا
أبِين مَرْبَعَهُ وَأَمَّةَهُ عَائِهَةً وَمَا وَأَتَتْهَا إِلَى رَجُوَّةً دَافَى قُرَارَ وَقَعَين
يتأذى فلا أنَّرُسُلُ كُلُوا من القبيث وأتعلموا صلحاً إن بِنَا
تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ ۱۶ وَإِنَّ هَذِهِ أُمُّتُكُمْ أُمَّةٌ واحِدةٌ وَأَلَّا رَبِّضُم
فأِتْقُونِ أَفْتَقَطْنَوا أَمْرَهُم بِبُعْنَهِمْ زَرَّاً كُلَّ جَزَءٍ بِمَا لَدِيهم
فَقَدْ وَحَقَّ بِهِمْ فِي غَمْرِهِمْ حَتَّى حِينِ ۱۷ أَجْبَسُونَ أَنَّمَا
نُبْدِهِم بِهِ مِمَّا مَالُ وَبِبَنِينِذٍ نُسَارِعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرَتِ بَل لَا
يُشَعُّرونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَمْسِيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۱۸ وَأَلَّذِينَ هُمْ
يَتَابِيَتُ رَبِّهِم مُّؤِمِنُونَ ۱۹ وَالَّذِينَ هُمْ يَرَيْبُونَ لَا يُشَرَّكُونَ ۲۰
سورة المؤمنون - الجزء الثاني عشر

والذين يؤمنون ما عاقبوا وقلوبهم وجلالة أنهم إلى ربيهم رجعوا

أولئك يسرعون في الأحمار وهم لها سبديون ولا تكون أنفسا إلا وسعها ولدتنا كنبت تنطق بالحق وهم لا يظلمون

بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهن أعمل من دون ذالك هم لها عينلون حتى إذا أخذنا مرت فيهم بالعذاب إذا هم يجتررون لا يجترروا الذيهم إنهم مينا لا نصران قد كانت عيني

تقتل عليهم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكيرين

يه سير تهجرون أفلم يذبروا القول أم جاءهم ما لم يأت

إلا مرة اثنا عشر لا رسلهم فهم فهم آلو منكرون

أم يقولون بيد جنابة بل جاءهم بالحق وأوسعهم للحق

ضيرون ولا أتبع$n$ أحق أحق أحق لفسدتو الس(make)

والأرض ومن فيها بل أتيتكم بذكريم فهم عين

ذكريم مشرق وضعون أم تسيلهم خرجا فالس رك بك شعر

وهو خير أن Declare

وإذ أليمون لا يؤمنون بالآخرة عن الصرط لتكببون

واسبق لناس الراقيين وتموت ان يعذبوا إلى صرط مستقيم

ولأن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصرط لتكببون

346
سورة المؤمنون ـ الجزء الثامن عشر

ولَوْ رَجَمْتُهُمْ وَكَثَّفْتُهُمْ مَا يَهِمُّ مِن ضَرَّ لَجِيْوًا فِي طَعَانِهِمْ يَعْمِهُونَ وَلَقَدْ أَخَذَتْهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا أُسْتَكَانَا لِرِيْيَمَ وَمَا يُصَرَّعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحَتَا عَلَيْهِمْ بَاتِبًا ذَٰلِكَ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِذَا هُمْ فِيهِ مُسِيلُونَ وَهُوَ الْجَذَّابُ أَنْشَأْتُ الْأَسْرَعِ وَالْأَبْصَرِ وَالْأَقْضَىْ قَلِيلًا مَا ثَكَّرُونَ وَهُوَ الْجَذَّابُ دِرَاحُمُ لِلنَّارِ وَأَلْيَاهُ مُحْسَرُونَ وَهُوَ الْجَذَّابُ يَبْعِثُ وَيُبْيِسُ وَلَهُ أَخْبَلٌ أَلْيَاهُ وَأَلْتَهَارُ أَقْلَا تَعْقِبُونَ بَلْ قَالُوا مَقَالٌ مَا قَالُونَ أَلْيَاهُ قَالُوا أَذَٰلِكَ مِنَ الْأَقْلَاء وَكَانَ تَرَابِضًا وَعَطَاهُمْ أَوْمَامًا لَمْ يُبْعَلُونَ لَقَدْ وَعَدَنا عَنْهُ وَبَعَوْنَا هَنَذَا مِن قَبْلٍ إِن هَنَا إِلَّا أَسْلَطُ السَّلَّمُينَ فَلِيَّمَن النَّارِ وَمَن فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ سُيُفُونَ يَا فَلِيَّمَن النَّارِ فَلِيَّمَن النَّارِ
سورة المؤمنون ـ الجزء الثامن عشر

٨٩ قرأ الثلاثة بصب الميم.
٩٠ فرأ ابن إسحاق وابن إسحاق، وقرأ ابن إسحاق وابن إسحاق، وقرأ ابن إسحاق وابن إسحاق، وقرأ ابن إسحاق وابن إسحاق، وقرأ ابن إسحاق وابن إسحاق.
٩١ فأ쯤 على جانبه الهجرة الأولى وعينه لا يبتقي له في قصر الهجرة الأولى وعينه لا يبتقي له في قصر الهجرة الأولى وعينه لا يبتقي له في قصر الهجرة الأولى وعينه لا يبتقي له في قصر الهجرة الأولى وعينه لا يبتقي له في قصر الهجرة الأولى.
٩٢ فقرأ وقرأ وقرأ وقرأ وقرأ.
٩٣ فقرأ وقرأ وقرأ وقرأ وقرأ.
سورة المؤمنون ـ الجزء الثاني عشر

كُلُّ شَيْءٍ يُقُولُهُمُ الْهَمَّامُ أَ نَ تُبْتُنَّ أَنَّى مِن دُونِهِ مَهِيمًا قَالُوا أَخْرَجْنَا مِنْهَا فَإِنَّ عَدَدًا فَإِنَّا قَلِيمًا قَالَ أَنتُمْ قَلَّتُوهُمْ صَبَحًا عِندَهُمْ قَالَ أَنتُمْ قَلَّتُوهُمْ صَبَحًا فَأَعْفَعْنَهُمْ وَأَرْحَمْنَاهُ وَأَنتُمْ خَيْرُ الْأَرْحَمِينَ قَالَ أَشْرَى بِمَآ أَتْلَوْهُمْ سَيْحَرُي بِمَآ أَتْلَوْهُمْ ذَكِرْي وَكُنْتُم مَّنْ تَضَحَّكُونَ إِلَّا جَزِيَتُهُمْ الْحَيَاةُ الْعَالِمَةُ بِمَا صَبَرْوا أَنْ هُمْ هَمَّ الْقَافِئُونَ قَالُوا لَيْثَمُ فِي الْأَرْضِ عَدَدًا سَبْعَينَ قَالَ اِنَّا أَلْقَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضًا يَوْمًا فَسَقَلَ الْعُمَّاَرَاءِ قَالُ الْحَمَّامُ أَلْقِيَتْ أَنْتُمْ كُنَّمْ نَعَلْمُونَ أَفَحِبْتُمُنَّ أَنْتُمْ خَلْفَنَا عِبَادًا وَأَنْصُمْ إِلَيْنَا أَنْتُمْ تَزْحَجْنَ مَنْ تَعَلِّمَ آخَرَ لَا وَعَلَّمَ أَنَّ يَتَّقُوُ الْحَمَّامُ أَنْفُسَهُمْ وَقَالَ أَلْقُ رَّبُّكَ أَغْفَرْ وَأَرْحَمْ وَأَنتُمْ خَيْرُ الْأَرْحَمِينَ
سورة النور - الجزء透明ع

واجب الله الرحمن الرحيم
سورة النور وورضتَها وأنزلت فيهما يا بني إسرائيل أعلمنتم تذكرون
الآئمة والآباء فأجداوا كلا واحد فأنتم فاتهم صحة جلده ويأخذكم
بهم راحة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وليوم الآخر وليشهد
عدائهما طائفة من المؤمنين آلهенко لا ينكح إلا زائبة أو
مسودة والآئمة لا ينكحها إلا زائة أو مشركه وحري ذلك على
المؤمنين ولا الذين يرمون المحضنت ثم لم يأتوا بأربعة شهادة
 فأجداهم تمتين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
الخديفون إلا الذين تابوا من بعده ذلك وأصلحوا فإن الله عفو
رحيم ووال الذين يرمون أروجهم ولم يحكم لهما شهادة إلا أنفسهم
فشهدوا أحدهم أربع شهادات بإله إلهه لمن الصديقين
والخديسة أن يعنت الله عليه إن كان من الكذبين ويردروا
عنهم عذاب أن تشهد أربع شهادات بإله إلهه لمن الكذبين
والخديسة أن عضب الله عليها إن كان من الصديقين
وولو فضل الله علیه ورحمنه وأن الله توأب حكمه
سورة النور - الجزء الثامن عشر

إِنَّ الَّذِينَ جَآءَوْا بِالْإِفْكِ عَلَى الْأَمْغَامِ لَا تُحَسِّسُوْا شَرًا لَّهُمْ بِذلِّلُ هُوَ

خَيْرُ لَهُمْ لِكُلِّ آمِرٍ مِّنْهُمْ مَا أَصُفَّتْ مِنْ الأَلْلَهِ وَلَمْ يَتَّبَعْنَ

كُبْرِيَةً مِّنْهُمْ أَوْلُوهُ عَزْيَمٍ أَلْوَلَٰذَ يَسْجَدُونَ

وَالْمُؤْمِنُونَ يُقَسِّمُونَ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِمَّا مُّكِينٌ أَلْوَلَٰذَ

جَآءَنَّ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شَهِيدًا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالْشَّهِيدِ فَأَوْلُوهُمْ هُمْ أَلْكَنْذِيَنَّ وَلَحَمِيْنَ

فِي الْدَّيْنِ وَالآخِرَةِ لَمْ تَسْجَدُوا فِيهِ عَزْيَمٍ إِذْ تَفَقَّدُوهُمْ بِأَسِبَاطٍ وَتَقُولُونَ أَفَوَاهَهُمْ مَا لَيْسَ لَهُمْ عَلَمٌ وَتَحْسِينُوهُ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ عَزِيزٌ وَلَحَمِيْنَ إِذْ سِجَّمُوهُ

فَلَمَّا يُعْبَدُونَ لَا أَن تُكْتَمِلْ هَذَا سَبْحَتَهُ هَذَا بَهْتَنَ عَزْيَمٍ

يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ أَن تَعْوَدُوا لِيُمَلِّهْ أَبْدًا إِن كَتَبَ مُؤْمِنِينَ وَيَبْيِسُ اللَّهُ لَحْمِ الأَلْلَهِ وَلَحْمِ حَكِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ يُحِيِّنُونَ أَن تَشْيِعَ الْفِجْحِشَةَ فِي الْذِينَ عَمِّنُوا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمٌ

فِي الْدَّيْنِ وَالآخِرَةِ وَلَحَمِيْنَ وَلَحَمِيْنَ فَقْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ وَلَحَمِيْنَ ۖ وَلَحَمِيْنَ ۖ
بِنيَّةُهُا الْدِّينُ عَامَّنُوا لَا يَتَّبِعُوا حَطَّاوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ حَطَّاوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَاحِشَةِ ۛ وَالْمَنْكَرِ ۛ وَلَوْ كَذَّبَ أَلَّا فَضَلَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَرَحَمَتُهُ ۛ مَا زَكَّى مِنْهُ مِنْ أَحَدٍ أَنْتَ وَلَحْيَنَّ ٱللَّهُ يُرِيُّهُ مِنْ نِسَاءٍ ۛ وَسَيْعَ عَلَيْهِمْ ۛ وَلَا يَصِلُّ أَوْلُوا ٱلْفَضْلِ مَنْ ۛ وَالسَّعَةَ أَنْ يَوْهَتُوا أَوْلِي الْقَرْرِ ۛ وَالْفَسَاسِكِينَ ۛ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَعْصُوا وَلَا يَصْفَحُوا أَلَا تَجْعَلْ ٱلنَّاسَ أَحَدَهُمْ ۛ وَاللَّهُ عَفَّوَ رَحِيمٌ ۛ إِنَّ ٱلْدِّينَ يَزِمُّونَ ٱلْمُخْصَصَنَّيْنِ ٱلنَّفَأَتِ ۛ الْمُؤَايِّدِيْنِ لَعَمْتُوا فِي ٱلْيَدِينِ ۛ وَٱلْخَوَرَةِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ۛ يَوْمَ تُشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلسَنَتِهِمْ وَأَيْدِيِّهِمْ وَأَرْجَلِهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۛ يَوْمَ يُؤْفِقُنَّ ٱللَّهُ دِينَهُمْ أَحْقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ أَحْقَّ ٱلْمُهَيْنِ ۛ أَتْقَيْنِيتَ اللَّهِ ۛ وَأَتْقَيْنِيتَ لِلْخَيْبَةَ ۛ وَلَتَقْبَلْنَ ٱلْطَّيِّبَاتِ ۛ وَلَتُقَبِّلْنَ ٱلْطَّيِّبَاتِ ۛ وَلَتُقَبِّلْنَ ۛ وَمَا يَفْوِلُونَ لَهُمْ مَغْفَرَةً وَرَزْقًا كَرِيمٌ ۛ بِنِتَاةِهِ ۛ أَنْ يَعْمَلُوُا لَا يَضْرِبُوا بِذُلْلَةٍ عِيْنَ ۛ بَعْثُوُتُهُمْ حَسَنَىٰ لَمْ تَهْيَتْنَهُوۡاۡ وَتَنْسَبُوا عَلَى أَهْلَهُمْ دِيَابِيْنِ ۛ حَيْرَ أَحْمَمَ لَعَلَّهُمْ تَذَكَّرُونَ ۛ قُرِّاَتُهُ مَعَاً ۛ قُرِّاَتُهُ بِإِسْكَانِ ٱلْطَّاءِ مِعَةً ۛ قُرِّاَتُهُ بِإِسْكَانِ ٱلْطَّاءِ مِعَةً.
سورة اليوس - الجزء السادس عشر

فقد لم تجدوا فيه أحدًا قلنا ندخله حتى يؤمن الله بل قيل لحكم أرجعوا فأرجعوا هو أركن له قلنا والله بما تعملون عليه لا يس عليه جناح أن ندخله نيبوتا غير مسكونة فيها مشتق أحض ولله يعلم ما تبدو وما تكتمون
فقل للمؤمنين يغضروا من أصبرهم ويحفظوا متروجهم ذلك أركن له فإن الله خبير بما يضطنون وقل للفواتين يغضضون من أصبرهن ويحفظن متروجهن ولا يمسدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا أسرهن يبهرهن على جموعهن ولا يتبينن زينتهن إلا لبغيولهن أو أزابائيهن أو عابائيهن بغيولهن أو أبناها البغيولهن أو أبناتها البغيولهن أو إخوهن أو بني إخوهن أو بني أخواتهن أو نساءهن أو ما أملكه أبناتهن أو أبنائيهن عصر أولى الإرادة من آلرجال أو أهل الفيل الذين لم يظهروا عليهم ما يعفف من زينتهن وثوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
سورة النور – الجزء الخامس عشر

وأنصحو الألَّامين من عبادك وآياكم إن بُسْطوا فقيراء يعدهم الله من فضله وَالله وسع عليهم
وَلِيشتغيف الَّذين لا يجدون ضحاها حتى يغيبهم الله من فضله
وَالَّذين يبتغون الأَكْبَرِ يَمَا مَكْتَبْ أَيْمَنَصُوهُم إن علمتم فيهم خيرًا وَأَتاوْهُم مِن مَّالِ الله الَّذى خَاتَمَهُم ولا تذروا فقيراءً على الله إن أردَن حَصاً لسُبْتُوهُم أَعْرَض أَخِيَةُ
الذين ومن يبصرون فإن الله من بعد إكرههم غفور رحيم
وَلَقَد أَنزْلَتْ إِلَى يَسُرُّ عَائِثَ بِعَيْشِ ومَقَالاً مِّن الَّذين خُلِّقُوا
من قَبْلَكَ وَمَعْطَةً لِّلْمُتَقينين ۙ ۚ الله نُور السَّمُوت
وَالآخِرِين مِّثْلُ نُوره كَمِلَّكَ فِيها مضْبَاطٌ أَيْضَابُ حِيَاجَةٍ في رَجَالٍ
الرَّجَالُ كَانُوا كَمِكْرَةٍ عَيْشٍ يُوقِدُ مِن شَجَرَةٍ مَّبَاركة زَينَتَهُ
لَا شَرَقٌةً وَلَا غَرْبَيْةً يُعْتَبْ عَيْشَهُ بِيْضٍ وَلَوْ نَكَسَتْ نَار
نُورَ عَلَى نُورٍ يَهِيَهُ لِلَّهِ لَمْ يُبِّئِهُم مِّن يَشَاءَ وَيَصْبِرُ الله الامْتِسَال
لِلَّذين وَاللَّهُ بِحَكْمِ شَيْءٍ عَلِيمٍ ۙ ۚ فِي بُيُوتٍ أَذَى الله أَن تُقَعَ
وَيَذْكَرَ فِيهِمَا أَسْمَعَ يَسُجُّ لَهُ أَيْضَى مَا يَلَعُّدُوَ وأَلْصَالُ
سورة النور - الجزء الثاني عشر

مصحف الجملا: إسحاق وابن إسحاق وابن فرح

رجال لا تلبسوهم تجدراء ولا يجمع عن ذكر الله وقام الصلاة وإيذاء آل الزكوة فيقولون يومنا نتقلب فيهم الفلوب وأل بصير

ليخرجهم الله أحسن ما عملوا ويريدهم من فضله وله يرزق من يشاء يقيم حسابة والذين كفروا أو عملهم كسراب

بقيعة يحشة النسمات منا حتي إذا جاءه لم يجده شيطان

ووجد الله عزه وجله فوفسه حسابة وله سريع الحساب أو كظمب في جح لا يغشه منى فوفس من فوفسه من فوفسه.

سحاب ظلمت بعضا فوفس بعض إذا أخرج يده لم يجده بزنه ومن يملأ ناسا لله له نورا فما له من نور لله لم ينصر الله ينسى له من في السماوات والأرض والظاهر وظلمه صنف كل قد علم صالاته وتمشيطه والله عليهم بما يفعلون بعده ملك السماوات والأرض والله الخصير لله لم ينصر أن الله يبرجى

سحابا فلم يؤلف بهيه لم يغسله ركنا قد قترى اللواء يخرج من خليليه ويزن من السماوات من جبال فيها من بره وإصبه به من يشاء وبرجيه عن من يشاء يسجد سنا برجيه يذهب بالابر ص

ملاحظة: أية ٢٥: يذهب بالابر ص

لا يهدى السبي الأخير رسول الله ﷺ

فهي غير محدودة للثلاثة

355
سورة البقرة - الجزء الثامن عشر

**يُقَلِّبُ اللهُ الْأَنيَّلَ وَالْأَلْطَهَرَ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّا أَوَّلَ الْأَنْسَرِ**

**وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّا فِينَهُمْ مِّنْ يَمِيشُ عَلَى بَطُولِهِ، وَمِنْهُمْ مِّنْ يَمِيشُ عَلَى رَجُلِيْنِ، وَمِنْهُمْ مِّنْ يَمِيشُ عَلَى أَرْبَعٍ يُطَبَقُ اللَّهُ مَا يِشَاءُ**

**إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

**وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ**

**وَيُقُولُونَ عَامِنًا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأُطِعُنَا نَمَّ يَتَحَوَّلُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بعَدَهَا**

**فَأَذَا دَعَا الَّذِينَ وَرَسَوْنَهُ لِيَحْضُرَ بِيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعَرْضُونَ إِنَّمَا كَانَ الْأَلْطَهَرُ وَالْأَنْسَرُ أَوَّلَيْنِكَ كَانَ مِنْهُمْ مُّقَلِّبًاـ**

**أَفِينَ مِلْؤُهُمْ مَّرْضٌ أَمْ أَرْتَابُوا أَمْ يَقْلُفُونَ أَنْ يَجِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهُ، بَلْ أُوْلَيْيَكَ هُمُ الْأَقْلَامُونَ إِنَّمَا كَانَ الْأَلْطَهَرُ وَالْأَنْسَرُ أَوَّلَيْنِكَ كَانَ مِنْهُمْ مُّقَلِّبًاـ**

**أَفِينَ مِلْؤُهُمْ مَّرْضٌ أَمْ أَرْتَابُوا أَمْ يَقْلُفُونَ أَنْ يَجِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهُ، بَلْ أُوْلَيْيَكَ هُمُ الْأَقْلَامُونَ إِنَّمَا كَانَ الْأَلْطَهَرُ وَالْأَنْسَرُ أَوَّلَيْنِكَ كَانَ مِنْهُمْ مُّقَلِّبًاـ**

**فَأَذَا دَعَا الَّذِينَ وَرَسَوْنَهُ لِيَحْضُرَ بِيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعَرْضُونَ إِنَّمَا كَانَ الْأَلْطَهَرُ وَالْأَنْسَرُ أَوَّلَيْنِكَ كَانَ مِنْهُمْ مُّقَلِّبًاـ**

**فَأَذَا دَعَا الَّذِينَ وَرَسَوْنَهُ لِيَحْضُرَ بِيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعَرْضُونَ إِنَّمَا كَانَ الْأَلْطَهَرُ وَالْأَنْسَرُ أَوَّلَيْنِكَ كَانَ مِنْهُمْ مُّقَلِّبًاـ**

*Votre texte arabe est difficile à lire à cause de la qualité de l'image.*

**356**
سورة النور – الجزء الثامن عشر

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليكم مأجول
وعملتم بحالكم وإن تطيعتم تهتدوا ومما على الرسول إلا الأبلغ المبرم وعهد الله الدieux عائمنا منعم وعيلوا
الصالحين ليس تخلفهم في الأرض كمأستخلاف
الذين من قبلهم وليمكثن لهم دينهم الذين أرطضى لهم
وليس تخلفهم من بعد خوفهم أمنا يعبودون لا يشركون
شيئا ويسكن حفرة بعد ذلك فأولئك هم الفسفرون
واقيموا الصلاة وآثروا الركوع وأطيعوا الرسول لعلمهم
تُرحمون لا تحسبن الذين صفروا معجزين في الأرض
ومآ ونتهم الدمار وليمكتم المصير يتأتيها الذين عائمنا
ليستفدهم الذين مثلت أيمنه ولذين لم يبلغوا أحلام منحكم
ثالث مرت من قبل صلاة الفجر وصيدين تضعون ثيابكم من
الظهيرة ومن بعد صلوات العشاء نذروت لحما ليس عليكم
ولا علائهن جناح بعدهم طوفون عليهم بغضبكم على
بعضكم كنادلك يببين الله أحكم الآيات والله عليكم حكمهم
سورة النور - الجزء الثاني عشر

وَإِذَا بَلَعَ الْأَطْفَلُ مِنْ نَقْحِمَ الْحَلْمَ قَلْبَتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ بَيْنَ يَدَيْنِيُّنَ اللَّهُ لَعَلَّهُ عَزِّ الْأَزْوَاجِ وَآلِهَةٍ عَلَىٰ حُكْمِهِ وَالْفَوْعَاءِ مِنْ أَلِيْسَآ أَلِيْسَ لَا يُمْلَأُنَّ عِبَادَةً فَلُئِينَٰ لَيْسَ عَلَىٰ جَنَاحٍ أَنْ يَضْرَعُنَّ ثُمَّ يُبْهِنَّ عَيْبُهُ مُتَخَرْجُتُ بِرَيْتَهُمْ وَلَا يُتَطَفَقُنَّ حَيْرٌ لَهُمْ وَلَلَّهُ سَمِيعٌ عَلَىٰ مَا يَنْفِسُوهُ مَنْ بَيْنَتُمْ أَوْ بَيْنَ وَهْيَتُمْ أَوْ بَيْنَ سُبُوتُ أَمْهَتُكُمْ أَوْ بَيْنَ سُبُوتُ أَلِيْسَ عَلَىٰ جَنَاحٍ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَأْتِلُوا مِنْ أَعْمَىٰ عَمَا يَحْيَىٰ أَوْ سَبُوتُ خَلَاءٍ سَبُوتُ أَوْ سَبُوتُ أَحْزَاءٍ أَوْ سَبُوتُ أَنْفَسُكُمْ أَوْ سَبُوتُ عَمَّانِيَّتُكُمْ أَوْ سَبُوتُ أَمْهَتُكُمْ أَوْ سَبُوتُ خَلَاءٍ أَوْ سَبُوتُ مَلِكَتُكُمْ مَقَابِلَةً أَوْ سَبُوتُ خَلَاءٍ مِّنْ لَيْسَ عَلَىٰ جَنَاحٍ أَنْ تَأْتِلُوا جَمِيعًا أَوْ أُشْتَانُوا فَإِذَا دَخَلَتُمْ بُيُوتًا فَسَلْيَمَهَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَجِيَّةً مَّنْ عَنْدَ اللَّهِ مِثْلَكُمْ طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبْيِسُنَّ اللَّهُ لَعَلَّهُ عَزِّ الْأَزْوَاجِ لَعَلَّهُ عَزِّ عَلَيْهِ مَعْلُوْدٌ
سورة الفرقان – الجزء الثامن عشر

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الْجَاهِلِينَ عَلَىٰ مَا يَأْمُرُهُم بِهِ وَرَسُولُهُ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ
عَلَىٰ أَمْرٍ جَابَ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يُسَافِرُوا مِنْهُ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُسَافِرُونَ
أُرَابِيٌّ أَلْدَىٰ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا أَسَافَرُوا يَجُدُّونَ لَهُمْ
لِبَعْضٍ شَأْنٍ قَالُوا فَأَدْنَ أَلَئِنْ شَيْتَانُ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لِلَّهِ
أَلَّا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا تَجُلُّوْا دُعَاءَ الرَّسُولِ
بَيِّنَهُمْ كُدَاعًا بِغَضَبٍ ثُمَّ بَعْضٌ ثُمَّ يَتَسَلَّلُونَ مِنْهُ لَوْ أَذَى فَلِيَحْدَرُ أَلْدَىٰ يُحَارِبُونَ عَنْ أَمْرِهِ
أَن يُسَافِرُوا مَعَهُمْ أو يُصِيبُوهُم عَذَابًا أَلْدَىٰ إِلَّا إِنَّ اللَّهَ مَعَ أَلْدَىٰ
يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ يُقَبِّلهُم بِمَا عَمِلُوا وَلَهُ يُصَلِّنَ شَيْءًا عَلَيْهِ
يَسْتَغْفِرْ الَّذِي تَزَادَ أَلْدَىٰ يُؤْمِنُونَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لَا يَكُونُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
أَلْدَىٰ لَهُ مَلَکُ السَّمُوُّاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَفْتَخِذَ وَلَدًّا وَلَمْ
يَسْتَغْفِرْ الَّذِي شَرَكَ فِي الْمَلَآكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرْهُ وَتَقْدِيرًا
ورَكَبُوا مِن دُونِهِ عَالَةً لَا يَجْلِقُونَ شَيْئًا وَلَا يَجْلِقُونَ وَلَا يُمْلِكُونَ لَنْفِسَهُمْ ضَرًّا وَلَا يُمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا ذَمْمُورًا ۡوَقَالَ الَّذِينَ سَكَنُوا فِي هَذَا إِلَّا إِنَّهُ أَفْتَرَشَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ عَلَمُتُوهُ اقْلُبُوا فُلُّ أَنْزَلَ إِلَى الَّذِي يُعَلَّمُ الْسِّنَرَ فِي الْإِسْرَ ۡوَقَالُوا اسْتَيْضِرُّ الْأَوَّلَيْنِ أَصْبَحْتَهُمْ فَقُلْ تَمِلَّ عَلَيْهِ بَصَرٌ وَأُصِبْلًا ۡفُلُّ أَنْزَلَ إِلَى الَّذِي يُعَلَّمُ الْسِّنَرَ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعْهُ نُذُرًا ۡوَأَوْقَلَ وَقَالُوا مَالٌ هَذَا الْرَّسُولُ يَأْتِهِ الْطَعَامُ وَيَمْسَى فِي الْأَسْوَاقِ إِنَّهُ أَفْتَرَشَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ عَلَمُتُوهُ اقْلُبُوا فُلُّ أَنْزَلَ إِلَى الَّذِي يُعَلَّمُ الْسِّنَرَ ۡوَقَالَوْا اسْتَيْضِرُّ الْأَوَّلَيْنِ أَصْبَحْتَهُمْ فَتَمِلَّ عَلَيْهِ بَصَرٌ وَأُصِبْلًا ۡفُلُّ أَنْزَلَ إِلَى الَّذِي يُعَلَّمُ الْسِّنَرَ أَظُنَّ أَنَّ اسْتَيْضِرُّ الْأَوَّلَيْنِ أَصْبَحْتَهُمْ فَتَمِلَّ عَلَيْهِ بَصَرٌ وَأُصِبْلًا ۡفُلُّ أَنْزَلَ إِلَى الَّذِي يُعَلَّمُ الْسِّنَرَ
إذا رأيتهم في مكان بعيد سيعقوها لها تعزُّف وَرَزَفْرًا ۳۷ وَإِذَا أَلْفُوا مِنْهَا مَكَانًا صَبَّنَّهُمُ الْمُقَرَّنَّينَ دَعُوا هَذَا اللَّيْلَةَ يُحْسَنُونَ ۳۸ لَا تَدْعُوا أَلِيُّوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَأَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۳۹ قُلِّ أَذَلَّكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةٌ أَنْقُلُونَ وَعَدَّ الَّذِيْنَ كَانُوكَ لَهُمْ حَجَزاً وَمُصِيَّرًا ۴۰ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِيَّينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتَنْوَلًا ۴۱ وَيَبْئِسُونَ يُشَجُّرُونَ وَمَا يُعِيدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُونَ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي ۴۲ هُوَ أَمْ هُمْ صَلَلُوا أَلسْنِيَّ ۴۳ قَالَوْا سُبْحَانَكَ مَا كَانُ يَشَبَعُ لَكَ أَنْ تَتَخَذَّذَنَّ مِنْ دُونَكَ مِنْ أَوْلِيَاءِ وَلَسْنَ مُنْعُوْ تِهِم ۴۴ وَعَابَاءُهُمْ حَتِّى نُضَوِي أَلِيُّوْمَ اذَكَّرُوا وَكَانُوا قُوَّمًا بُورًا ۴۵ فَقَدْ كَذَبْوُا يَسَّعُونَ فَقَمْ تَسْتَعِيْنُونَ صَرِّفًا وَلَا تَنْصَرُوا وَقَمْ نُظَلِّلُ مَنْ يَنْفِقُهُ عَدَابًا كِبِيرًا ۴۶ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيْبَأْعُلُونَ ۴۷ الْطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْآسِيَاتِ وَجَعْلُوا بَعْضَهُمْ لِبَعْضِهِ فِي نَبْتَةٍ أَحْضَرُونَ وَكَانَ رَبَّكَ بِصِيَّرًا ۴۸
سورة الفرقان - الجزء العاشر عشر

وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يُذْهِبُونَ إِلَيْهِنَّ لِقَاءَنَّا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَزَّلَ رَبُّنَا لْيَسْتَكْبِرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَيَوْمَ يُقُوَّلُهُمْ عُمُّوْكُمْ جَعَلْناً حُجَّاجًا يَوْمُ يُرُوِّنَ الْمَلَائِكَةُ لاَ بَشَّرِىٰ يَوْمِ الْيَمِينِ الْمُجَرَّمِينَ وَيَقُولُونَ حَجَّرًا فَخُجْرَرًا وَقَدَمَانِ إِلَّا مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجُعِلَنَّهُ هُبَآةً مَّنْ صَوَّرُواْ أُصْحَبَ أَجْنَابٍ يَوْمِ الْيَمِينِ خَيْرُ مُستَقْرٍ َّأَوْ حَسْنَ مَقِيلاً وَيَوْمُ مَشْقَقُ النَّاسِمَةِ بِالْقَمَّةِ وَنُزَّلَ الْمَلَائِكَةُ تَسْنِيماً وَيَوْمَ الْيَمِينَ حَجَّرًا أَخَفُّ حَجَّرٍ لِلنَّاسِمَةِ كَانَ يَوْمَ عَلَى الْكَيْفِينِ غَيْبَاً وَيَوْمُ يَخَذُّ أَلْبَىْ مِنَ الرَّسُولِ سَيِّئاً تَرْيَى لَهُ وَلَمْ أَقْتُدْ فُلَانِاً خَلِيلًا أُقْدَ أَوْلَيْهِ عَنِ النَّذِّكَ بَعْدَ إِذْ جَآءَنَّ وَكَانَ أَلْبَئِيلُ لِلنَّاسِمَةِ خَذُّوْاْ وَقَالُ الرَّسُولُ بَيْنِي إِنْ قُوْمِ يَأْخُذُواْ هَذَا الْفَرْعَاءَ مَهْجُورًا وَكُذُّلِكَ جَعَلْنَاهُ لِبِنْكَانَ تُؤْذِى عِنْدَ الْمُجَرَّمِينَ وَكُفَّ يُرْيِيْكَ هاْيَا وَنَصِبَ أَ رَأَى الْمَجَارِينَ حَيْثُ نُرُوِّيْلاً إِلَى أَلْطِيْشِ رَئِيْلاً
سورة الفرقان - الجزء التاسع عشر

ولا يأتوكِكَ سِيمٌ إلا جَعَلْتِكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْصِيلًا ۖ
الذين يَتَقَبَّلُونَ عَلَى وَجْهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أَوْ لَيْتَمُّ شَرُّ مُكَانَتِكَ وَأَضْلَلْ سِيمِاً ۖ وَلْقَدْ عَازِبَتْ مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلَتْهُ مَعَهُ أَخَاهَا هَرْزُوَنَّ وَزَيْرًا ۖ فَقُلْتُمْ أَنَّا أَذَهَبَنا إِلَى الْقُوُورِ الْذِّي يَقِبَوْنَ يَقِبِهِمْ أَفَدَمُّوْنَهُمْ تَدْمِيْرًا ۖ وَقَوْمِ نُوحُ لَمَّا كَذَّبُوا الْرَّسُولَ أَفَعَلْتُمْ وَجَعَلْتُهُمْ لِلَّذِينَ يَعْبُدُونَ عِبَادَةً وَأَعْتَدَدُوا لِلْكَلِمِ مَعَ أَلِيمًا وَغَادٍ وَتَمَّوْدُ ۖ وَأَصْحَبَ أَلِيمَ وَقَوْرُونَ بِبَيْنَ ذَلِكَ كَبِيرَ ۖ وَكَلَّا ضَرَّنَا لِلَّهِ الْأَمْسِلَ ۖ وَكَلَّا نَبَرَتْ نَثْنِيَا تَثْبِيْتًا ۖ وَلَقَدْ أَنْتُوا عَلَى الْقُرْآنِ إِلَّا هُمْ يُكْيَدُونَ مَيْتٌ يَقِبُوْنَهُمْ أَفَدَمُّوْنَهُمْ ۖ وَإِذَا رَأُوا إِنْ يَتَجَهُّدُونَ إِلَّا هُمْ يُهَزُّوْنَا أَهْنَاذَا أَلِيدُ بَعْضُهُمْ رَسُولٌ ۖ إِنْ كَانَ أَيُّهُمْ يَعْلَمُونَ جَيْنَ يَبْرَزُونَ الْعَدَّانَ مِنْ أَضْلَلُ سِيمِاً أَوْ رَبِّيَّتٌ مِنْ أَخْفَقَ رَبِّهِ ۖ هُوَ الَّذِي تَضَطَّعَ عَلَيْهِ وَكَبِلَ ۖ
سورة الفرقان - الجزء التاسع عشر

ilihan قراءة القرآن في الثالثة.

في الغهاب لابن إسحاق:

홈نمو أن أُحَسِّبَ أن أَحْتَمَّرُهُمُ يَسَعَوْنَ أو يَعْقِلُونَ إِن هُمْ إِلَّا كَالْأُمَّمِينَ بَل هُمْ أَضَلُّ سِيَّاءٌ ۠ا لَّمْ يُنَزِّلَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْيَلِّ وَلَوْ شَاءَ لَجْعَلَهُ سَاَكِنًا ثُمَّ جَعَلَتْهَا أَشْمَسَ عَلَيْهِ دُلِّيَّا ۙ ثُمَّ قَبْضَتْهُ إِنِّي بِكِبْسٍ تَسِيرًا ۙ وَهُوَ الَّذِي جَعِلَ لَحْمُ الْيَلِّ لِبَاسًا وَالْقَوْمِ سُبُبًا وَجَعَلَ الْهُمَارَ ذُفُورًا ۙ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْرُّسُلَ بِرَيْحٍ يُبَنَّى بِنِيْنَ رَجْحِيَةٍ وَأَنَزَلَهَا مِنْ الْأَسْمَاءِ مَا أَهْلُ الْطَّهُورَ ۖ أَنْحَحَبْ بِهِ بُلْدَةٌ مَّيِّتًا وَدِيَّةٌ ۙ مَّا خَلِقْتَا أَنْعَمًا وَأَنَابِيَ كُيْبَرًا ۗ وَلَقَدْ صَرَفْتَهُ بِيْنَهُمْ لِيُذْكَرُوا فَأَنْعُمَ أُحْسَمُ الْقَلَّةِ إِلَّا كُفُورًا ۙ وَلَوْ شَنَّنَا لَبَعْتُمَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ نَذِيرًا ۚ فَإِنَّا نَفْعِلُ غَيْرَ الْكَفْرِينَ ۙ وَجَهِّدْهُمْ بِهِ ۗ جِهَادًا كَبِيرًا ۙ وَهُوَ الَّذِي مَرَحَ الْبَحْرِينَ هَذَا عَذَّبَ فَرَاتَ وَهُدَا مُلِّهِ أَجَاحٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرَزَخًا وَجُرِّجَا مُحِجْرُوْرًا ۙ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْأَمَامَةِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ ۖ نَسَبًا ۚ وَصَسَرًا وَكَانَ رَبَّكَ قَدِيرًا ۙ وَبَعْثُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَأَلَّا يَنْفِقُوهُمۖ وَلَا يَبْسُطُوهُمۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِهِ كِبْرَاءٌ ۜ
سورة الفرقان | الجزء التاسع عشر

ومأ أرسلتملك إلا مبيَّنًا وتذكيرًا ۚ فَلِمَا أُسْتَلِمْ عَلَيْهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِن شَأْنٍ أَن يُجِبَّ الْيَتَّجَذَّى إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ۖ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْمَلِكِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَلَا يَضِيعُ ٱلْحَيَاتِ ۖ وَكَفَى بِهِ يُذْرُوبُ عِبَادُهُ خَٰبِيِّرًا ۖ أَلَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهَا فِي سَبَتِ أَيْمَانِ نُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ٱلْرَّحْمَٰنِ فَمَسَّهُ ۖ خَٰبِيِّرًا ۖ وَإِذَا قَبَلَ لَهُمْ أَسْجُدُوا لِلْرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا أَلْرَحْمَٰنَ أَنْسَجُدُ لَمَّا تَأْمُرُنَا وَرَآذُوهُمْ نُفْسُرُوا ۖ تَبَارَكَ أَلَّذِى جَعَلَ في الْسَّمَاةِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرْجًا وَقَمَرًا مُّبِينَٰرًا ۖ وَهُوَ أَلَّذِى جَعَلَ الْجَلَّ وَٱلْعَهْدَارَ خَلْقًا ۖ لَمْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُّرُ أوَ أَرَادَ شُكُورًا ۖ وَعِبَادُ ٱلْرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمُشُونُ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا خَاطِبُهُمُ الَّذِينَ ٱلْجَهَّلُونَ قُالُوْنَ ۖ سَآءَتْنَا ۖ وَٱلْدِّينِ يَبِينُونَ لَرَبِّي ۖ سُجِّدًا وَقَبِيلًا ۖ وَالْدِّينِ يَفْوَلُونَ رَبِّي ۖ أَصِفُ عَنْهَا عَذَابٌ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًأً وَمَقَامًا ۖ وَٱلْدِّينِ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسَرِّفُوا وَلَمْ يُقِثُّوا وَكَانَ بَٰعِنَ ذَٰلِكَ فَوَّامًا ۖ
سورة الفرقان - الجزء التاسع عشر

والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخرًا ولا يقتلون أنفسهم
التي حرمت الله إلا لآلهة مقدسة وهم يفعلون ذلك يلقي
أثاثاً يضعيف له العذاب فيوم الفقمة ويخمل فيه
مهاةً إلا من تاب وعمام وعميل عملا صليحاً
فأولئك يسدل الله سياتهم حسنات فكان الله غفورًا
رحيمًا وهم تاب وعميل صليحاً فإن الله ينتوب إلى الله
متاباً والذين لا يشهدون آزور وإذا مروا باللغو
مروا كراماً والذين إذا ذكردوا باقيتهم رههم
لهم نجروا عليها صفاً وعمياناً والذين يقولون ربنا
هبت لنا من أرزاحنا وذرِّينِنا فقرةً أعمين وأجعلنا
للمتوقفين إماماً أولاً يكسر أو يُقَدِّرون الغرقنة
سمبروا ويبلغون فيها نجية وسلاماً خليدين
فيها حسنات مستقرة ومنفاماً فلما يعقبون بسمه
لولا دعاوى مفقرةً فقد كبدت نسوًق يغبون لزاماً
سورة الشعراء الجزء التاسع عشر

يتيم الله الرحمن الرحمن
طسم يلطف بريق الكنج البليم بنعل اتبع نفسك
ألا يحكمون محاربين إن ذئبا نزل علينا من السماء غالب فظلن
أعتقنهم لها خضوعن وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محتد
ألا كانوا عنه معرضن فقد كتبوا فسأليهم أنبؤوا ما كابنوا
هذا يستشهدون أو ما زرعوا إلى الأرض حتم أنبئنا فيهما من كل زوج كبير إن في ذلك لاية وما كان أشترهم مؤمنين وإن ربي لهو الغزي الرحمن إذ نادى ربي موعني أن أشتر القيم الظلمين قوم فرعون ألا يبتغون قال ربنا إني أخف أن يحققون ويشيع صدرى ولا يظلم ليهاني فأرسل إلى هبَر ولهما علي دئب فأخاف أن يقتلون قال كلا فأذهما بابتيتنا إنا معصمن مستمتعون فأتيتنا فرعون قفولا إننا رسول رب العلمين أن أرسلنا體驗 إسرهيل قال ألم نتربك فيها ولبد وآلهت فيها من عمريك سنين وفعلت فعّلت أنني فعلت وأنت من الكفرين

ملاحظة: لا يعد هذا النص ال-documente نسخة دقيقة من القرآن الكريم.
سورة الشعراء - الجزء التاسع عشر

قال فاعلتها إذا وَأَرَادَا مِنَ الصُّلَّيْنِ فَقَرَّتْ بِمَعْصُومٍ لَّا يُقَفُّ عَلَى
فُؤُوحٍ لَّيْ رَيْتُ حَكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلَكَ بَعْضَهَا تَجْعَلُهَا
عَلَى أَنَّ عَبْدَتَ بْنِي إِسْرَآءِيلَ قَالَ فَرَعُونَ وَمَا رَبِّ الْعَلَّامِينَ
قَالَ رَبِّ الْمَسْجُودِينَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتُهُمْ إِنَّكُمْ مُوقِينَ
قَالَ لِمْ يُحْفَظَ أَنَّ اسْتَيْعَانُكُمْ أَوْلِيَاءُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بِتَهُمْ إِنَّكُمْ تَعْقَلُونَ
قَالُ الْبَيْنَ أَخْذُتْ إِلَهَهَا عَلَى أَجْلَالَهَا مِنَ الْمَسْجُودِينَ
قَالَ أَوْلِوٌّ جَنَّاتُكُمْ وَمَيْنِنُهُمْ قَالَ فَأْتُ بِهِ إِنَّكُمْ مَنْ
الْصَّدِيقِينَ فَأَلْقِي عَصَاعًا فَإِذَا هُنَاكَ ثَعْبَانُ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدُهُ
فَإِذَا هَوْى بِيَبْضَاءٍ لِلْمَنَظُرِينَ قَالَ لِلْمَالِإِ حَوْلَةِ إِنَّ هَذَا لِسَجْرٌ
عَلَيْهِ يُرِيدُ أَنْ يُحْجَمَ مِنْ أَرْضِ مَسْحُورٍ قَالَ مُؤْرُونَ قَالَ أَرْجِحَ
وَأَرْجِحَ وَأَرْجِحَ وَأَرْجِحَ وَأَرْجِحَ فِي الْمَدَايِنَ حَكْمِيَّانَ
يَأْتُوْلُ بُطُولٌ سَحَارٌ عَلَيْهِ فَجُفِيعُ الْسَحَّارِ
لِمِيقَاتٍ يَهوُى مَسْحُورٌ وَقِيلَ لِلِّبَاسِنَ حُلَّ أَنْثَى مَجَيِّعُونَ
سورة الشعراء - الجزء التاسع عشر

لُعْلَكَانَا تَنْبِعُ السَّحْرَةُ إِنَّ كَانُوا هُمُ الْغَلُُّبِيِّينَ فَلَمَّا جَاهَرَ السَّحْرَةُ قَالُوا لِفَرْعَوْنَ أَيْنَ لَكَ أَجْرًا إِن كُنْتَ تَخْنُ الْغَلُُّبِيِّينَ قَالَ تَعَمُّمْ وَأَتْخَصُّ إِذَا لَيْنَ الْمَقْرِبِينَ قَالَ لِهِم مَوْسُوَّهُ أَلْقُوا مَن أَنْتُم مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا جَبَالَهُمْ وَعِصْيَتَهُمْ وَقَالُوا بِيَدَرَّ فَرَغَوْنَ إِنَّا لَنْ تَحْنُو الْغَلُُّبِيِّينَ فَأَلْقَيْنَ مَوْسُوَّهُ عَصْاً فَإِذَا هُمْ تَلْقَفَ مَا يَأْفَكُنَّ فَأَلْقَيْنَ السَّحْرَةَ سَجْدَينَ قَالُوا عَامِمَنَّا بِرَبِّ الْغَلُُّبِيِّينَ رَبِّ مَوْسُوَّهُ وَهُدُؤُونَ قَالَ عَامِمَنَّمُ لَهُ قَبْلَ أَن يَأْتِنَ لَحَسْمَ إِنَّكَ لَكِيْبِيْرُحْمُمُ الْذِّي عَلَمَهُمُ السَّحْرُ فَلَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ لَا قَطْعُ اِئْدُبُّمَ وَأَرْجُحُمُ مِنَ حَلِفٍ وَأَصْلِبُبُمُ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْعًَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقِلِبُونَ إِنَّا نَظَمْنَ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا حَذْرُتَنا أَن كَنَّا أَوْلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاوْحَيْنَا إِلَى مَوْسُوَّهُ أَحَبَادٍ إِنَّكُمْ مُعْجِنُونَ قَدْ أَرَسَلَ فَرَغَوْنَ فِي الْمَدِينَةِ حَسْبِيِّينَ إِنَّ هَنِلَآ لَسَيْرَةٌ قَلِيلَةٌ وَأَنْهَمْ لَهَا عَلَيْفُونَ وَإِنَّهُمْ لَمْ تُغَلِبُوْنَ فَأَخْرِجُنَّهُم مِنْ جَنَّتِهِ وَعُيُونٍ وَكُتُوزُ وَقَمَارٍ كَرِيمٍ كَذَٰلِكَ وَأُوْزِنَتْهَا بِإِسْرَآئِيلٍ فَأَمَتُّوهُم مُشْرِقِينَ
سورة الشعراء - الجزء التاسع عشر

قلت أرأى أَلْجُمَعُنا قَالَ أَصْحَبُ مَوْسِئٍ إِنًا لَمْ يُذَرْكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعَيْ رَتِي سَيِّئِيْدُونَ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مَوْسِئٍ أَنِّ أَصْرِبَ بِعَصَايَ الْبَحَرِ فَأَقَالَ فَسَكَانُ كُلٌّ فِي رَقِّي كَأَلْطَوَى الْعَظِيمِ وَأَرْفَعَنَّا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَجْهَنَا مَوْسِئٍ وَمَنْ مَعَهُ أَجْهَنُونَ نَعْمَانَ أَعْرَقَنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ مُلَكٌ مَّا كَانَ أَصْرَعُوهُ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْخَبِيرُ وَأَنْثَى عَلَيْهِمْ نَبِيًا إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَآ إِيَّاهُ وَقُومُهُ مَا تَعْبُدُونَ قَالَ أَوْلَى أَصْنِانِي فَنَظَلَ لَهَا عَلَيْيَنَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَنَّ إِذْ تَدُونُونَ أَوْ يَعْفُونُونَ أَوْ يُضَرُّونَ قَالَوْا بَلْ وَجَدَنَا عِيَانَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفْرَأَيْتُمْ مَا كَانُوا تَعْبُدُونَ أَنْثَمْ وَعَابَوْمَهُمْ الْآثَامُونَ فَإِنَّهُمْ عِدْرُ یَٰلَّا إِلَّا رَبْ أَعْلَمِيْنَ الْأَرْضُ لَحْقِيْنِ فَهُوَ يَهَيْدُنِنَّ وَلَدْيُ هُوَ يَطَعُّمُنِي وَيُسَقِينِ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَتَسَفِقُنِ وَلَدْيُ يُيَمَّنُنِي نُمْ يَعْجِينِ وَلَدْيُ أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ إِلَى حَتِيَّةِ قَبْسِي بَعْوُمَ الْأَرْضِ رَبَّ هَٰذِهِ لَحَكِمَةٌ وَلَا ظَلَمْيَنَّ بِالْأَصْلَهُجِينَ قُرْنِ
ولا يجعل لي لسان صدق في الآخرين وأجعلني من ورقة جنّة
ال📸 وأعْفِر لَأَيْنَّ أَنَّهُ. كان من ألسنُهُمْ ولا تخفَّني يوم
يُعْقَبُونَ يوم لا يضَع مال ولا بنون إلا من أنتى أنفِّس
سَلِيمٌ وأرَّفِقَ أَحَدَهُ لِلُّمُتَّقِينَ وَبَرَزَتْ أَحْجِيمٌ لِالْعَارِقِينَ
وَقَلِيَ لَهُمْ أَيِّنْ مَا كَتَبْتُمُ تُعْقَبُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هل ينْصُروْنَكُم
أو ينتصروْنَ تَكُبْكُنَّ فيها هَم وَالْعَارِقِينَ وَجَنُودٌ إِلَيْهِ
أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُم وَهُمْ فيها يُخْصِمُونَ يَسْلَى إِن كُنَّا لَنَفَن
صَلِّي مَبِينٌ إذْ نَشْرِبْ مِنْ يَلِينِينَ وَمَا أَصْلَنَا
إِلاَّ النَّجَرُمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شُفَعِينَ وَلَا صَدِيقٍ خَيْبٍ
فِلَّوْ أَن لَّا كَرَّة فَنَكُون مِنْ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ في ذَلِك لَا نَيْنَ وَمَا كَان
أَحْسَرْهُم مُؤْمِنِينَ وَأَن رَبَّكَ آهَا الْعَرِيزَ الْرَجِيمُ كَذَّبْتٌ
قَوْمٌ نُوحِ المُسْلِمِينَ إذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُ نُوحَ أَنَّا نَتْقُونَ
إِلَى لَحْمِ رَسُولٍ أَمِينٍ فَانْقُلْوا اللَّه وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْتُلْحَمْ
عَلَيْهِ مِنْ أُجُرِّي إِنَّ أُجُرَّي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ فَانْجُلْوا اللَّه
وَأَطِيعُونَ قَالُوا أَنْوَمَنَ لَكَ وَأَتَبَّعْكَ الْإِلْدُلُوْنَ
سورة الشعراء - الجزء التاسع عشر

قالوا: "لا تذبحوا من اللλαثة على حذف الآلف وصلى وومن."

المثلاء على إسكان الباب وصلاة ووها في

إسكن الباب للجئان وابن فرح فقط.

فابين إسماعيل فليس له في

هذا الباب شيء. وبين على عين الآلهة

في عين الآلهة على الفحص

في عين الآلهة على الفحص

فرأ المثلاء بفتح الباب وصلى.

اذ ذكرت

372
سورة الشعراء - الجزء الثامن عشر

إنَّ هَذَا إِلاَّ خَلْقُ الْأُولِينَ وَمَا تَحْتُ يَمِينَهُمْ فَكَفَّارَةٌ
فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَنْتَ مَا كَانَ أَصْحَابَهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ
رَبِّكَ لَهُوَ الْعَرِيْزُ الْرَجِيمُ كَذَٰلِكَ قَمْوُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ
لَهُمْ أُهْوَمْ صَلِيحُ أَلاَّ تَنْضُرُونَ إِلَّا حَتَّى رَسُولُ أَمِينٍ
فَأَتَقَوْاَ اللَّهَ وَأَطْعِعُونَ وَمَا أَسْلَحُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرَ
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَرَكُونَ فِي مَا هُنَّاءٌ آمِينٍ
فِي جَنَّتِ الْعَرْشِ وُعِيْصُونَ وَرَزْوُعَ وَخَالِقُ تَلَعْفِهَا هَـَْضِيمَ
وَتَنَجُّسُونَ مِنْ أَلْجَالِ بُيُوتًا فِي هَيَهُينَ فَأَتَقَوْاَ اللَّهَ وَأَطْعِعُونَ
وَلَا تَتَلَعْفُوا أَمَّرَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُقْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ
وَلَا يُضَلِّعْنَوْنَ قَالُوا إِنَّمَا أَنَتْ مِنْ الْمُسْرِفِينَ مَا أَنَتْ
إِلَّا بَشَرٌ مُّبَلَّغًا فَأَتِّهَا أَيْنَ كُنتَ مِنْ الصَّلِّيبيِّنَ قَالَ
هَذِهَ نَافِعَةُ لِكَيْشَرَ وَلَحْضَمْ شَرُّ بِلَوْمَ مَعْلُومٍ وَلَا تَتَسْوَهَا
بِسُوْءٍ فَأَخْرُجُوهُ عَذَابُ يَتَوَعَّبُ غَيْظًا فَعَفَّرُوهَا فَأَصْبَحُوا
تَسْدِيِّنَ تَفَخَّصُوهُ مُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَرِيْزُ الْرَجِيمُ
373
سورة الشعراء - الجزء التاسع عشر

مصحف المسجد والي إسحاق وابن فرح

كدّبَت قُوّم لوط أهلّ المُسَلِّمین ۰۷۰۰ إذ قال لهم أُخوهم: لوطَ ألا تتقون ۰۸۱۸ إلى ليآتِم رُسُول أُمِين ۰۷۱۸ فاتَّثوا الله وأطمعون وما أُتْسِلُّضُم عَلٍّيه من أُجْرَي إِن أُجْرَي اِلآ عَلِّ رّبِّ الْعَلَّمِين ۰۷۲۸ وأثّنوا أُذُنُر من العَلَّمِين ۰۷۳۸ وندّرون ما خَلَق لَحْض رَبِّي ۰۷۴۸ مِن أَمِّ رَجَمِي بَل أَنْتُم قُوّم عادون ۰۷۵۸ قالوا لَم لَم نتَطَب يَلِوُن لَحْضُم مِن الْأَقْلَالِ ۰۷۶۸ رَبِّ تَجْنُن وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَّلُون ۰۷۷۸ فَتُجْنِينَه وَأَهْلَه أَجْمَعِين ۰۷۸۸ إلا عِجْرِا في الْغَنِيرِين ۰۷۹۸ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْأَخْرِين ۰۸۰۸ وأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَ فَسَاء مَّطَرُ الْمُنْدِرِين ۰۸۱۸ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَدْة وَمَا كَانَ أَضْحَهُم مُسْؤِمِين ۰۸۲۸ وَإِنْ رَبُّك أَهْلَ الْغَرَّة الْرَّحِيمُ ۰۸۳۸ كَذَّب أَضْحَب لَقِيَّة الْمُسَلِّمِين ۰۸۴۸ إذ قال لهم شُعِيبَ ألا تتقون ۰۸۵۸ إلى لحْض رُسُول أُمِين ۰۸۶۸ فاتَّثوا الله وأطمعون وما أُتْسِلُّضُم عليه من أُجْرَي إِن أُجْرَي اِلآ عَلِّ رّبِّ الْعَلَّمِين ۰۸۷۸ أَفْتُوْنَا أَلْكِيْل وَلَا تُهْجِنُونَ مِنْ الْمُخْسِرِين ۰۸۸۸ وَزِنْوَا بَالْقِسْطِ إِلَى الْأَرْضِ مُسْتَقِيمِ ۰۸۹۸ ولَا تَتَّخَذوا أَلْتَسَ أَشِياءه وَلَا تَعْقَبْنَ في الأرض مُفْسِدِين ۰۹۰۸
سورة الشعراء - الجزء التاسع عشر

واَتَّقُواَ الَّذِينَ خَلَقْتُمُ وَأْيَدَّلَّهُمُ اللَّهُ الْأَوْلِينَ ۖ قَالُواُ إِنَّا أَنْتُمُ مِنَ الْمُسَرِّحِينَ وَمَا أَنْتُ إِلَّا بِشَرَٰرٍ مُُفْتَنُواَ إِنَّ تَجْذِبْكُمْ لِسَبِيلِ الْكَانِزِينَ فَأَشْقَفْ عَلَيْنَا كَسَفٌّ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّكُمْ مِنَ الصَّدِيقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ يَتَّعُمُونَ فَكَذَّبْنُوهُ فَأَخَذْنَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظَّلَةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمِ عَظَيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُبِينُ وَمَا كَانَ أَضْحَرُوهُ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ لِكُلِّ عَزْرٍ عَزْرٌ ۖ عَلَّ قَلَبَهُ لِتَكُونَ مِنَ الْمُسَرِّحِينَ بِبُسَانٍ عَرْبِيٍّ مُّيِّنٍ ۖ وَأَنَّهُ لَعَفِيْنَ الْأَوْلِينَ ۖ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَضْرِبْنَ لَا مَعْلُومٌ مِّنَ الْأَعْجَمِينَ فَقَضَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانَوا ۖ بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَٰلِكَ سَلَّكْنَا فِي قَلَوْبِ الْمُجَرَّمِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ خَشَى يَعْرُوْنَ الْعَذَابَ الْأَلْيِمَ فَقَيَأْتِهِمْ بَعْثَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَقَبَولُواْ ۖ حَلَّ تَحْمِلُ مَنْ تَشَرَّبَ أَفْيَعْدَا بِنَا يَسْتَعِجَّلُونَ أَفْرَضَتْ إِنَّ مَتَعَنُّوهُمْ سَيِّئَينَ تُمْ جَاهِدُوهُمْ مَا كَانَوا يَوْعَدُونَ
سورة الشعراء ـ الجزء التاسع عشر

ما أعني عنهم ما كانوا يَمَعْنونّ وهو أهلكنا من قرينة إلا
له مُنْذِرُونٌ ذُكرى وما كُنّا قلبيين وما مَتَرَّلَت بِهِ
الشَّيَاطِينُ وَمَا يَتَسَبَّعُ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ
عِن السِّمَعِ لَمْ غَزِوُلُونَ فَإِنّهُ مَعَ اللَّهِ هُوَ أَعْلَمْ فَنَتَكُونَ
مِن المُعْتَدِينَ وَأَنْذَرْ عَشِيَّركَ الْآَقْرَبِينَ وَأَحْفَضْ
جِنَاحِكَ لَا تَتَبَعُوا مِن النَّؤُومِيِّينَ فَإِن غَلَّ عِنْكَ فَعَلَى
بَرَيِّي مَمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَمِيمِ الَّذِي
يَرَنِّكَ حِينَ تَقْفُونَ وَتَتَلَبَّكَ فِي السَّجِّيْدِيْنِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ هُلْ أَنْتُسَبِحْ عَلَى مَنْ تَسَرَّلَ الشَّيَاطِينُ تَسَرُّلْ عَلَى
كُلِّ أَفْلَكٍ أُثْيِمٍ يَلْقُونَ السِّمَعَ وَأَصْحَرُهُمْ صَدْيِنَ
وَالشَّعَرَاءُ يَتَسَبَّعُهُمْ عَلَّانَوْنَ أَلَمْ تُنْفِيْنَ إِنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ
يَهْمُونَ وَأَنْهَمْ يَفْلُونْ مَا لَا يَفْلُونَ إِنَّ الْدِينَ
عَامِنَا وَبَعِنْهَا الصَّحِيحَةُ وَذَكْرَهَا لِلَّهِ كَبِيرًا وَأَنْصَصْراً مَن
بَعْدَ مَا ظَلَّمُوا وَسَبَعُوْمُ الْدِينُ ظَلَّمْوا أَيْ مَنْ قَلِبْهَا يَنْبِلْبِنَوْن
سورة النحل – الجزء التاسع عشر

٥٢٦٣

يا أنت الرحم٤٠

الصفحات

٥٢٦٤

الصفحات

٥٢٦٥

الصفحات

٥٢٦٦

الصفحات

٥٢٦٧

الصفحات

٥٢٦٨

الصفحات

٥٢٦٩

الصفحات
سورة النمل - الجزء السابع عشر

وجَدَّوا بِهَا وَأَشْتَيِقَتْهُمَا أنْفَسُهُمْ ظَلَّتْ مَا عَلَّمُوا، فَأَنظَرْ كَيْفَ كَانَ عِقَابَهَا لأَلْمَسِيْدَيْنِ ۗ وَلَقَدْ قُالَتْهُمَا دَاوُودُ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا وَقَالَ أَعْفَانَمُّ، يَالَّذِي فَضَلْتُهُ عَلَىٰ كَبِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرَثْتِ سُلَيْمَيْنَ دَاوُودُ وَقَالَ يَتَأَبَّهَا الْقَاسُ عَلَّمَهَا مَنْطَقَ الْأَظِمَّرِ وَأُوْرِيَتْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا الْهَيْقُ الْفَضْلُ آنَمِينَ ۖ وَهُمْ لَا يُسْتَعْلَمُونَ أَنْ يُسْلِمُنَّ مِنْهُمْ جَنُودُهُ مِّنْ الْجَبَرِ وَالْإِلْدِنِيسِ وَالظِّيِّرِ فَهُمْ يُؤْرِغُونَ حَتَّىٰ إِذَا أَقُلُّوهُمْ عَلَىٰ وَادٍ الْقَطْلِ قَالَتْ نِسَاءٌ يَتَأَبَّهَا الْقَاسُ أَنْ يَدْخُلُوا مَسِكَنَهُمْ لَا يَجْعَلُنَّهُمْ سُلَيْمَيْنَ وَجَنُودُهُ، وَهُمْ لَا يُشْعَرُونَ قَتَبْسُهُمْ صَاحِحًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوَّرِعُونَ أَنْ أُشْكُرِ صَلِبَا تَرَضِيَهُ وَأَذْخَلْيْنِ بِرَحمَتِكَ فِي عَبْدِكَ الْأَصِلِّبِينَ وَتَفَقَّمَ الْأَظِمَّرُ فَقَالَ مَا لِي لَأَرْى الْهَيْقَ مِنْهُ أَمْ كَانَ مِنْ أَلْمَسِيْدَيْنِ لَأَعْفَانَمُ، عَلَّمَهَا عَدَّلَبَا شَدِيدَ أَوْ لَأَدْخِلَهَا أَوْ لَيْسَ لِي بِسَلَطِنَ مُبِينِ فَمَكَّنَ غَيْبُ يَعْبَدُ فَقَالُ أُحْتَفَي بِيَمَا لَمْ يَحْتَفَي بِهِ وَجَعَلَهُ مِنْ سَبِيلِ بَيْنِي لِقَيْسِيْنِ
سورة النمل - الجزء التاسع عشر

إِنَّمَا يُجَادِلُونَ لِأَنَّهَا أُمَّارَةً تَأْمَلُكُمُ الْعُقُوبَةَ وَوَقُولُتُ مِنْ قَلِيلٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدَّتْ تَخْيِزَ مَنْ أُتْبِعْتُ لِأَنَّهَا مِنْ أَحَدٍ مَّلْكًا

فَهُمْ لَا يَتَّقُونَ وَلَا يَعْلِمُونَ مَا تُقَدِّمُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العَظِيمِ وَقَالُوا سُنْتَ مُنْتَصِرًا

أَصْدَقْتُ أَمْكُنِ مِنْ أَحَدٍ بَعْضِيَّينَ أَذْهَبْ بِكَيْنِي هَذَا قَالَتْ أَنْ تَأْيِّهَا الْمُلْكَ إِلٌّ أَنْ تُوَلِّ عِنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَا ذَلِكُمْ قَالَتْ حَتَّى يَأْيَّهَا
سورة البقرة - الجزء التاسع عشر

قلتُما جاء سليمًا قال أنَّهم دُونَهُنَّ بسَمَّاكَ قَالَ اللهُ حَيّ رَبِّكَ مَا
هَالَّاهُمُّ إنَّمَا يَفْتَحُونَ أَرْجَعَ إِلَيْهِمْ فَلْتَوَلِّهِمْ
يَجْنُونَ لَا يَقْبَلُ لَهُمْ بِهَا وَلمَّا خَرَجُوا فَمِنْهَا أُدُلَّةً فَهُمْ
صمَّرُونَ قَالَ يَتَأَيَّبُها أَلْلَهُ أَيْضًا يُتَّبِعُ يَعْرِشُهَا قَبْلُ أَنْ يَأْتِونَ مُسْلِمِينَ
قالَ عَفَرْتُمْ مِنْ أُجْرٍ أَنَا عَائِثٌ بِهِ قَبْلُ أَنْ تَقُومَنَّ مِنْ مَقَامِكُمْ وَإِلَى
 عليه لِقُوَّوِيَّ أمِينًّ مَّا ذَلِكَ عِندَهُمْ عَلَمَ مِنْ الْكِتَابِ أَنَا عَائِثٌ
بِهِ قَبْلُ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَىَّهُكَ أَظْفَكَ قَلْلَمَا رَأَيْتُ رَُسُولًا مُسْتَقِيرًا عِندَهُ. قَالَ هَلَذَا
من فُضْلٍ رَّبِّي لِيَتَبُولُوْنَ أَشْكُرُ مَّا أَخْفَرُ مَّنْ شَكَرَ كَأَنْ إِنَّهُ يُشَكُّر
لنفسِهِ وَمَنْ صَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَفُورٌ كَرِيمٌ قَالَ نَحْصُروُا لَهَا عِرْضَهَا
نَظَرُ أَنْتهِيَنَّ أَمْ تَحْصُونُ مِنْ أَلِيمٍ لَا يَهْتَدُونَ قَلْلَمَا جَاءَتْ قِيل
أَهْتَكَدَ عَرْشُكَ قَالَ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوْتِيَ الْعَلْمَ مِنْ قَبْلِهِ وَكَانَ مُسْلِمِينَ
وَصَدَّهَا ما كَانَتْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ صَفَرِينَ
قَبْلَ أَنْ أَدْخُلُوا الْصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَىْهَا حُسَبَتْ هُجَاةً وُكَشَّفَ عَن
سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرَحُ مُّمَّرَدُ الْمَّيْنَ قُوَّارِيَ قَالَ لَهُ رَبٌّ إِنَّ
ظَلَّمَتْ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَيْنَ اللَّهَ رَبَّ الْعَلَمِيِّينَ
سورة النحل - الجزء التاسع عشر

ولقد أرسلنا إلي موسى أخاه هم صحيحاً أنت أعبدهوا لله فلما هم في رقاد يستمعون قالوا يقوموا لم تسمعجوا بالسماوات قبل الحسنات لولا دسعت عينية الله لعلجت ثم ترجمون قالوا أظيران يا بك ويبست مكان قالوا طلبت عند الله بل أنتم قوم تفتثون وكان في المدينة يسعة رهوب يفسيدون في الأرض ولا يفصحون قالوا تقتسموا بالله لتمتنتم وأهلكنا فلما نقلون لوليث ما شهدنا مهلك أهلها وأناساً قيدوا ومكروا مكروا وهما لا يشعرون فانظر كيف كان عطيبة مكروا أنذا دامزتهم وقومهم أجمعين فقيل لبسوهم خاويتياً بايما ظلموا وإن في دلائل لا شيء لم تعلمون وأججزناه الذين عذبنا وكأنها يقتلون لهوم ووطناً إلّا قسال لقومهم وأن نأتون الفجحسة وأنهم نبصرون أيه المأثورون أتراك شهود من دون أليساء بل أنتم قوم تجهلون
للفصل الثالث

قرآن العشرون

سورة البقرة

وَفَضَّلَا اللَّهُ نَبِيَّاً خَاصَّةً
سورة البقرة: الجزء العشرون

ومع ذلك، يُبكي عليه وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فإنَّ رَبَّك يَقُضِي بَيْنَهُمْ يَعْلَمُهُ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، فَسُؤْلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّا عَلَى الْحَقِّ الْقَيْمِ، إِنَّا لَا نَسْتَعِيْلُ الْمَوْرِقَ وَلَا نَسْتَعِيْلُ الْقَضَّةِ الْدُعَاءِ، إِذَا وَلَّوْا مُدْنِيَمِينَ. وَمَا أَنْتَ يَنْتَهِي الْعَلمِي عَن ضَلَالِهِمْ إِنْ تَسْتَعِيْلُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِيَائِبِيْنِ فَهُمْ مُسْلِمُونَ. وَإِذَا وَقَعَ الْقُوَّلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَهُمْ لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تَعِلُّمُهُمْ أَنْ أَلَّا يُنْصَرُواْ بِكُلِّ أَمْرٍ فَوْقَجَ يَمَّنُ يُنْصَرُواْ بِيَائِبِيْنِ فَهُمْ بُرَّ عُنُوْنٌ. حَتَّى إِذَا جَأَوْرَأَ قَالَ أَصْدَبُّهُمْ يَائِبِيْنِ وَلَمْ يُقْبِطْهُ بِهِ أَصْدَبُهُمْ أَمَّا ذَلِكَ فَثُمَّ تَعَمُّلُونَ وَوَقَعَ الْقُوَّلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظُلِّمُواْ فَهُمْ لَا يَنْطِفُونَ. يُبْرَأُواْ أَنَا جَعَلْتُ أَلِيْلَ لِيُشْكِنَّوْاْ فِيهِ وَأَتْهَارُ مَبْصِرَ إِنْ فِي ذَلَّةِ لاَ تَأَثِّرُ لَقُوَّمٍ يُؤْمِنُونَ. وَيَوْمٍ يَنْصُعُ فِي الْقُوَّالِمِ قَدْرَ عَمِّنْ فِي الْسَّمَّاءِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَأَّلَ اللَّهُ وَكُلُّ أَنْفُسٍ خَيْرٍ خَيْرٌ. وَقَرَأَ أَلِيْلَاتْ خَيْرَهَا جَاِمَةً وَهُمْ يَسْمَعُونَ أَصْدَبٌ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِينَهُمْ بِفَاوْضِهِ اِلَّا مَا يَذْهَبُونَ.
سورى الفصص - الجزء العشرون

من جَآء بِهِلَّة فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وُهُمْ مِنْ فَرَعٍ يُومَيْنِينَ عَامِنُونَ
وُمِنْ جَآء بِهِلَّة سُبُبُوكَت وَجَوَّاهُمُ فِي الْبَيْتِ أَهْلُ الْقُرْونِ
إِلَّآ مَا كَتَبَهُ تَعَمَّلُونَ إِنَّمَا أَمَرْتُ أَنْ أَعْبَدَ رَبَّ هَذِهِ
الْبَيْتِ أَلْدَى حَرْمَهَا وَلَهُ كَلُّ شَيْءٍ وَأَمَرْتُ أَنْ أَعْمَلَوْنَ مِنْ
المُسْلِمِينَ ۗ وَأَنْ أَلْبَأَوْا الْقُرْءَانَ فَمَنْ أَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى
لِلَّهِ وَمَنْ ضَلَّ فَأُلَفِّقْ إِنَّمَا أُلَفَ إِنَّمَا مِنْ الْمُنْذِرِينَ ۗ وَقَلِ اللَّهُ
اللَّهُ سُبْرِيَّ مَعَ أَبِيَتِهِ فَتَعَفَّفَهُ وَلَمْ رَبُّكُ رَبِّي عَلَّمَهُ عَلَى
تَعَمَّلُونَ

ملاحظة: لا يعدها المعد للاختصار، في شيء غير معتمد للثلاثة

مَتَٰٓاَمْبَٰيَةَ ۖ ۛوَۡلَا إِنَبِهَا بِلِّدَةٌ أَخْبَرُ رَسُولُ اللَّٰهُ ۛۡ فِي
بِإِحْيَاءِ وَجَعْلِهَا أَيْمَّةً وَجَعْلُهُمُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَرَيِّدَ أَنْ نَمَّنَ عَلِىٰ
الْذِّينَ أُسْتَضْعِفُوا ۗ وَنَفَقَ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَعَمَّلُوْنَ

ะ ﷺ
سورۃ الفصص - الجزء العشرون

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۴

۱۱۵

۱۱۶

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰

۱۲۱

۱۲۲

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

۱۲۷

۱۲۸

۱۲۹

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۴۷

۱۴۸

۱۴۹

۱۵۰

۱۵۱

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

۱۶۰

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

۱۶۹

۱۷۰

۱۷۱

۱۷۲

۱۷۳

۱۷۴

۱۷۵

۱۷۶

۱۷۷

۱۷۸

۱۷۹

۱۸۰

۱۸۱

۱۸۲

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۵

۱۸۶

۱۸۷

۱۸۸

۱۸۹

۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

۱۹۳

۱۹۴

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰

۲۰۱

۲۰۲

۲۰۳

۲۰۴

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷

۲۰۸

۲۰۹

۲۱۰

۲۱۱

۲۱۲

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۵

۲۱۶

۲۱۷

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۰

۲۲۱

۲۲۲

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

۲۲۸

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۱

۲۳۲

۲۳۳

۲۳۴

۲۳۵

۲۳۶

۲۳۷

۲۳۸

۲۳۹

۲۴۰

۲۴۱

۲۴۲

۲۴۳

۲۴۴

۲۴۵

۲۴۶

۲۴۷

۲۴۸

۲۴۹

۲۵۰

۲۵۱

۲۵۲

۲۵۳

۲۵۴

۲۵۵

۲۵۶

۲۵۷

۲۵۸

۲۵۹

۲۶۰

۲۶۱

۲۶۲

۲۶۳

۲۶۴

۲۶۵

۲۶۶

۲۶۷

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۰

۲۷۱

۲۷۲

۲۷۳

۲۷۴

۲۷۵

۲۷۶

۲۷۷

۲۷۸

۲۷۹

۲۸۰

۲۸۱

۲۸۲

۲۸۳

۲۸۴

۲۸۵

۲۸۶

۲۸۷

۲۸۸

۲۸۹

۲۹۰

۲۹۱

۲۹۲

۲۹۳

۲۹۴

۲۹۵

۲۹۶

۲۹۷

۲۹۸

۲۹۹

۳۰۰

۳۰۱

۳۰۲

۳۰۳

۳۰۴

۳۰۵

۳۰۶

۳۰۷

۳۰۸

۳۰۹

۳۱۰

۳۱۱

۳۱۲

۳۱۳

۳۱۴

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۷

۳۱۸

۳۱۹

۳۲۰

۳۲۱

۳۲۲

۳۲۳

۳۲۴

۳۲۵

۳۲۶

۳۲۷

۳۲۸

۳۲۹

۳۳۰

۳۳۱

۳۳۲

۳۳۳

۳۳۴

۳۳۵

۳۳۶

۳۳۷

۳۳۸

۳۳۹

۳۴۰

۳۴۱

۳۴۲

۳۴۳

۳۴۴

۳۴۵

۳۴۶

۳۴۷

۳۴۸

۳۴۹

۳۵۰

۳۵۱
ولَنَا يَلْعَبَ أَشْدَهَا، وَأَشْتَيْنَ عَلَيْهَا حُكْمًا وَعَلَّمًا وَكَذَلِكَ تَجْرِعُ المُحَمَّسِينَ وَدَخَلَ الْمُدْيَنَةَ عَلَى جِيْنَ عَفْلَةَ مَنْ أَهْلَهَا فَجَدَ فِيهَا رَجُلٌ مِّنْ شُعْبِهِ. وَهَذَا مِنْ عَدْوَهُ فَأَسْتَعْفَفَهُ الَّذِي مِنْ شُعْبِهِ. عَلَى الَّذِي مِنْ عَدْوَهُ. فَوَقَّرَهُ مُوسَى فَقَلَ قَالَ رَبِّ الْأَلْمَسِ نُعْمَتُ عَلَى فَعَقَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْعُفْضُورُ الْأَلْمَسِيُّ قَالَ رَبِّ نَمَا نُعْمَتُ عَلَى فَعَقَرَ لَهُ. فَأَصِبَّ الْمُجدُورَينَ فَأَصِبَّ الْمُدْيَنَةَ حَيَّانَ يَبْرِقُ بِمَا إِذَا الَّذِي أَسْتَنْصَرَهُ. أَلَمْ يَكُنْ يَسْتَصْرِحُهُ. فَالْلَّهُ مَوْضُوعٌ إِنَّهُ لَعَلَّوٌ مُّلْيِنٌ فَقَلَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَتَحَلَّلِ بِالْأَلْمَسِ يَبْتَغِيَ فَأَنْزِلَتْ نَفْسَا بِالْأَلْمَسِ إِنْ تَرَدَّدَ إِلَّا أَنْ يَتَحَلَّلَ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَرَدَّدَ أَنْ يَتَحَلَّلَ مَنْ الْمُشْجِرِينَ وَجَأَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمُدْيَنَةَ يَسْعَى قَالَ رَبِّ يَمْوَسُى إِنْ أَنْمَلَا يَأْتِي مُوْسَى بِؤَاتِهِ إِنْ أَتَيْنَ مَعَهُ وَفَأَخْرَجَ مِنْهَا حَيَّانًا يَبْتَغِي قَالَ رَبِّ تَحَلِّلُ مِنْ أَلْقَوْمٍ أَقْلُبِينَ
ورَّئَنَا نَزْحَةً تَلْقَاءً مَّدْنِينَ قَالَ عَمَّسِيُّ رَبِّيْنَ أَنَّهُمَا يَكْفِيَانِي سَوَآَءَا 
السَّبِيلِ ۡوَلَمْ يَكُن مَّدْنِينَ مَّدْنِينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةٌ مَّن 
النَّاسِ يَسْقُونَ وَرَجَّدُونَ مِنْ دُونِهِمْ أَمَّرَأَيْنِ تَذُودَانَ 
قَالَ مَا خُطْبُكُمْ قَالَتَا لَنْ نَسْقُي حَتَّى يُصْدِرُ أَرْعَاهُ وَأَبُوَّنَا 
شَيْخُ كِيْسَرٍ ۚ فَسَقُيْنَ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الْقَلْبِ فَقَالَ 
رَبِّ إِلَيْهِ آَوْرَّتَت إِلَيْنَ مِنْ خَيْرِ قَيْسِرٍ ۚ فَجَائِهَا إِذْ حَدَّنَا 
تَمْسَحُّ عَلَى أَسْتِحْيَاءَ قَا لَتَا إِنَّ أَيْ بَيْكَعْلَ لِيُجْرِيَكَ 
أَجْرُ مَا سَقِيتَ لَنَا فَلَمْ نَجَأَهُ وَقَضَ عَلَيْهِ أَلْفَضْصَ قَالَ 
لَا تَحْفَظَ نَحْوُ مِنْ الْقُوُومِ الْقَلْبِيِّينَ ۛ قَالَتَ إِذْ حَدَّنَا 
يَتَبَتْ أَسْتَفْجِرُوْنَ إِنْ خَيْرَ مَنْ أَسْتَفْجَرَتْ الْقُوُومُ أَلْقَيْنِ ۛ قَالَ إِذْ حَدَّنَا 
أَمَّا أَرْيَدَ أَنْ أَصَحَّحَ إِحْدَى أَبْنَى هَنَّيْنِ عَلَّ أَنْ 
تَأْجُرِي تَسْجِيْنَ جَجَحُ قَلَ لِلَّهُمَّ إِنْ أَنْتُمْتَ عَشَرًا فَيُمِنَ عَشَادَ 
وَمَا أَرْيَدَ أَنْ أَشْقِ عَلَيْكَ سَتَجَدُنَى إِنْ شَاءَ الَّهُ مِنَ 
الْقُلْبِيِّينِ ۛ قَالَ ذَلِكَ بِيَتٌ وَتَسْجِيْنَ أَيْمَا أَلْقَيْنِ 
فَقَضَيْنَ قَالَا عَدْوَانُ عَلَّمِي وَاللَّهُ عَلَّمَ مَا نَفْؤُدُ وَكِيْلَ
لا أهلة أمكنوا أن إحياة نبأها واسرار أهلية عانية من جانب
الطور نازل قال لأهله أمكنوا إني أتثبت ناراً لعلي متعحكم
فتنها يقبض أو جدو من البناء لعلهم يضطلون
فلم أتنها نودى من شتى ألواد الآيتين في البقعة
المبركة من الشجرة أن يمسيوني إني أنا الله رب
العليمين وإن ألقى عصاك فلنزا راهما تهصير كأنها
جمال ول مديرا ول معقب يمسيوني أقبل ولا تحف إنك
من الآيتين أسلك يدك في جبلك تخرج بضاءاء من
غصي سوء وأضمع إلوا جنحاء من الأزهاب فذكراك
برهنن من رياك إلى فرغعون وملاية إنيهم كأنوا
قوما قصيقين قال ربك إني قتلت منهم نفسا فأخف
أن يقتللون وإن أجرهرون همو أفضص مثلي لسنا
فأرسله معب ردة يصديق في إختاف أن يصيديبون
قال سنتشذ عضدنا بأختيك وجعل لكما سلطتنا فلا
يصلون إليكم إلا يبانيتما أنتما ومن أتبعكم أغلبىون

دراسة الألفاظ بالقراء للفصل ٣٨: في نزول هذا الآية على النسخة العшиقة.

ميزة: الحده العامة للطرق العشيرة ونزول في باب النفل: النقل لوصول، والحيولة لليهود إلا ما يستثنى، والاستثناءات التي خرجت عن القاعدة السابقة
الخصائص في الآتي: (١) الموضوع الأول في كلمة "الن" الخفيرة نحو (الن جلاخ) أنها بـ (الن باخوان) ومسكن بينها (٢) موضوع "فأرسله معب ردة يصديق في إختاف أن يصيديبون" فقد أتمت الرواة الأربعة بطرقهم العشرة على النقل. في هذا الموضوع (١) موضوع "عذاب الأولى" (٥) موضوع "كتابته إلى" الحالة: وسيأتي بيانهم
قُلْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ هُمُ الْمُوسِيَّةُ کَذَلِكَ قَالَوْا مَا هُدَا إِلَّآ سَحْرُ مُفْتَرِىٰ وَمَا سَيِّئًا يَهِدِّهِمْ أَيُّهَا الْأَوَّلُونَٰۢ وَقَالَ مُوسِيٰ رَبِّ أَعْلَمُ أَنَّ جَاهِلَةَ يَلَى أَهْدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَا تَعْقُوْنُ لَهُ عِلْقَبَةَ الْمَدْارِ إِنَّهُ لَيُقْلَعُ الْقَلَمُونَٰۢ وَقَالَ فَرْعُوْنَ بَلَآ أَيْتَاهُمَا الْمَلَأُ مَا عَلِمَتْ أَخْصِصَ مِنْ إِلَىٰ غَيْرِي فَآوْقَدْ لِي بِتَيْمَنَّ نَّعْلُ الْكَلَّيْنِ فَأَجْعَلْنِي صَرْحًا لَعَلَّيْ أُتَلَّي إِلَّا إِلَّا مُوَسَىٰ وَإِلَّا لَا لَّهُ أَكْنَسَبْ أَوْفَى وُجُرُّونَٰۢ فَأَخْدِمْنِهِ وَجُرُّونَٰۢ فَقَدْ تَدْنُذَنَّهُم ۖ أَلَّا يَجْعَلُونَۢ مَآ أَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقَبَةُ الْكَلَّيْنِۢ وَجَعَلْنَّهُمْ أَيْمَةً يَمْدُعْ وَلَوْمُ الْقَيْدَةَۢ لَا يَنْصَرُونَۢ أَوْفَى وَبِعَتْنَهُمْ فِي هَذِهِ أَلْدِنَا لَعِتْنَهُۢ وَبِبَيْمُ الْقَيْدَةَۢ هُمْ مِنْ الْمُقْتُوْحِينَۢ وَلْقَدْ أَتَىۢ أَبِنَآءُ مُوسَىٰۢ الْكَلَّيْنِۢ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُتِهِ الْقُرُونُ الأَوَّلَۢ بِصَانَّةٍ لِلنَّاسِۢ وَهُدِیدٌ وَرَحْمَةٌ أَعَلِهِمْ يَتَدْرُّونَۢ
وما كنت بجانب ألفريد إذ قضينا إلى موسى الأ默 ومما كنت من آلهاديين، ولكنيا أنشئنا قروننا قطواً قطواً علىهم، والعمر وما كنت تأوى في أهل مذين تغلوا عليهم عاليين، ومكانينا ولكنيا كنا موسيين، وما كنت بجانب الظلمة إذ تأينا واله مرحمة من ريباك لنتذر قومنا ما أتله مدن مقنبل من قبلك لعلهم يتددرون، وألا أنسى أن تغذيهم مصحبة بما قدملت أيديهم قيقولوا ربتنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتنبأ مع طبيتك وتنصون من المؤمنين قلما جاءتهم أحقي من عينينا قالوا لولا أورى مثل ماما أوتي موسى أو لم يستفروها بما أورى موسى من قبل قالوا يسخران تظهرا وقولوا إننا يحكم صفرونا فل قأنا يهجمب من عند الله هو أهدي منهم يأغبه إن كنت صديقيك فإن ليسم يعتديبا يا لله فأعلم أننا يتيبعون أهواهم ونكم أضل ممن أتبع هؤلاء تعميره هُدّى قن الله إن الله لا يهديه القوّة أظليهم.
سورة الفصوص - الجزء العشرون

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتقدمون ∗ أَلَّذِينَ عَادُوا لِأَنْ تَفْقَهُوا مِنْ قَبْلِهِمْ هُمْ يُؤْمِنُونَ ∗ وأَيْاً يَعْلَمُ عَلَيْهِمْ قَالُوا عَامِلًا بَيْنَا يَقْتُلُونَ إِنَّهُ أَجْلَهُ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهَا كَانَتَ مِنْ قَبْلِهِ مُسَلِّمِينَ ∗ ۡوَأَيْ أَتْبَعْنَ أُمَّةً مَّرَتِينَ يَا صَبْرًا وَيَسْتَرْعُونَ بِالْخَيْسَةِ ۡوَإِنَّا سَمِعْنَا الْعَظْمَةِ أَعْرَضْوا عَنَّهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَنَعْمَلْ عَمَلَكَ مَّسَلَّمَ عَلَيْهِمَّ ۡوَإِنَّا لَا نَبَشِّرُ الْحَيْثُنَّ إِنَّهُ لَا تَهْدِي مِنْ أَحْبَبْتِنَّ وَلَحْيَنَّ أَلَّهَ يَهْدِي مِنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَمِينَ ∗ وَقَالُوا إِنَّنَا نَتَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُونَ مِنْ أَرْضٍ أَوْ لَمْ نُضْحَكْنَ أَلَّهَمُ حَرَّمًا مَّارِجِعًا إِلَيْهِ نُمِّنُرَ كَثِيرٌ زُرْقَا مِنْ أَدَاكَ وَلَا يَحْرَرُونَ أَحُدُّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ∗ ۡوَكَّـِمُ أَهْلُكُنَا مِنْ قَرْبِهِمْ بُطَرَتُ مَعِيشَتُهَا فَيُقَٰلُ لَمْ نَكُنَّ مَسَكَنُهُمْ إِنَّا مَسَكَنُونَ مِنْ بَعْضِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكَانَا يُخَالِفُونَ ۡوَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلَكَ ۡوَنَّافِرَ حَتَّى يَمْتَعَ بِهِمْ رُسُولًا يُثِبَّتُ عَلَيْهِمْ عَلَمًا وَقَرَأَ الْقُرْآنَ يَخْشَىٰ ۡوَأَهْلُهُمُ مُلْمِسُونَ ∗ ۡوَكَّـِمُ مُهْلَكَ ۡوَأَهْلُهُمُ مُلْمِسُونَ
سورة الفصحى - الجزء العشرون

ولما أوتيتم من شئ قمتتم الخروج الدنيا وزيتنتم وما عند أن كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم أقول ربيتانا هنئلا الذين أعوتني أعودونكم كأن كنا نبتزان أبداً إن كنا أبداً يعبدون وقيل أدعوا شركاء حكم مدعوه فلما يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وهم يناديهم يقبلون ماذا أجزم الرسلين فعِميَّت علِمهم الأنباء يومئذ فهم لا يتشكأون فأما من تاب وءامن وعمل صلى فعِسمَى أن يصوون من المُفلِحين ورزَّاك يُلقِّم ما ذيئاً ويهتار ما كان له المحبة سبهن الله وتعال عمة يبشرُون ورزَّاك يعلم م ما تجي النورُ ف تركون وهم يعيلون وهم الله لا إله إلا هوُنّ

فإن كان الله للملائمة والقرآن فقط، وما أن إحساح فليس في هذا الباب شيء، ونقيب على ختم الهام
سورة الفضول: الآلية العشرون

قل أرأيتكم إن جعل الله علیۡهِم مَّلِیۡکَانِی مَّلِیۡکَانِی إِلَّا يَوْمَ الْقِیۡسُوْمَةَ مَّنْ أَنَىۡ عَیۡسَرُ اللَّهُ يَأۡتِیۡمُ بِضَیۡاَمِ أَنَّا كَدَامَمُونَ قُلِ أَرَأَيۡتُمْ إِنَّ جُعُلَ اللَّهُ عَلیۡهِم مَّلِیۡکَانِی مَّلِیۡکَانِی إِلَّا يَوْمَ الْقِیۡسُوْمَةَ مَّنْ أَنَىۡ عَیۡسَرُ اللَّهُ يَأۡتِیۡمُ بِضَیۡاَمِ أَنَّا كَدَامَمُونَ مَّنۡ وَقَدۡ رَجۡهَتِهَا ۖ جَعَلَ لَهُم مَّلِیۡکَانِی وَأَلۡقَارَ لِتَسۡکُنُوا فِيهِ وَلَتَبۡتَغُوا مِنۡ فَضۡیَهِ ۖ وَلَعَلَّهُمۡ تَشۡکِرُونَ وَتَسۡوَمُ ۖ يَنۡدَادُهُم فِیۡفَصُولَ ابْنِ شَرَکَاءِ الَّذِیۡنَ كُنَّا مَتَعۡعُوۡمُونَ وَنَزَعَعۡنَا مِنْ كُلِّ أُمُّةٍ ۖ شَهِیدَا فَعَلۡتُنَا هَٰذَا بِرَحۡمَتِ اللَّهِ وَضَفِیَ عَنۡهُم مَا كَانَۡا يَفۡتَرُونَ ۖ إِنَّ قَسۡرَنَ كَانَ مِنۡ قَسۡرَن مُّوسَى فَقَبَّ لَهُ عَلَیۡهِمۡ وَقُلۡنَا مِنَ الْکُتُوْرَ مَا إِنَّ مَقِیۡمَتُهَا لَتَنَذُّرُنَا بِالغَضَبِةِ اِلْآَوِیۡلِ قَوۡیَةٍ إِذۡ قَالَ لَهُمْ قَوۡمِهِ لَتَنَذُّرُنَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الَّذِیۡنَ أَفۡتَرَىۡنَ وَأَبۡتَغُ فِیۡفَصُولٍ أنۡشَكَ اللَّهُ الۡاَلۡدَارِ الۡاَخۡرَجَةِ وَلَا تَنَذَّرُنَّ نَصِی‌بِكَ مِنَ الۡذَّنَبِ وَأَحۡسَنَ كَمَا أَحۡسَنَ اللَّهُ إِلَیۡهِ أَلۡفَۡسَادَةۡ فِیَ الْأَرۡضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الۡمُفۡسِدِیۡنَ
سورة الفصص - الجزء العشرون

قال إنما أوتيتُهُ عَلَى عَلَمٍ عَنْدَيْ أو لَمْ يُعْلَمَ أَنَّ اللهَ قَدْ أَحْلَكَ
من قَبْلِهِ، فَمَنْ أَفْرَأَ مِنْهُ هُوَ أَشْدَدَ مِنْهَا فَوَّهْ وَأَصْطَرَ حَمْعًا
ولَا يَسَّلُ عَنْ ذَنُويهِمُ الْمُجْمَعُونَ فَخَرَجَ عَلَى قُوَمِهِ
في زِينَتِهِ. قَالَ اللَّهُ ﷺ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الْأَلْبَابِ يَلْبِسُونَ لَنَا
فَشْلًا مَا أُوْلَى قَصَرُونَ إِنَّهُ. لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ
الَّذِينَ أُوْلِئْكَ أَنْ تَعْلَمُونَ وَبِلَادُ عِبَادَ اللَّهِ خَيْرًا لَمَنْ عَمِّنَ
وعِيْلَ ضَرِّيْحًا وَلَا يُقْلِفُهَا إِلَّا الْمَضْرَّرُونَ فَخَسَفْنَا
هَا وَبَدَوَاهَا أَمْرًا فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فَحْقٍ يَنْضُرُوْنَهَا مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ الْمَنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ اللَّهُ أَقْلَهَا لَمَّا
مَكَانُهُ، بِالْأَمْسِ نَفَؤُلُونَ وَيُجِبُّنَ اللَّهُ يُبَشِّرُ أَلْبَابَ لِمَنْ
يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ، وَيُقَيِّدُ لَوْلَا أَنَّ مَنْ أَنْفَعَهُ عَلَّيْنَا حُسْنًا
وَيَصَبْحُهُ، لَيْ يُقِلِّبِ الْكَفَّارُونَ تَلَكَ الْآدَمَ الْأُخْرَىَ تَجْعَلُهَا
لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عَلَوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَقِبَةُ لِلنُّبِئِينَ
مِنْ جَاهِلِبِ أَخْسَسَتْهَا قَلْهُ خَيْرًا مِنْهَا وَمَنْ جَاهِلٌ بِالسَّمِيِّنَةِ فَلَا
يَجْرِى اللَّهُ أَنْ تَعْلَمُوا أَلْبَابُهُمْ إِلَّا مَا كَانَ أُعْلَمُونَ
سورة الصدقة

فيما الله الرحمن الرحيم

 آية 1  أَحْسَبْتُ أَنْ آَنَّاهُ أَنْ يُتَرَكَّبْ أَنْ يُقُولُواْ أَمَّنَا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ ۚ وَلَقَدْ قَضَىَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَبَيْنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَّقُوا وَلَبِطَالُ الْكَفَّارِينَ ۖ أَمْ حَسَبَ الَّذِينَ يُعْمِلُونَ الأَسْلَامُ أَنْ يُسَيِّبُونَ سَاءَ مَا يَجْتَبِيُونَ مَنْ كَانَ يُرْجُوْنَ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجْلَلَ اللَّهُ لَاتِ يُحْسَنُ السَّيِّمَ الْعَلَيمُ وَمَنْ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجْلِبُهُ لَقَوْسَهُ إِنَّ اللَّهَ لَغْفِيرٌ عَزِّ الْعَلَمِينَ
سورة العنكبوت - الجزء العشرون

وَالَّذِينَ عَامِنُواٰ وَعَمِلُواَ الصَّلِحَاتِ لَنُغْنِيْرَ عَنْهُمْ سَيِّيَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيهِمْ أَحْسَنَ أَلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ٨ وَوَضَيَّنَا الإِنْسَانَ في كَيْفَ٨ يُولِدُهُ حُسَنًا وَأَنَّهَادَ عَلَى لِكَانَ يَرَكَّبُ فِي مَا لَيْسَ لَهُ بَيْعُ عَلَمٍ فَأَنْثَى٨ تَطْعِمُهُمْ إِلَى٨ مَرَجٍعٍ فَأَنْيَبُشُّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ٨ وَالَّذِينَ عَامِنُوا٨ وَعَمِلُواَ الصَّلِحَاتِ لَنَدْخُلُهُمْ فِي الصَّلِحِينَ٨ إِنَّا كَانُ مَعَكُّمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ يَأْعِلُمُ يَمَا فِي صُدُورِ الْعَلِيمِينَ٦١ وَلَيَعْلَمُنَّ اللَّهُ أَلَّذِينَ عَامِنُوا٦١ وَلَيَعْلَمُنَّ الْمُتَفْقِقِينَ٦١ وَقَالَ اللَّهُ ﷺ لَّدَيْنَا عَامِنُوا٦١ لَيَعْمَلُواَ أَيْتَعْمَواَ سَبِيلَنَا٦١ وَلَنَحْصُلْ حُكْمَيْنَا مَمَّا هُمْ يَحْدِيُّن مِنْ حُكْمِنَا مَنْ شَأْنَى٦١ إِنَّهُمْ لَكُنُودٌ٦١ لَّيْحَبِينَ أَنْفُقَانَا وَأَنْفِقَانَا٦١ مَعَ أَنْفُقَانَا٦١ لَّيْسَ مَا يَؤْمَرُهُ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ٦١ وَلَقدْ أَرْسَلْنَا نَوحًا إِلَى٦١ قَوْمِهِ قَلِيلًا٦١ فِي هِمْ أَلْفَ سَنَة٦١ إِلَّا٦١ خَمسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمْ أَلْفُ وَفَانٍ وَهُمْ عَلِيمُونَ٥٦١
سورة العنكبوت - الجزء العشرون

فَأَخْيَاهُ تَعَلَّمَهُ وَأَدْخَلَهُ الْسَفِينَةَ وَجَعَلَتْهَا عَلَىٰ لِلْعَالِمِينَ ۙ وَإِذَا رَسَمْهُمُ الْعَالِمُونَ إِذْ قَالَ لَقُوْمِهِ أُحْيِيدُوا لَنَحْنُ عِندَ اللَّهِ وَأَنْقَوْهُمْ ۖ فَخَلَّنَّاهُمْ إِن كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ لَنَقْصُوَّهُمْ مَنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ تَعْلِمُونَ إِنَّ اللَّهِ نَعْبُدُونَ مَنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَعْلَمُونَ أَحَدٌ مِّنْ قَبْلِهِمْ وَلَا عَلَىٰ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۖ أَوْ لَمْ يَأْتِكَ أَوْلِيَاءُ الْكُفَارِ قَبْلَهُمْ يَعْبُدُونَ أَحَدَهُمْ مِنْ قَبْلِهِ وَلَا عَلَىٰ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۙ وَإِذَا رَسَمْهُمُ الْعَالِمُونَ قَالَ تَمَاثَلُوا عَنْدَ اللَّهِ الْمَيْتَّ ۖ كَذَّبَ ۖ وَلَا يَأْتِمُ الْمَيْتُ ۖ أَوْ لَمْ يَأْتِكَ أَوْلِيَاءُ الْكُفَارِ قَبْلَهُمْ يَعْبُدُونَ أَحَدَهُمْ مِنْ قَبْلِهِ وَلَا عَلَىٰ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۙ وَإِذَا رَسَمْهُمُ الْعَالِمُونَ قَالَ تَمَاثَلُوا عَنْدَ اللَّهِ الْمَيْتَّ ۖ كَذَّبَ ۖ وَلَا يَأْتِمُ الْمَيْتُ ۖ أَوْ لَمْ يَأْتِكَ أَوْلِيَاءُ الْكُفَارِ قَبْلَهُمْ يَعْبُدُونَ أَحَدَهُمْ مِنْ قَبْلِهِ وَلَا عَلَىٰ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۙ
سورة العنكبوت - الجزء العشرون

فيما كان جُوَابٌ قُوُمِهِ إذًا أن قُالُوا أَفْتَنُوا أَوْ حَرَقُوا
فَأَنْجَنَّهُمُ اللهُ مِنَ الْسَاطِرِ إِنَّهُ فِي ذَلِكَ أَنْبِيَٰتُ لَقُوْمٍ يَوْمَئِنُونُ
وَقَالَ إِنَّمَا أَخْطَتُمْ مَنْ دُونَ اللهِ أَوْ تَقَعُّدْتُمْ بِغَضْبِهِ
فِي الْحِيْثَا مَنْ يَقُولُ الْقَيْمَةَ يُصَفِّحُ بِغُضَابٍ
يَسْبِعُونَ وَيَلْعَنُونَ بِغُضَابٍ بَعْضَهُمْ وَبَعْضَاهُمْ أَنْتَارٌ
وَمَا لَكُمْ مِنْ تَصِيرِينَ فَقَامَ لَهُ لَوْ تَوَلَّوْا وَقَالَ
إِلَى مُهاجِرٍ إِلَى رَضِيَّ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
وَوَهْبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذَرَيَّتِهِ الْمَبْدُوَّةَ وَالْكِتَابَ
وَأَتَبَيَّنَنَا أَجْرَهُمْ في الْذَينِيَا وَأَنَا فِي الْأَخَرِّ لَيْسَ الْكَلِمُينَ
وَلَوْ تَوَلَّوْا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ إِنْصَمِ مَلَائِكُوُنَّ الْمُحْشِيَّةَ
مَا سَبِقَتْهُمْ يَهُوَ مَنْ أَخْدَمْ مِنْ أَلْغَيْمِينَ
أَيُّهُمُ أَشْتَأَنُوا الْجُنُّالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ
فِيَنَا دِينَهُمْ الْمُكَبِّرُ فَمَا كَانَ جُوَابٌ قُوُمِهِ إِذَا
أَنْ قَالُوا أَشْتَأَنُوا بِعَذَابٍ إِنَّهُ كَتَبَ مِنْ أَلْغَمِينَ
قَالَ رَبِّ أَنَا أَنْصَرْتُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ
سورة العنكبوت - الجزء العشرون

ولَئِنَّا جَآءَت رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالَّوَا إِنَّا مُهَيْلُكُوا أَهْلُ هَذِهِ الْقُرْآنِةُ إِنَّ أُهْلَهَا كَانُوا قَلِيلَيْنِ
قالَ إِنَّ فِيهَا لُوطا قَالَ لَوْ نَحْسَنُ أَعَلَمُ مَعَنَّ مَيْأَوَى مِنْهَا لَتَنْتِجَنَا وَأَهْلُهَا إِلَّا أَمرَأَتَنَّهَا كَانَتْ مَنْ أَلْقَيْنِ
وَلَكِنْ أَن جَآءَت رُسُلُنَا لُوطا سَيِّئَهُم وَضَاقَهُمْ ذَرَاً
وَقَالُوا لَا تَحْفَزْ وَلَا تَخْرُرْ إِنَّا مُتَجَزَّوْا وَأَهْلُهَا إِلَّا أَمْرَأَتَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَلْقَيْنِ إِلَّا مُنزِلٌ عَلَى أَهْلِ
هَذِهِ الْقُرْآنِة رَجُلًا مَّنْ أَلْسَنَهَا مَا كَانُوا يَفْسَفُونَ
وَلَقَدْ تَرْكَنَا مِنْهَا عَابِثًا بِنَبِيَّةٍ لَقَوْمٍ يَعْقُلُونَ
وَإِلَى مَـسَدِينَ أَخَاهُمْ شَعَبُيَّةٍ فَقَالَ يَقُولُ وَأَبَنَاءُ
اللَّهَ وَأَزْجُوْا لِيَنْطَوَّ الأَخَرُ وَلَا تَعْقَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
فَكَذَّبُوا فَأَخْرَجْنُهُمْ مُرَفَّعٌ فَأَصَابْتُهُمْ فِي
دَايِرَتٍ جَيْهِيَيْنِ فَعَادًا وَتَمَّـسُوْا وَقَدْ تَبَـيْنَ
لَهُمْ يَهْدُونَ سَبِيلٍ وَرَكَبَـنَ لِهِمْ أَلْسَنَيْنَ
أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ أَلسَنِيِّنَ وَكَانُوا مُسْتَبِنِينَ
سورة العنكبوت - الجزء العشرون

ومَّـِنَّهمُّ مَّـنْ أَخْذَـَّــَـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُـُّـُ~
سورة العنكبوت - الجزء الحادي والعشرون

ولا تَحْكُمُواْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّاِ يَلْتِي هَيْ أَحْسَنُ مِنَّهُ مَنْ عَسَى مِنْهُمْ وَفَوْلُواْ عَامِّمًا يَلْتِي أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ أَنْزِلُ مَثْلَهُمْ وَأَنْزِلَ إِلَى هُمْ وَأَلْهَمْهُمْ وَالْهُمْ يَجْعَلُونَهُمْ مُسْلِمِينَ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَلَيْتَهُمْ عَلَى نَغْمَتِهِمْ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ هَوَا مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ قَاَيِيْتَنَا إِلاْ أَلْكِفَرُونَ وَمَا كَنْتَ تَنْثَلُواْ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاًّ تَخْطُّهُ وَبِمَيْنَكَ إِذَا أَرْتَابَ الْبُطْحَانُونَ بَلْ هُمْ عَايِتُونِ بَيْنِتْ في صِدْورٍ إِلَّاتِينَ أوَّلُوْ أَلْعَمُ وَمَا يَجْحَدُ إِلَّاتِيْتَنَا إِلاْ أَلْقَلِبُونَ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَأَايِتُتُ مِنْ رَبِّهِ فَأَلْقَالَ أَلْعَمُ وَأَيْتَمَا أَتَّمْ أَنْزِلَ مُيْسِمِنَ أَوَّلَمْ يُسْتَقَّفُهُمْ مَا أَنْزِلْتُ أَلْعَمُهُمْ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُسْتَقَّفُ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ يَرْحَمُونَ وَزَكَّرُواْ لِقَوْمِهِمْ يُؤْمِنُونَ فَأَلْقَالَ كَفَّى بِاللهِ يَتِينِي وَيَتِيبُنَّ مَا شَهِيْدًا يَعْلَمُونَ مَا في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْأَلْهَمُونَ وَأَلْعَمُونَ بِالْبَيْنِلَ وَكَفَّارْوُاْ يَلْتِي أَوَّلُهُمْ هَمْ أَخْضَرُونَ
وَيَنْسَبُ جَِّدًّا لِلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجْلٌ مُّسَمَّىَ أَجْلَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا نَيَسَّرُهُمْ بِغَنِيَّةٍ وَهُمْ لَا يُشْغَرِونَ يَنْسَبُ جَِّدًّا لِلَّذِينَ يَنْسَبُ جَِّدًّا لِلْعَذَابِ وَلَا نَيَسَّرُهُمْ بِغَنِيَّةٍ وَهُمْ لَا يُشْغَرِونَ 
وَإِنَّ جََّهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكِافِرِينَ يَتَّمُّ بِغَشِيمِهِمُ الْعَذَابُ
من فَوْقِهِمْ وَمَنْ خَتَتْ أَرْجُلَهُمْ وَيَقُولُ دُوَّارًا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
يَعْبَدُونَ الَّذِينَ ظَلَّوْا إِنَّ أَرْضَ وَسَعَةَ فِيْلَيْنَ فَأُعْمِدُونَ
كُلُّ نَفْسٍ ذَا أَنفُسِهَا آمَنَّا إِلَيْهِ نُرِيجُونَ وَالَّذِينَ
عَامِدُوا وَعَمِيلُوا الصَّلَايَاتُ لَيْسَنَّ نَبُوُّتُهُمْ مِنْ أَجْهَنَّمَ غَرَفَا يَحْرُرَ
مِن تَحْجِهَهَا الأَكْثَرُ خَلَقَيْنَ فِيهَا يَعْمَ أَجْرُ العَمِيدِينَ الَّذِينَ
صَبَرُوا وَعَلَى رَتَّبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكُلَّ أَيْتَمْ مِنْذَ بَيْنَهُمْ لاَ تَحْسَلُ
رَزْقُهَا اللَّهُ يَزْرِقُهَا وَيَبْعَثُهَا رَهْمُ السَّمِيعِ الْعَلِيمُ وَلَيْنُ سَأَلُّهُمْ مِنْ خَلَقِ السَّمِّئَاتِ وَالأَرْضِ وَسَخَّرَ السَّمِّئَاتْ وَالْأَرْضَ
لَيْفُولُ اللَّهُ قَالَ يُوفِقُنَّ ۗ اللَّهُ يَبْنِسُ الرَّزْقَ لِيَسْتَجِيَ نِعَاسُهُمْ ۖ وَلَيْنُ سَأَلُّهُمْ
مِنْ نَبِلٍ مِنْ أَلْسِمَةٍ مَّا أَجْهَنَّمْ لَيْسَ بِهِ أَرْضٌ مِنْ بَعْدِ مَوْئِهَا
لَيْفُولُ اللَّهُ قَالَ أَخْرَجُ اللَّهَ بِنَفْقِهِمْ لاَ يَعْفَعُونَ
وحَما هَذَا اْخْيَوَاً الْدَّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعْبَ وَإِنَّ الدَّارَ الأَخْرَى لَهُمْ أَخْيَوَاً لَوْ كَانُوا يُعَلُّمُونَ، فَإِذَا رَكُبُوا فِي أَفْلَامِكَ دَعَوْا اَللَّهَ مَخْلُصِينَهُ الْأَلَّذِينَ قَلِمًا تَنجِهِمُ إِلَى أَلْبَرِ إِذَا هُمُ يُشْكِرُونَ، لَيَسْتَفْقِرُوا بِمَا عَطَاهُمْ وَيَحْتَفِظُونَ بِذَا مَا تَنَافَسُونَ فِيهِنَّ مِنْ حَوْلِهِمْ، أَوْ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ جَعْلُهُمْ حَرْمًا مَّأْمُومًا وَيَحْتَفِظُونَ لَمَّا جَاءَهُمْ أَلْيَسْ فِي جَهَنِّ مَشْوَى لِلْكَفَّارِينَ، وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِي بَيْتٍ لَّهُمْ سَبِيلًا وَلَنْ أَلْهَمُ الْمُخْسِسِينَ، يَسْتَفْقِرُونَ الْرَّحْمَٰنَ الْرَّحِيمَ، يَسْتَفْقِرُونَ الْرَّحْمَٰنَ الْرَّحِيمَ مَرَّ فِي أَرْضٍ وَهُمْ مَنْ بَعْدَ عَلَّمَهُمْ سَمِيعُ الْقُرْآنِ، فِي يَضْعَفُ سَمَّى نَعِيمُ الْأَمْرِ، مَنْ قَبْلَ وَمَنْ بَعْدَ، وَيَسْتَفْقِرُونَ الْمُؤْمِنُونَ، يَبْتَغُوهَا وَهُمْ عَزِيزُ الْرَّحْمَٰنِ.
سورة الروم - الجزء الحادي والعشرون

مصحف الجمالي وابن إسحاق وابن فرح

ودخَلَ اللهُ لا يَجِبُفُ اللهُ وحدةً، وَلِلنَّاسِ أَصْطَمَرُ التَّسْلِيمَ لا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِنْ أَحْيَا الْدُنْيَا وَهُمْ عِنْ الْأَخْرَىُ هُمْ غَيْبُونَ أَوْ لَمْ يَنْفَثُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا يَلُوحُ وَأَحْجَلُ مُسَمَّىٰ. وَإِنْ كَثِيرًا مِّنْ النَّاسِ يَلْقَوْنَ عَلَى رَبِّهِمْ لَكْفِرُونَ أَوْ لَمْ يَبْيِسُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَيَتَبَيَّنُوْنَ أَنَّ عَلَيَّهِمُ الْغَيْبُ وَكُلُّ فَتْحٍ مِّنْهُمْ فُؤَدَ. وَأَشْتَارُواْ الْأَرْضَ وَعَمِرُوْهَا أَصْطَرَ مِمَّا عَمِرُوْهَا وَجَسَدُوْهَا رُسُلُهُمْ يَلِبَّتْهُمْ فَكَانَ اللهُ يَتَبَيَّنُ الْغَيْبَ مِمَّا كَانَ اللهُ يَلِبَّتْهُمْ وَلِنَاسِ كَانَواْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ أَنْ كَذَّبَوْاْ بِيَأْتِيَهُمُ الْجَلِّ مِنْهُمْ. أَنَّ كَذَّبَوْاْ بِيَأْتِيَهُمُ الْجَلِّ وَكَانُواْ بِهِمْ يَبْقَى. يَبْدَأُواْ أَخْلَقُهُمْ ثُمَّ يَعْيُدُونَ ثُمَّ يُتَرَجَّعُونَ ثُمَّ يَتَقُومُونَ أَلْسَانَهُمْ يُبِيلُسُ الْمُجَرُّمُونَ. وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِّن شَرَكَاءِهِمْ شَفَاعَةً كَانُواْ بِشَرَكَاءِهِمْ عَفِينَ. وَلَيْسَ يَتَقُومُ أَلْسَانَهُمْ يَوْمَ يُتَقَرَّبُونَ. فَأَمَا الْأَلْقَابُ الْأَمْثَلُ وَعَمِلُواْ أَلْصَابِحَ فَهُمُ فِي رَوْضَةِ يُحْبَرُونَ.
سورة الروم - الجزء الحادي والعشرون

وَأَمَّا الَّذِينَ صَفَرُوا وَكَسَّبُواْ يَاتَارُكُمْ وَلِقَآيَ الْآخَرَةِ فُؤَلْتِهَا وَسَاءَتُهَا في العَذَابِ هُمْ تُصَبَّحُونَ وَجِنَّتُهُمْ تُصَبَّحُونَ وَلَهُمْ أُحْمَادُ في السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيْنَا وَجِينَ تُظْهَرُونَ يُخْرِجُ الْحَيٍّ مِنْ الْيَتَّمَّى وَيُخْرِجُ الْمِيْتَ مِنْ الْأَنْتَجَّى وَيَبْعَدُ مَوْتِهِمْ وَكَذَلِكَ نُخْرَجُونَ وَمَنْ غَآيَتِهِ أَنْ خَلَقْتُمْ مِنْ نَرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَّرُ وَتَنْتَشْرُونَ وَمَنْ غَآيَتِهِ أَنْ خَلَقْتُ لَهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَزْوَاجَةً لَّتُشْكِنُوْنَ إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَهُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآدِيَةً لِّقُصُورٍ يُتَفَكَّرُونَ وَمَنْ غَآيَتِهِ خَلَقْنَاهُ الْسَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَأَخْلَفْنَ الْبَيْنَى مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَنْفُسَتْهُمْ وَشَنَّتْهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآدِيَةً لِّلْغَآيِتِينَ وَمَنْ غَآيَتِهِ مَتَامَّ مِنْ أَنْفُسِهِ وَالْمَلَائِكَةَ وَأَنْفَضَتْهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآدِيَةً لِّقُصُورٍ يُتَفَكَّرُونَ وَمَنْ غَآيَتِهِ يُخْرِجُهُمْ أَلْبَارِقًا هُمْ وَطَعُوا وَيَتَرَزُّ الْمِيْتَ مِنْ الْأَنْتَجَّى مَاهَاءٌ فَيَعْقُبُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآدِيَةً لِّقُصُورٍ يُعْقِلُونَ
وَمِنْ عَلَيْهِمْ نَزَّلَ نِزَاعٌ عَنْ الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ بَيْنَهُمْ. فَإِذَا دَخَلُوكُمُ الْأَرْضِ، فَدَاوَنُوا. وَلَوْ مَنْ مِنْ فِي الْأَرْضِ يَقُولُ: "إِنَّمَا أَنتُونَا وَجْهًا بَعْدَ الْأَرْضِ"، فَخَلَقْنَا لَهُ الْأَرْضَ وَالْأَرْضَ كَلَّ لَهُ، فَلَيْسَ أَنْ غَيْرُ مُقَدِّمٌ لِلْأَرْضِ. وَإِذَا دَخَلُوكُمُ الْأَرْضِ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ وَلَا تَحْتَهُمْ أَشْيَاءً فَرُحُونَ.
 والسنة.

وَإِذًا مَّسَّ الْغَيْبَةَ ضُرُّٰاً دَعَوْا رَبَّهُمُ مُّنْبِئِينِ إِلَيْهِ هُمْ إِذَا أَذَاقُهُمُ

مَّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرَقُّ مَنْهُمْ يُشْرِكُونَ لَيَحْتَفَرُوا بِمَا

عَاتِيَّتَهُمْ فَتَمْتَعُّوا فَسَوَّفْتُ تَعْلُمُونَ أَمْ أَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ

سُلُطَّتْهُ فَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا كَانَ بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذًا أَذَاقُهُمُ

الْغَيْبَةَ فَرَحُوا يَهُودُ وَأَنْ تَصِيبُوهُ سَيْنَةً يَمَا قَدْمَتْ أَيْدَيْهِمْ

إِذَا هُمْ بَقَنَوُنَّٰ أَوْ لَمْ يُبْرِوُنَّ أَنَّ اللهَ يَئْسُطُ الْمُرْزَقَ لَمَنْ يَشَاءُ

وَيُبِدِّلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا أَيُّهَا الْقَوْمُ يُؤْمِنُونَ مَحَاسَنَ ذَا الْقُرْنِ

حَقّهُ وَالْيَسِيرِيُّنَ وَأَشْرَكَ الْسَّيِّئِتْ ذَلِكَ خَيْرُ لِلَّدِينِ يُرَدُّونَ

وَجُرُّي نُجُرٍّ وَأَوْلَادُهُ هُمُ المُفْلِحُونَ وَمَا عُتُبَّتْهُ مِنْ رَبِّكَ

لَأَهْزَأَ فِي أَمْوَالِ الْكَابِسِ فَلا يَزَرُّبَْ عِنْدَ اللهِ وَمَا عَتُبَّتْهُ مِنْ رَكْوَةٍ

تَرَيُّدُونَ وَجُرُّي نُجُرٍّ وَأَوْلَادُهُ هُمُ المُفْلِحُونَ أَلَّهَ الَّذِي

خَلَقَهُمْ لَمْ يَزَرَّعْهُمْ لَمْ يَبْعَثْهُمْ لَمْ يُجَيِّسُهُمْ هَلْ مِنْ

شَرْكَيْنِ مِنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سَبِيلٌ وَتَعَسَّلَ

عَنْهَا يُشْرِكُونَ ظَهْرُ الْقَسَادِ فِي الْبَيْقِ وأَلْبَاحِ يَمَا كَسَبَتْ

أُيُوْدِأَ الْقَابِسِ لِيُنْقِيَهُمْ يَغْضُبُ الَّذِي عَدَلَ لَعَلَّهُمْ يُرَجَّعُونَ
سورة الروم - الجزء الحادي والعشرون

قلل سيروا في الأرض فأنظروا كيف كان عقبة الديتين من قبل
كان أصولهم مشركين فتأمَّل وجهائ للدينين القسمين من
قبل أن يأتوا يوم لا سرد لله من الله يوميذ يصدعون
ستفر فعليه سفره ومن عيل صليحا فلا أنفسهم ينهدون
ليخرجى الديتين عامنا وعجلوا الصليحت من فضلته فإنه لا يجب
الكفريرين ومن عاديته أن يرسل الربىبح مبشيرت وليديقتم
من رحمته وليخرجى الفلك بأمره وليثبتعون من فضلته واعملتم
تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلاء إلى قومهم فجاءوهوم
بالنبيت فاقتنى من الديتين أجرمها وكان حقا علينا نصر
المؤمنين الله الذي يرسل الربىبح فيثر سناحبنا فيبسطه
في السماء كيف يشاء ويبعجله كسبب قنبرى الوَّود يَحْرُج مِن
خليله فإذا أصابه بغي من يشاءه من عبادته إذا هم يستبهرانون
وإن كانوا من قبل أن ينزل علىهم من قبله ليقبله
سأنظر إلى دين رحمت الله كيف يعيش الأربض بعد
موهبه إن ذلك لسعي الموتى وَهُوَ عَلَى كُل شَيْء قُدِيرٌ
سورة الروم - الجزء الحادي والعشرون

مصحف الجمل وابن إسحاق وابن فرح

وَلِيْنَ أَرْسَلْنَا رَيْحًا قَرَأَةً مَّسْقُرَةً أَطَلْوَا مَنْ بَعْدِهِ يُصَفَّفُونَ
فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ السَّوْقَ وَلَا تُسْمِعُ الْعُصْمَ الْعَدَا إِذَا وَلَوْا
مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهِ ذَلِكَ الْعَرْقِيَ عِن ضُلُلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا
مَنْ يُؤْمِنُ بِأَيْنَابِيْنَ فَهُمُ مُسْلِمُونَ ۚ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
مَنْ صَعِفُ فَمْ جَعَلَ مَنْ بَعْدِ صَعِفِي فَوْهًا فَمْ جَعَلَ مَنْ بَعْدَ
فَوْهَةً صَعِفَا وَشَبَابَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ
وَيَسْمَعُ تَقُومُ السَّاعَةِ يُقَسِّمُ الْمُجِرُّمُونَ مَا لَبْحَا عَيْنَ السَّاعَةُ
كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ۖ وَقَالَ الْمُذِينُ أَوْنَا الْعَلَمَ وَالإِيَمَٰنَ
لَقَدْ يُبْنَىَ فِي كَنْبِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْعَجْبَةِ فَهَذَا يَوْمُ الْعَجْبَةِ
وَلَكَيْنَ أَقْسَمْ كُنْمَا لَا يَعْلَمُونَ ۖ فَيُؤْمِنُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْأَلْسِنَاتِ
فَلَلَّا يُؤْمِنُونَ مَعَذَرَتِهِمْ وَلَا هُمْ يُسْتَغْنَبُونَ ۚ وَلَقَدْ ضَرَّبْنَا
لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقَرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَسْلِٕ [ُّلْيَنَ مَنْ تُحْصَنُ بَايِتَةَ
لَّيَفَوْقُ الْأَلْسِنَ عِنْصَرَةً إِنْ أَنْصَمْ إِلَّا مُبْلَغُهُمْ ۚ كَذَلِكَ
يَذْكَرَبُ اللَّهُ عَلَى فَلَلْوَابِ الْأَلْسِنَ لَا يُعْلَمُونَ ۖ فَأَصْبَحُ إِنَّ
وَعَيْدَ اللَّهُ حَقِّ وَلَا يُسْتَجْمِّيْنَكَ الْأَلْسِنَ لَا يُؤَفُّونَ
مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

سورة لقمان - الجزء الحادي والعشرون

لا يصح أن اسْتَكِبْ في ضِلَالِ مُنِينِ
لا يصح أن أَحْكَمَ بِأَكْسَبٍ أَخْبَرَتْهُ
لا يصح أن يَأْوَىُهُ لِأَرْضٍ يَكَفُّ تَوْزِيعُهُ
لا يصح أن يَأْسِفَ لِأَمْضَيَةٍ يَكُونُ لِذَلِكَ 
لا يصح أن يَأْتِيَهُ بِفِيَانٍ يَكَفُّ تَوْزِيعُهُ
لا يصح أن يَأْنِيَهُ بِفِيَانٍ يَكُونُ لِذَلِكَ
سورة لفمان - الجزء الحادي والعشرون

ولقد عاقبنا لفسمن الحكمة أن أشكر الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن صرف فإن الله غني خبير 46 وأدى قال لفسمن لا أنيببه وعزت لا تشرك بالله إلا إلهي إن الشراك لظلم غزائم ووضني الإنسان يوالدته خلقه أمه وهم عال وهم وفصدهم، في عامين أرأى أشكر لي ولولدي بك إلى المصير وإن جهادك أرأى أن تشرك في ما ليس لك به علم فلا تفعهما وصادمهما في الدنيا معروفاً وآتي سبيلاً من أناب إلى نم إلى مرجعهم سأنيطهم بما كنتم تعملون يثبت أنها إن تلك مقال حبة من خرزلي فتصن في صخرة أو في السدوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله أطيف خبير يثبت أقيم الصله وأمر بالمعروف وأته عني المتكفر وأصير عال ماصابون إن ذلك من عزم الأمر ولا تضرح حذك للناس ولا تغش في الأرض مرحاً إن الله لا يُسبب كل محتال فخور وأقصد في مشيكم واحض من صوتك إن أنصر الأضوتأ لصوتك البصير 50 و
سورة لفمان ـ الجزء الحادي والعشرون

المختص

آلم ترُؤا أنَّ الله سحَرّ لصَمّ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرضِ وَأَسْتَبِعَ عَلَيْهِمْ يَعْمَةً ظَهِيرًا وَبَاطِنَةً وَمَن أَلَسَاس مَن يُجَلِّدُ في اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَاي وَلَا كُتُب مُنِيَّ ۖ وَإِذَا قَبَلَ لِهِمْ أَتَيْعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَل تَبْيِعُونَ مَا وَجَدُّهَا عَلَيْهِ ۚ أَيَّادُهُ أَوْلُو كَانَ الشَّيْطَانُ يَذِعُوهُم إِلَى عَذَابٍ السَّعِيرٍ ۖ وَمَن يُسْلِمَ وَجَهَّهُ إِلَى الله وَهُوَ حَمِيسٌ فَقَدِ اسْتَمَسَكَ بِالْغُرُورَ الْوَسْعِ ۖ وَإِلَى الله عَلَيْهِ الأُمُورُ ۖ وَمَن حَصَّرَ فَإِنَّهُ يَحْزَنُ صَفْرَةً ۖ إِلَّا تَرَجَعُوهُمْ فَنَسْتَبِعُوهُمْ بِهِمْ عَمِيلًا إِلَّا إِنَّ الله عَلَيْهِ بَلَاءٌ أَصَدُورٌ ۖ فَنَسْتَبِعُوهُمْ قَلِيلًا نَّتَضَطَرْهُم إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ۖ وَلَنَسْتَأْلَّهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لِيَوْلَوْنَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّ الله هُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيْثُ ۖ وَلَوْ أَنَّهَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمَ وَالْحَبَرُ يُصْدَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبَعَةً أَجْحِرَ ۖ مَا نَفِدَت كَلِمَتَ اللهِ إِنَّ الله عَزِيزٌ حكِيمٌ ۖ مَا خَلَفَهُمْ وَلَلْأَنْفُسِهِمْ إِنَّ الله سَمِيعٌ بِصَبَّرٍ
سورة لفمان ـ الجزء الحادي والعشرون

قلت ذكر أَلَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ الْمَلَائِكَةَ فِي الْبَحْرِ وَيَبْعَثُ الْمَلَائِكَةَ فِي الْبَحْرِ، وَسَحْرُ الْحَمْضَاتَ، وَأَلْقَىَ الْمَلَائِكَةُ كُلْ يَحْرَىٰ إِلَّا أَنّ اللَّهَ يُوْلِدُ مَسْمَعًا وَأَنَّ اللَّهَ يَتَعْمَلُونَ خَيْرَ ۖ ذَلِك بِنَاطِعُ اللَّهِ هَوَّاحْقَ وَأَنّهَا تَرَ أَنَّ أَلْفَ لُكْ تَجْرَى فِي الْبَحْرِ يَغْضُبُ اللَّهَ لِبِيْنِهِمْ مِنَ السَّعْيِ ۖ إِنَّ ذَلِكَ لَأَقْرَءْتُ لِكُلِّ صَبْرٍ شَكُورٍ ۖ وَإِذَا غَشَيْنِهِمْ مَوْجَةٌ كَأَلْقَلَّ دَعَوُا اللَّهَ مَلَكِيَّةٌ فِي أَلْدَهْنِ قَلُونَتَهُمْ لَهَا نَجْجِجُهُمْ إِلَى الْبَلْدَ ۖ فِي صُدُورِكُمْ مُقَتِّصُ وَمَا يَجْدِدُ يَتْبَتَّهُمْ إِلَّا كَأَلْقَلَّ تَجْرَىٰ وَلَئَنْ أَلْقَلَّ تَجْرَىٰ، وَلَا مُؤْلِدُهُ ۖ هَوَّاجَ مَعْنِيَّ فِي عَنْ وَلَيْسَ مَا وَلَدَ عَن وَلَيْسَ مَا وَلَدَ اللَّهُ ۖ حَتَّى لاَ يَعْتُرِحَنَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ لَيْسَ مَا يَعْتُرِحُنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ عَلَّمَ الْكِتَابَ وَيُسَلِّبُ الْغَيْبَةَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْرَّحْمَةِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَا تَصِيبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ يَتَأْيِثُ أَرْضَ يَتَشَوَّرُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرُ.

绰号： المختصرة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمَلَائِكَةَ يُتَبَيَّنُونَ لَهُمُ الرَّحْمَانُ ۛ لَا يُبْتَغَ مِنْهُ مَنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ
ۡاَنْتُهُمْ مِّنْ نَزْدِيْرٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۡآَلِهَةَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْآدَمَ وَمَا بَيْنَهُمْ فِي سَبِيلِ يَمْنُوتُ ۛ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْغَرَّةِ مَا لَحْمٌ مِّنْ دُونِهِ ۛ وَلَوْ نَسِبَ عَفْقًا
ۡيُذْرِكُونَ ۛ يُدَيْرِبُ الْأَمْرَ مِّنْ أَلْسَنَةٍ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مَقَادِرُهُ أَلْفٌ سَيَّةٌ مِّمَّا تَعْدُدُونَ ۡذِي الْأَقْرَبِ ۡوَمَّالْمَلَائِكَةِ ۡوَالْإِلَهَةِ ۡوَالْجَبَرِيلُ ۡوَالْحَسَنٌ ۡكُلْ شَيْءٍ خَلْقُهُ ۡوَبَعْدًا خَلْقُ الإِبَيْضَةِ مِّن طِينٍ ۡثُمَّ جَعَلَ دَسَالِهِ مِّن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مِّهِنَّ ۡثُمَّ سَوَّاهُ وَنَقَحَ فِيهِ مِّن رَوْحِهِ ۡوَجَعَلَ لَحْمَهُمْ السَّمَّاءَ وَالأَبْصَارَ وَالْأَمْيَةَ قَلِيلًا ۡمَا تَشَكُّرُونَ ۡوَقَالُوا أُوْدَىٰ إِسْلَامُنَا فِي الْأَرْضِ أَسْأَلُنَّ خَلْقَ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ يَلْبَقُونَ بِرَبِّهِمْ ۡقَلِفُونَ ۡفُلْ يَتَوَفَّنُونَ ۡأَلْسَنَةُ الَّذِي وَكُلُّ يَسْمَعُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ تُرْجَعُونَ ۡ
سورة السجدة - الجزء الحادي والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

وَلَا تَنْثَرْٰ إِذْ الْمُجَرُّمُونَ نَأْخُسُوا رَفُوعَهُمْ عَنْهَا رَبِّهِمْ

ربيّنا أَنْبَصَرْنَا وَسَبِعُنا فَأَفْرَجَعْتَا نَعْصَالُ صَلَيْحًا إِنَّا مُؤْتِمُونَ

وَلَا نَأْخُسُنَا كَلَّ نَفْسٍ هُدُنَا وَلَعَيْنَ حَقَّ الْقُوُّ

مَيْنِ لَأَمْلآ أنَّ جَهَّاثَ مَنَ الْجَيْحَةَ وَالْأَلْيَاءِ أَجْمَاعُينَ

فَدُوِّنَّا يَمَا نَسِيتُمُّ لَقَآءَ يَوْمَ كِتَٰبٍ هَٰذَا إِنَّا نَسِيْنَتْنَاهُ

وَدُوِّنَّا عُدَدَ أَخَلَٰدَ يَمَا كَتَبْنَّا لَعَلَّهُ أَخْرَجُوا سِجَدًا وَسِبْحَانَ يَحْمَدُ

رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَشْكُفُونَ ۚ ۚ تَتَجَافَٰفُ جَنُوبُهُمْ

عَنَّ الْمُسَاحِجِ يَدْعُونَ رَبِّهِمْ خَوَاتَ وَطَمَعًا وَمَّا رَقُنَّهُمْ

يُنْفَقُونَ ۚ فَلَا تَعْلَمَنَّ نَفْسٍ مَا أُخْفِينَ لَهُمْ مِنْ قُرْءَةٍ أَعْمَىٰ

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ أَفْمَنْ كَانَ مَوْعِدُهُ كُلْمَ كَانَ قَاسِيًا

لَا يَشْتَونَ ۚ أَمَّآ أَلْدِينَ عَانَمُوا وَعَيْلُوا الْصَّلَيْحَةَ فَلَهُمْ

جَنُّتُ الْأَخْلَٰدِ نَزِّلَ ۚ ۚ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَأَمَّآ أَلْدِينَ قَسْفُوا

فَمَا أُهْلُوهُ الْقَعَرُ كُلَّمَا أَرَأَزُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعْبَدُوا فِيهَا وَقِيلٌ ۚ

لَهُمْ دُوِّنَٰهُمْ عَدَدَ أَلْدِينَ آنِذَٰلَ دَبْرُهُمْ يَنْفَنُونَ ۚ
سورة السجدة - الجزء الجادى والمخيرون

ومَنَّذِينَهُمْ مِنَ الْعَذَابَ الَّذِيْنَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَصْحَبْ
لَعْلَمُهُمْ يُرِجْعُونَ ١٠٣ وَمَنْ أَظْلَمْ مَسَّ مِنْ ذَكْرِ يَايُثْبِتَ رَبِّهِ، ثُمَّ
أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجَرِّمِينَ مُنْتَقِمُونَ ١٠٤ وَلَقَدْ أَتَيْنَا
مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَضْنَى فِي مَرْيَةٍ مِنْ لَقَآئِهِ، وَجَعَلْنَا
هُ نَبِيًّا إِسْرَآئِيلَ ١٠٥ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ
بَأَمْرِنَا لَمْ يَكُوَّنُوا وَكَانُوا يَقَابِلُوا يُؤْفِقُونَ ١٠٦ إِنَّ رَبَّكَ
هُ وَيُقَلِّبُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيَّمَا كَانَا فِيهِ يَقَلِّبُونَ
أَوَّلَمْ يَهْدِبْ لَهُمْ حَكَمٌ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ أَلْفٍ
يُمْشِيُّونَ فِي مَسْكِينَهُمْ إِنَّهُ مَعْلُومٌ ١٠٧ أَوْ لَمْ يَعْرَؤَا أَنَّا نَسْقُوتُ أَلْلَهَٰمَّ إِلَى أَلْفَٰ لَتُرَبِّضُ
فَنَخْرُجُ بِهِ زَرْعًا تَأْصِلُ مِنْهُ أَنْعَمْهُمْ وَأَنْفُسْهُمْ أَفْلَى يَتَصَرُّوُنَّ
١٠٨ وَيَقْتُلُونَ مَّنْ كَفَّارَةَ هَذَا الْفَتْحُ إِنَّ كَفَّارَهُمْ صَادِقُينَ
فَلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْقُعُ أَلْدَنَّينَ سَيْحُورُوا يَمْتَعُهُمْ وَلَا هَمَّ يَنْظُرُونَ
١٠٩ فَأَعْرَضُ عَنْهُمْ وَأَنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُتَّنَظُّرُونَ

قُرِاً الآية ١٠٩

٤١٧
سورة الأحزاب - الجزء الحادي والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

 تقديم الله الرحمن الرحيم

يا تأتيها آلهتي آلهتي ولي تطبع الأكثرين والمتنقفين فإن الله
كان عليهما حكيمًا وآتِه مَا يُوحى إلى ذلك من
ربك إن الله كان يُعلمون خبيzerًا وتُوكل على الله
وكفِي يديه وكبِيّ مَا جعل أَزْوَاجَكُم آلهٍ تُظهرُون مِنْهُمْ أَنْهِاكم
وَمَا جعل أَدْعِيَاءَدْخِلَة أَبْناءَ لَحْمَ دَلٍّ هُمْ قَوْلُهُمْ يَا فَوْهُمْ وَاللَّهُ
يُوفِيُ أَخْيى وَهَوْهُ يَهَدِّى السَّبِيعِ أَذْعَمُوهُمْ لَا يَبْيَمْ
هو أَفْقَطُ عند آلهته فَإِن لَّمْ تُعْلَمَوا أَبْناءَ هُمْ فَإِخْوَنُهُمْ
في الْيَتِّين وَالْمَوْلِيّاتِ وَلَيْسَ عَلِيْهِمْ جَناحٌ فيمَا أَخْصِامُ
بِهّ وَلَحْيَهُ مَا تَعْمَدُوا فَلْوَيْهُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا
آلهتِيَ أَولى بِالْمُؤْمِنِين مَنْ أَنْفَسُهُمْ وَأَزْوَاهُمْ أَمْهَتَهُمْ
وَأَوْلُوا الْرِّحَامَ بِعْضِهِمْ أَوْلَى بِبِعْضٍ في كِتَابِ الله
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَدِّجِينِ إِلَّا أَنْ يُفْتَعُوا إِلَى أَوْلِيَآيِهِم
مَعْرُوفًا كَانَ دَلِّي هُمْ فِي أَلْكَتَابِ مَسْتَطْوِرًا
سورة الأحزاب - الجزء الحادي والعشرون

وَإِذْ أُحْدِثْتُمْ مِنْ آلِ يَسَّعٍ مِّنْ قَرَاءَتِهمْ وَمُنَذَّرُوْنَ وَمَا قَرَنَّا مِّنْهُمْ مَّعَهُمْ وَمَا قَرَنُوا مَعَهُمْ ۚ لَيَسَّلُّ مَلَكُ الْأَرْضِ عَنْ صَدِيقِهِمْ وَأُعْدَى لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيَّاً يَتَأْتِيَ الْكَافِرُونَ عَذَابًا هَٰذَا إِذْ جَاءَتَهُمْ جَنُوبًا فَأَرَسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَحِيماً وَجَنُودًا أَلِمْ تَرَوهَا وَعَدنَا مَنْ اقْتَلَعَ مِنْهُمْ وَإِذْ رَأَعَتِ الْأَبْصَرِ وَلَبَقَتِ الْفُلْوَةُ أَحْتَاجِرٍ وَثَقَلَّ نَّبَأَ الْقَرْنِ ۖ هِئَالَكَ أَبْتَلَيْنَوْنَ وَزُوَّلُوا زُرْقَالْ شَهِيدًا ۖ وَإِذْ يَقُولُ الْمُتَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضًا وَعَدَّنا اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِلَّا غَرْرًا ۖ وَإِذْ قَالَتْ طَلَائِفَ مِنْهُمْ يَتَأَهَّلُ يَتَخَرَّبُ لَا مُقَامٌ أَحَمٌّ فَأَرَجَعُوا وَبَسَطَّتْ فَرِيقُ مِنْهُمْ آتَيْنَهُمْ يُؤْذِنُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرٌ مَا هِيَ بِعَوْرٍ إِنَّ بَيْنَنَا إِلَّا فَضَّلُوْنَ إِلَّا فَضَّلًا ۚ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أُفْقَارِهِمْ لَمْ يُفْسِدُوا فَلَمِّئَأ ۖ وَلَقَدْ كَانُوا أَعْهَذُوا أَلَمْ يُؤْذِنَ لَهُمْ إِلَّا آتَيْنَاهُمْ آتٍ وَكَانَ عَهْدَ اللَّهِ مَسْتَقِلًا
سورة الأحزاب - الجزء الحادى والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

قل لَن يَنفَعَهُمُ الْفَيْضَارُ إِنّفَرَّهُمْ مِنْ أَلْسُنَّةٍ أَوْ أَلْفَقَلَ حَتَّى لاَ نَمُتْعَونَ إِلَّا قَلِيلًا ۙ وَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ الَّذِي يَعْصِمُ مِنْ أَلْسُنَّةِ إِنَّ أَرَادُكُمْ أَنْ أَرَادَ رَحْمَةً مَّنْ ذَٰلِكَ لَيْدَعُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَيْنَ أَنْ يَصِرُّوا ۙ فَقَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْتَقِينَ مِنْهُمْ وَالْكَافِرِينَ لِأَحَوْنَهُمْ هُمْ لِلَّهِ إِلَيْهِ يَتَأْتُونَ بِأَنْبَاسٍ إِلَّا قَلِيلًا ۙ أَشْحَقَ عَلَيْهِمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَحْرَفٌ رَأَيْتُهُمْ يَبْتَغُونَ إِلَى بَصَرِهِمْ تُدْرُرُ أَعْيُنَهُمْ ۖ كَأَنَّ كَيْبَاتٌ لَّيْثَتْ إِلَى أَشْحَاقِهِ ۖ عَلَى أَلْسُنَّةٍ غَيْرُهَا ۖ وَلَكِ لَا تَؤُوْمِنْهُمْ ۖ وَأَلْصَادِقُ الْأَحَزَابُ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الأَحَزَابُ يُودُّوا لَوْ أَنْهُمْ بَادَوْنَ فِي الأَعْرَابِ يَسَأَلُونَ عَنِ الْأَحَادِيرِ وَلَوْ كَانُوا فَيْيَتُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۙ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ آسِوٌّ ۖ حَسَنَةٌ إِنْ كَانَ يُرِجُوُ اللَّهَ وَلَوْ كَبَرَ الْأَحَزَابُ ۖ وَذَكَرَ اللَّهُ كَبِيرًا ۖ وَلَنَزِرَا رَأَيْنَهُمْ عَلَى الأَحَزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَهْلُ الْكِتَابِ وَإِيَّنا وَتَسْليماً.
سورة الأحزاب - الجزء الحادي والعشرون

في المُؤمنين رجاءً صَدَّفُوا مَا عَلِّهُنَا آللَّهُ عَلَيْهِ فِيّهِمْ مِن قَطْرٍ فَخَيَّهُ، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظَرُّ وَمَا بَدَّلَلَّوْا تَبْبِيَالا ۚ لِتَحْرِيرٍ آللَّهُ الصَّادِقِينَ يَبْصِرُ قَطْرَهُمْ وَيَعَدَّبُ الْمُتَّفَقِينَ إِن شَاءَ ۛ أُوْلَٰىٓ عَلَيْهِمْ إِن آللَّهُ كَانَ غَفُورةً رَحِيمًا. وَرَدَّ آللَّهُ الْكَبِيرَةَ صَفِرًا فَغَيْظُهُمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَتَبَ آللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْقَتَالَ وَكَانَ آللَّهُ قُوِّيًّا عَزِيزًا ۝ وَأَيْمَارَ آللَّهُ الْكَبْرَةَ أَؤْفَيْهِمْ مَنْ أُهْلِ الآلِ كَبْرِى مَنْ صَبِيحُهِمْ وَقَدْفَ فِي قُلُوبِهِمْ الْرَّجَعِ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَقْتُلوُنَّ فَرِيقًا ۝ وَأَوْرَّاهُمْ أَرْضَهُمْ وَدَيْرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَهُمْ أَرْضُهُمَا وَآللَّهُ عَلِيّ كُلّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَتَأْتَيهَا آللَّهُ قَلَ لَا لَزَوَّاهِكَ إِن كَأَنْتَ تُرْدُنَ الْخَيْوَةَ الْمَلَائِمَةِ وَزَيَّنَتِهَا فَتَغَيَّرُهَا أَمْ عضُنَّ أَوْ سَحَصَنَ سَرَاحًا جَميِلًا ۝ وَإِن كَأَنْتُ تُرْدُنَ آللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَدَاءُ ۛ الْآخِرَةُ فَإِن آللَّهُ أَغْلِبُ الْمُحْسِنِينَ وَمِنْهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ كَبَيْسَاءَ آللَّهُ مَن يَتَأْتَ مَنْطَقَ يَبْعَثُهُ مَبْيَضًا يُضَفْعِفُ لَهَا أَلْعَزَاءٌ ضَعِيفٌٖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى آللَّهِ بِيَسْرٍ. ۝
سورة الأحزاب - الجزء الثاني والعشرون

ومن يفقه من عهده دينه ورسوله ويعمل صلاحًا نوتهما
أجرح مرتين وأعطدها لهما رفقتا كربية نينياس ألتسي
لستن كأحد عين النسيان إن أقفنت فلا تخفعن بالقول
في تبصص ولا تزف إن تمرجت تمرج الجاهلية أهل وآمنن
الصلى وعادتين أثراكوز واطعمن الله ورسوله وإنما
يريد الله ليذهب عنيكم الرجس أهل البيت ويبهركم
تظهيرًا واذ كرن مما يثقل في تبصص من
تعالى الله تعالى الكعبة إن الله كان للطيف خيرًا
إن المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين
والكتابين والكتبتين والصدقات والصداقين والمصريين
والصبرين والخشيدين والخصميم والخصميين
والخصميين والخصميين والخصميين والخصميين
فمرحوا واحفظوا والإيذ كرين الله كريمًا
والذين كربت آعد الله لههم عفرا وأجرًا عظيمًا
سورة الأحزاب - الجزء الثاني والعشرون

وما كان للمؤمنون ولا مؤمنات إذا قضى الله ورسوله، فأمرنا أن يُحْكَمُ
لهم أُحْيَا من أُمِّهم ومن يسع الله ورسوله، فقد ضل صلالة
ميتيماً وآذ تقول للذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه
أمساك على عليك زمنًا وأنتي أنتي وتخفي في نفسك ما الله
ميديك وتخفي الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زمن
مَّنْهَا وطرا وزوجتكم كما لكي لا يُحْكَمُ على المؤمنين حُرْجَ في
أُروَّجَ أذعابهم إذا قصوا منهن وطرأ وكان أمر الله مفعولًا
ما كان على أمتي من حرج فيما قرض الله له سَيْنَةَ الله في
الذين حلوا من قبل وكان أمر الله قدّرًا مُقَدَّرًا لأَلِيَّين
يَبَلَغْون رسل الله ويَخْفُنُونه، ولا يخشون أحدًا إلا الله وَكَنَّ
بِالله حسبيتاً ما كان مُحْمَّد أَبَا أَخْدِي مَن رَجَالَتْهُم وَلهِنَّ
رسُول الله وَحَامِلَ أَلِيَّينُ وكان الله يصلي شَّيْءًا عَلَيْهِ
يَبَلَغُون رسلهُم أُمَّهُم وَأَمَّهُم وَأَمَّهُم وَأَمَّهُم، يَبَلَغُون
وَأَحْيَا هَذَا الْآتِي يَصَّلِي عَلَيْهِم وَمَلِيشْكَهُ، يَبَلَغُون
بَيْنَ الْكَلِفَاتِ إِلَى النَّبِيِّ وَكَانَ بَيْنَ المؤمنين رَجِيمًا.
سورة الأحزاب - الجزء الثالث والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

في الدنيا يوم القيوم، سأل وأعد لهم أجرًا كريماً. ۴۶

النبيُّ إنَّا أرسلتْنا شهداء ومُستَبِيعينًا ونذيرًا وداعيًا

إلى الله بذئبه، وسراجاً مُنيباً ومبشرين المؤمنين بأن لهم

من الله فضلًا كبيرًا. ۴۷ ولا تقطع الكنفرين والمُتنفرين

ودع أدلهم وتسول على الله وكفى به الله وكبِئلًا

يَتَأْيِهَا الْذِّينَ عَامَّوْا إِذَا نَحْتَمِيَ اللَّهُمَّ نَمَّ طَلَفْتُمْ

من قبل أن تمسوكن مما أطعمه من عذاب تعذدونها

فمُتَغَيَّوْهُنَ وسَرَحُوْهُن سِرَاحًا جَيِّلًا ۴۸ يَتَأْيِهَا أَلَّلَهُمْ إِنَّا

أَحْلَلَتْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ لَّبِنَةَ عَائِشَةُ أُحُورَهُنَ وَمَا مَلَكْتِ

يُبْنِيَنَا مَا أَقَامَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَبْرَيكَ وَبَنَاتِ عَبْرَيكَ

وَبَنَاتَ حَالَكَ وَبَنَاتُ حَالَكَ اللَّهُ خَاجَّرَ مِعَكَ وَأَمَرَهَا

مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتُ نَفْسَهَا للَّهِ إِن أَرَادَ اللَّهُ يُشَنْكِهَا

خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنَيْنَ أُنَفِّطْتُمَا فَرَضِيْنَا

عَلَيْهِمُ فِي أَزْوَاجِهِم وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكِنْيَا

يَفْضُوْنَ عَلَيْكَ حَرِجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفَاٰرًا رَحِيمًا ۴۹
سورة الأحزاب - الجزء الثاني والعشرون

ملاحظة: في همزة باب اليواء، (أي: مَلَوَى، مَلَوِّي، يَنْتَوِي)، تؤوي مَلَوِّي، إغْـٰمَة تَحْقِيق في جميع هذه الأمحات قولا واحداً.

امض بالجمال وابن إسحاق وابن فرح

بداية: فرا الثلاثة بخفيض الباء، وهرمة بعدها مع قولهم القصير في المصطلح والأربعة على الابتدال مع اندفاع (أتي قلبهما الأولى وراء مسيرة)! وإدع الجاهل بهما ثمما يتم بهم الباء الساكنة التي قبلها فيها). وزيادة للمجَل وحده وحدهما ثانياً بتسهيل الهمزة المئوية مشهور.

الجاهلي: أَلَا
لا يتجأ علَّميَّهُنَّ في عتباتهنَّ ولا أبنائهنَّ ولا إخواتهنَّ ولا أبنتائهنَّ. وإنَّ اللهَ كان على كلَّ سَمُى شديدًا.

إنَّ اللهَ والملائكة، يسلطون على التَّركان يتأيِّها الذين عامِّوا صلى عليهم وسلموهُم تسليماً. إنَّ الذين يؤدون الله ورسوله، لعنهم الله في الدنيا والأيام وأعدّ لهم عدابة مهينًا. والذين يــؤدون المُؤمنين والمُؤمنات.

يغمر ما أختتمبوا فقد أحكموا بهتنِتى وأينما مهينًا يبتغِيها التَّركان، فل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين بذينين عليهن من جليلهنَّ ذلك أدنى كأن يغرن فلا يؤذين وكان الله عفوُر رَحيمًا. آنذاً لَم يَتَّزَه المُتنفِّعون والذين في قُلوبهم مرض والمَصرعون في المدينة لتحريمتك يهملهم كأن لا يجأرونها فيهم إلا قليلًا. مُلَعِّبونين أيتمنا توقيعنا أخذوا وفتينوا تقتيلوا ستة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجده في سوى الله تبديلاً.
سورة الأحزاب - الجزء الثاني والعشرون

صحح الجمال وابن إسحاق وابن فرح

يَسْتَلَقُ اللَّاتِسُ عَنِ السَّاعَةِ فَلِئَامَ عَلَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيَكَ
لَعْلِ السَّاعَةِ تَصْحَبُ قَرْبًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعِنَّ الأَكْفَرِينَ وَأُعَدَّ
لَهُمْ سَعْرًا ۚ خَلِيَّينَ فِيهَا أَمْدَادًا لَا يُجَدُون وَلَيْبًا وَلَا نَصْرًا
يَوْمَ تَقَلِّبُ وَجُوْهُهُمْ فِي الْجَهَّالِ يَفْتُولُونَ يَلِينُتُنَا أَطْعِنَّا اللَّهَ
وَأَطْعِنُّا الرَّسُولَ ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْعِنَّا سَادَتَنَا وَكُبْرَائِنَا
فَأَوْضَلُّوْا الْسَبْيَلاً ۖ رَبِّنَا أَتِهِمْ ضَغْقَيْنِ مِنَ الْعُجُّدِ
وَأَعْنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ە يَتَأَبَّنُهَا الْدِّينُ عَامَّنْوَا لَا تَطْعُوْنَّا كَالَّذِينَ
عَاذَوْا مُوسَى قَبْرًا بِهِلِّ اللَّهِ مَسَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا
يَبْتَأِيُّهَا الْدِّينُ عَامَّنْوَا أَنْفُوْنَأَ اللَّهَ وَقُولُوا قِوْلًا سَيِّدًا ۚ يَصْلِحُ
لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَيَغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَمَنْ يُبِعْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ
فَقُدْ فَازَ فُؤُودًا عَظِيمًا ۚ إِنَّا عَرَضْنَا أَلْعَمَانيَّةً عَلَى الْسَكَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجَهَّالِ قَابِثَينَ أَن يُجِيلُنَّهَا وَأَشْتَفَقُّنَ مِنْهَا وَحَمِلُهَا
الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلْمًا جَهُولًا ۚ لَيُّعْدِدُ اللَّهُ الْمُتَّقِينِ
وَالْمُتَّقَينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ لَيُنَزِّبُ اللَّهُ وَيَجْعَلُهُمُ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفَّوًا رَحِيمًا
‫ا‬

‫ا‬

‫رة‬

‫ـ ا‬

‫ءا‬

‫ا‬

‫وا‬

‫ـــــــــــــ‬

‫ا‬

‫ون‬

‫إ‬

‫ء‬

‫ا‬

‫ق‬

‫ل وا‬

‫ا‬

‫إ‬

‫ا م‬

‫ق وا‬

‫}‪{‬‬

‫ْ‬
‫چ َو َ ٱچ معا‬
‫ٕسﲀن الهاء لجﲈل وان فرح فقط‬
‫فقط ‪ ،‬و ٔما ا ن إﲮاق فل س ﰲ‬
‫هذا الباب ﳾء ويبقى ﲆ ﰥ الهاء‬

‫َ‬
‫ٱچ ٰ ِ ُ چ‬
‫قر ٔ الثﻼثة بضم اﳌﲓ وص ًﻼ‪.‬‬

‫َ‬
‫ٱچأ ِ ٖ چ‬
‫قر ٔ الثﻼثة ب ون ﴪ بدل الضم‪.‬‬

‫ٱ ِٱ‬

‫ٱ‬

‫ِ ِ‬

‫ٱ ۡ َ ۡ ــ ُ ِ ِ ٱ ِي َ ُ ۥ َ ــ ٱ ــ َ ٰ َ ٰت َو َ ــ ٱ ۡ َ ِض َو َ ُ ٱ ۡ َ ۡ ــ ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َۡ‬
‫َ‬
‫ِ ٱ ِ ـ َ ة ِ َو ُ ـ َ ٱ ۡ َ ِ ـ ُ ٱ ۡ َ ـــ ُ‬
‫َ ۡ ـ ُ َ ـ َ ِ ـ ُ ِ ٱ ِض‬
‫ِ‬
‫َو َ َ ۡـ ُ ُج ِ ۡ َ ـ َو َ ـ َـ ُل ِـ َ ٱ ـ َ ٓءِ َو َ ـ َ ۡ ـ ُ ُج ِ َ ـ ۚ َو ُ ـ َ‬
‫ِ‬
‫ۡ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ٱ ــ ِ ُ ٱ ۡ َ ُ ــ رُ‬
‫َو ــ ل ٱ ِ ــ َ َ ــ ُ وا َ ِ َــ ٱ ــ َ ۖ‬
‫َ َۡ ُ ُ َۡ ُ َۡ ُ‬
‫َۡ‬
‫ُ ۡ َ َٰ َ َ ّ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ‬
‫ۡ‬
‫ٰ‬
‫ـ ب ـ ِ ـل‬
‫ـ ـ ور ِ ـ ِ‬
‫ِـ ِ ٱ ـ ِ‬
‫ََٓ َ‬
‫َۡ‬
‫َ َ ََ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ۡ‬
‫ُ‬
‫ٰ‬
‫ت و ِ ٱ ِض و أ ــــ ِــــ ِــــ‬
‫ذر ٖ ِ ٱ ــــ ٰ ٰ ِ‬
‫ََٓ َ ۡ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ي ٱ ِ ــــ َ‬
‫ّ ِـــــ َ ۡ َ‬
‫ٰ‬
‫ِ‬
‫و أ ــــ إِ ِ ِ ــــ ٖ ِ ـــــ ٖ‬
‫ْ‬
‫ُ ْ‬
‫َ َ‬
‫َٰ َُْ‬
‫ۡ‬
‫َ‪ٞ ۡ َ ٞ‬‬
‫ُ‬
‫ِـــ ة ورِزق‬
‫ـــ‬
‫َءا َ ُـــ ا َو َ ِ ـــ ا ٱ ٰـــ ِ ِ أو ِـــ‬
‫َ َُْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ ـــ ‪ٞ‬‬
‫َوٱ ِ ـــ َ َ ـــ َ ۡ ِ ٓ َءا ٰ ِ َـــ ُ ٰ ِ ـــ ِ أو ِـــ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ۡ‬
‫ۡ‬
‫ْ‬
‫َ ُ ــ ۡ َ ــ َ ‪ٞ‬‬
‫اب ّ ِــ ّر ۡ ــ أ ِ ــ ‪ٞ‬‬
‫َو َــ َ ى ٱ ِ ــ َ أو ُــ ا ٱ ِ ــ َ‬
‫ِ ٍ‬
‫ۡ‬
‫َ‬
‫ٓ ُ َ َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ۡ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ٓ‬
‫َ‬
‫ۡ‬
‫َ‬
‫ٰ‬
‫ٱ ِي أ ــ ِل إِ ــ ِــ ر ِــ ــ ٱ ــ و ــ ِ ي إِ ِ ــ ٰ ِط‬
‫ۡ‬
‫ۡ‬
‫َ‬
‫َو َـ َل ٱ ِ ـ َ َ َ ـ ُ وا ْ َ ـ ۡ َـ ُ ُ ۡ َ َ ٰ َر ـُ‬
‫َ‬
‫ٱ ِ ِٱ ِ ِ‬
‫ٖ‬
‫َ ۡ‬
‫ُ ۡ َ‬
‫َ‬
‫ُ َ ّــ ُ ُ ۡ إ َذا ُ ــ ّ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ‬
‫ــ‬
‫ــ‬
‫ــ‬
‫إ‬
‫ق‬
‫ــ ٖ ِ ــ ٍ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫ِ‬

‫‪428‬‬

‫إ‬

‫ح‬

‫ق‬


قرأ الثلاثة إسحاق السينين.

لا تسلهم اليوم للمجد والنهج، ولا تثنى ما ثبت في المهد والمهد لله جليل الحمامة، وجه آخر، تسهيل المجهورة الكروش، وهذا من زرادات العصر الدافعة على الضالين والركاب.

فساء إن

لا تسلهم اليوم للمجد والنهج، ولا تثنى ما ثبت في المهد والمهد لله جليل الحمامة، وجه آخر، تسهيل المجهورة الكروش، وهذا من زرادات العصر الدافعة على الضالين والركاب.

 mansa
سورة سبأ - الجزء الثاني والعشرون

مصحف الجماهير واين إسحاق واين فرح

"لاقذ كان ليساي في مسكنهم عابية جنتان عن يمين وشمال
كلا من يزق رحيما وأشكروا له بملادة طيبة ورث غفور
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العسرم وبذلتهم يذتنبهم
جنتين دوايتى أكمل حسم وأتيل وشيء من سدر قليل
دا تلك جزئيتهم بما سكنو وظل نجى إلا ألكفور
وجعلنا بنيهم وبني القرى ألي يبركنا فيها قرى ظهرة
وقد رأى فيها السيد سيروا فيها ليالي وأيامًا تمامين
فقالوا ربنا بعده بني أسفارنا وظلمنا أنفسهم فجعلنهم
أحاديت ومرفتهم كل ممثقال إن في ذلك لآيت لتك صبر
سكور ولاقذ صداق عليهم إبليس ظله، فاتباعوه إلا قريبًا من المؤمنين
وأما كان لله علية من سلطان
إلا لتعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شاك وربك
على كل شئ حفيظْ فليلدغوا اللدين زعيمان ممن دون
الله لا يملكشون متقالي دُرَّة في السماوات ولا في
الأرض وما لهه فيهما من شريك وما له من تهم من ظهير"
وَلَا تَنْفَقُواْ عَلَى الْخَيْرَاتِ عَنْ ذِيَّتِكُمْ حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ عَن فَلُورِهِمْ قَالُواْ مَا ذَلِكَ قَالَ رَبِّ ذَلِكَ الْخَيْرُ الْكَيْبِيرُ فَلْمَنْ يَقْتُلُ عَنْ أَصْلَهِ وَأَرْضِهِ فَلْيَكْفُرَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَأَنَا أَيَّاجَحُ عَلَىٰ هَدَىٰٓ أُمَّتِي فِي ضَلَâ€™لِمُّي وَإِذَا نَسَلَ عَنَّا أَجْرَمْتُمْ وَلَا نَسَل عَمَّا تَعَمِّلُونَ قَلَّ يَجْعَلُ بِيَّتَكُمْ رَّيْتَا تُفْسِحُ بِيَّتَكُمْ بِأَلْقَىٰ وَهُوَ الْفَتَاحُ أَلْقَىٰ فَلْيُؤْتِ أَرْوَاهُ الْكَيْبِيرُ بِهِ شَرَكَةٌ كَلَا بِلْ هُوَ أَلْقَىٰ الْعَرِيْبَرُ أَلْقَبَ يَجْعَلُ بِيَّتَكُمْ رَّبُّكُمْ وَمَا أَرْسَلْتُهُمْ إِلَّا كَأَمْرًا لِّلَّذِينَ بَشِّرًا وَتَنْزِيرًا وَلَعَظَ أَحْسَنَ أَمْرَ الْقَاسِ لَا يُعْلِمُونَ وَيَقُولُونَ مَثْلَ هَذَا أَلْوَادُ أَلْوَادُ كَثِيرٌ فَلْلَهَّ مَيْعَادُ يوْمَ لَا تُشْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا تَشْتَقِيمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ سَفَرُواْ لَنْ نُؤْمِنَ بِهِ ذَٰلِكَ الْقُرْآنَ وَلَا بِسُوَىٰ أَلْدَا بَيْنَ يَّدَينِ وَلَا تَرْتُمُّ إِذَا أَلْطِفَوْنَ مُؤْتِفٌ عَنْهُ فَرَأَهُمْ يُجَرِّجُ بَعْضَهُمْ إِذَا بَعْضَ الْقُولُ يُقُولُ الَّذِينَ أَسْتَطَعُوْنَ لِلْقَدِيرِ أَسْتَكْبِرُوا لَوْلَا أَنْ تَنْهَي لَكُمْ مُّؤْمِنُونَ
قال الذين أستكثروا للذين أستضضععوا أحقن صدى نصمم عن الهدى بعد إذ جاءهم بل كنتم محجريم وقال الذين أستضضععوا للذين أستكثروا بل مكَّر لله قالوا إنهما إذا استعذرا وجعلنا الهدى في أعتاق الذين حفرناه هل يجبرون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرينة من نذير إلا قال مترفوهنا إنهما ما أرسلنا به فعلفرون وقالوا نحن أغطر أموالنا وأواليدا وما تحسن بمعدبين قل إن زمبي تبسُّط الرزق لمن يشاء ويقدر وليجن أصحرا التباس لا يعلمون وما أموالهم ولا أولادهم بإني نقرطيهم عبديا زلفهم إلا من عاقم وعيم صحيحا فأولئك لهم جزاء الصعف بما عملوا وهم في الغرفة ومانون والذين يسعون في عافييتهم معجزين أولئك في العدد محدودون قل إن زمي تبسُّط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أفنفتم من شيء فهم مجاففة وهم خيمر الآلزنين
سورة سيا - الجزء الثاني والعشرون

مصحف الجمال ابن إسحاق وإبن فرح

وقا الثلاثة باللؤلؤ بدل الباب فيها.

(1) فقال عيسى بن إسحاق

التلاجة على: تسجيل الهمزة الأولى، ولا يحفي ما في الهم ويزيد للحجاز وحده.

وجه آخر: تسجيل الهمزة الثانية كورش.

وهذا من زوايا العصر البعيدة على الصغرى والكبير.

(2) أحيام

التلاجة على حذف الباب وصلاة وأوصا

(3) فوى وهو

بالإسكان الباب للحجاز وان فرح فقط.

فوقع، وأما ابن إسحاق فليس له في هذا الباب شيء، ويجب على خصم الباب.

(4) نصيرة

من جنباً إلى جنب هو إلا أدنى أنهما بيبين بعد عداب شديد.

قل ما سألفهم من آخر: فهو لحتم أن أجري إلا على الله وهو على

كل شيء وشهيد. قل إن رفيق قد أخذ علل المغيب.
سورة فاطر - الجزء الثاني والعشرون

护照 الجمال وابن إسحاق وابن فرح

قُرِّ رَبِّيُّ فِي الْيَوْمِ الْأَخَرِ

فَلَّ جَاءَ أَحْقُقًّا وَمَا يُبْدِئُ الْبَطْطِلَ وَمَا يُعِيدُ ۖ قَالَ إِنَّ صَلَّتُ
فِي أَيْمَا آمَنْ عَلَّ الْبَعْثِيَةَ وَإِنَّ الْهَيْثُرَةَ فِي مَا يُؤْجِرُ إِلَّا رَبِّيُّ إِنَّهُ
سَمِيعُ قَرْيَّةٍ ۖ وَلَوْ نَزَّلَ فَإِذْ قُرِّعَهُ فَإِنَّ قَوْتُ وَأَخْذُوا مِن
مَكَانٍ قَرْيَّةٍ ۖ وَقَالَ عَلَى أَمْنًاٍ بِهِ وَأَلَّا يُلْتَقَىُوْنَ مِن
مَكَانٍ بَعِيدٍ ۖ وَقَدْ صَفَرَوْا بِهِ مِنْ قَبْلِ وَيَقْضُفُونَ
بِأَلْعَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ۖ وَجِبَلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يُشَكِّهِنَّ
كَمَا فَعَلَ بِأَشْبَاهِهِمْ مِنْ قَبْلِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَابَاءٍ مُّرِيبٍ ۖ

شَبَاءٌ مُّرِيبٍ

بِنَمِيَّ اللَّهِ الْرَّحْمَٰنِ الْرَّجِيمِ

اتَّجَهَّدُ لِلَّهِ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلُ المَلَائِكَةَ رَسُالًا أُولًا
أَجْنِحَةَ مَنْتَجِيَ وَكَذَٰلِكَ وَرُبْعٌ يَرِيدُ فِي الْخُلُقِ مَا يَشَاءُ إِلَّا رَبِّي
قَدْرِي ۖ مَا يَقْتَحِلُ اللَّهُ لِلَّدَاسَ مِنْ رَحْمَةِ قَلَا مُمَسَّكَ لَهَا
ۖ وَمَا يُمَسَّكَ قَلَا مُرَسِّلٌ لَهُ مِنْ بَعْذَيْهَا ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْخَمِيسُ ۖ بِيَاهُبَا
الْمَلَائِكَةَ أَذَكَّرُوا بَعْضَهُمْ عَلَيْهِمْ هَلَّ مِنْ خَلْقِ غَيْرِ اللَّهِ
ۖ يَبْرِقُضُمُّ مِنْ السَّمَاءَ وَالأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَلْهَيْنِ تُؤْفَكُونَ
وَإِنْ يُحَدِّثُواْ قَدْكَذِبْتُ رَسُولُ مَنْ قَبْلِكَ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُ الأَمْوَرُ يَتَأَقْدِرُواْ آَلِهَةَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا فَلَا تَعْرِثُواْ أَحْيَاةَ الْأَمْرِيَّةَ الأَنفِيَّةِ وَلَا يَعْرُجُواْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ الْمُسْتَبَتِنَ لَعَدْوُ فَأَتْجَذَّبُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُونَ جَبَّةً لَّيَكُونُواْ مِنْ أَضْحَحٍ السَّعِيرِ أَلَّذِينَ صَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٍ وَأَلِّذِينَ غَيْبُواْ وَعَمَلُواْ الْصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأُجُرٌّ كِيْبِيرٌ أَقْمَنَ زُيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فِرْعَاءَ حَسَنَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مِنْ يَشَاءَ وَيَهْدِى مِنْ يَشَاءَ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٌ إِلَّا اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصِرُّونَ وَاللَّهُ أَلَّذِى أَرْسَلَ أَلْيَعْرِضُ فَتَشَيْرُ سَحَابًا فَسَقَطَتْ إِلَى بَلَدٍ مَّيْيَاتٍ فَأَاخْتَبَرُواْ بِالأَرْضِ بعْدَ مَوْهُبَةٍ كَذٌّكَ الْعُتُورٌ مِنْ كَانُ يُرْبِدُ الْعُرُقَ فَاللَّهُ أَعْرِقُهُ جَعِيعًا إِلَّاٰ تَضَعَّكُمْ أَلْكَطَبَ وَأَعْمَلُ الْصَّالِحَ يَرْفَعُهُ وَأَلَّذِينَ يَمْكُورُونَ الْسَيِّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكَرُ أَوْلَيْهِكَ هُوَ يُبْسُرُ وَاللَّهُ خَلَقَ مِنْ تَزَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْقَةٍ ثُمَّ جَعَلَهُ أَرْضًا وَمَا تَحْيَلُ مِنْ أَنْتَيْ وَلَا تَصِّعُ إِلَّا يُعْلِمُهُ وَمَا يَعْصُرُ مِنْ مُعَرَّضِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عَمَرِهِ إِلَّاٰ فِي كَثْيَةٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يُبِيبُ
سورة فاطر - الجزء الثاني والعشرون

وما يستوى النجاة هُنَّ هُنَّ عَذَّبُ فِرَاتٍ سَيْبَغَ شَرَابَةُ. وهَدَا
ملعُو أُجَاجٍ وَمَنْ كَيْلَ أَتَشَلَّوْلاً حَتَّى تَضَرَّبُوا وَتَمْسَكْنُونَ
جَلْيَةً تَلْبِسُونَها وَتَرَى النّقُلَ فيِهِ مَوَآجَرٍ. لَيْبَغْوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَظَمَ تَمْسَكْنُونَ يُبِلِجَ آنِيلَ فيِ النَّيْمَ وَيَبِلِج
النَّيْمَ فيَ آنِيلَ وَسَحْرَ النَّمْسُ وَالْقَمْرُ كَيْمَرَيْنَ
لَأَجْرِ مُسْمَيْنَ دَأْيَمَتْهُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ النَّمْسُ وَالْقَمْرُ
تَدْعِنُونَ مِنْ دُونَهُ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْبِيْرٍ. فَإِن
تَدْعُوهُمْ لَا يَتَسَمَّعُوا دُعَاءَهُمْ وَلَوْ سَيَعُوا مَا أَسْتَجَاوْا لَحَتَّمَ
وَيَبْحَبُ الْقَيْسِيْمَةَ يَمْتَعُونَ بِهِ خَيْرٍ وَلَا يَدْعُونَ مِثْلَ خَيْرٍ
يَتَقَلَّباً كَأَنْ قُلُوبُهُمْ إِلَىِ اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْقَيْسِيُّ
الْخَيْبَةُ ۚ إِنِّي لَيَتَسَأَلُ يَدْهَبُونَ وَيَتَأْتِيَ خَيْلٍ جَدِيدٍ
وَمَا ذَاكَ عَلَى اللَّهِ يَعْرِيْسُ ۚ وَلَا تَعْرِيْسُ وَأَزْرُ وَأَرْذُ أَخْرَىٰ وَلَن
تَدْعَ مُتَقَلِّبٍ إِلَى جَلِيْهَا لَا يَحْمِلُ مَنْهَا شَيْءًا وَلَوْ كَانَ ذَا فَرْزَٰٰيْ
إِنَّمَا تَسْلِرُ النَّفْسُهُمْ وَتَجَشَّوْنَ رِبْطَهُمْ بِالْعُيْنَ وَأَقَامُوا الْصَّلَوَةَ
وَمَنْ تَمْرَكُ فَإِنَّمَا يَتَمْرُكُ لِتَفْقِيْهَةِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصْبُورُ. ۚ
سورة فاطر - الجزء الثاني والعشرون

ومَا يَدْسُوْتُ الْأَعْمَىَ وَالْبَصِيرُ وَلَا الْقَلِّ وَلَا الْحَسَرُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أُنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ يَأْذَبُهُ وَيُدْمِجُهُ وَيَأْعِجَابُهُ

الْجَبَّاءُ هُمُّ الْأَرْجَاهُمُ وَرَتَّبَلَهُمْ بِالْبَيْنَتِ وَبِالْزَّوْرِ وَبَالْكَتْبِ

الْمُنْبِرَ أَذْهَبْتُ اللَّدِينَ سَقَرَكُوا فَكُفُّيْنَ كَانَ تَسْكِيرَ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْتَهُ مِنْهُ فَاَحْتَمَلْتَ وَتَعَلَّمْتَ

وَزُرَاعْتَ مَعْلُومَةً وَمِنَ النَّاسِ وَالْمَّلَآئِكَةِ وَالْأَنْجَمَ مُخْتَلِفَ أَلْوَهُمَا

وَغَرَابْيَبَ سَعْوَدٌ وَمِنْ الْمَلَآئِكَةِ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ مُخْتَلِفَ أَلْوَهُمَا

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ اللَّهَ يُثْبِتُ اللَّدِينَ وَيُأْمَرُونَ مَعْلُومٍ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مَا رَزَقْنَهُمْ سَراً وَعَلَانِيَةً

يُرْحِبُونَ بِتَجَزِيَةٍ لَّهُمْ بِثَلَاثِينَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَضْلَانِهِ يُعْقِبُهُمْ وَيَتَّبِعُهُمْ عَذَابَ الْكَبِيرِ
سورة فاطر - الجزء الثاني والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

والَذِينَ أُوحِيَتَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابِ هُمُ أَخْيَاءُ عَلَىٰ الْأَرْضِ بِمَا بَيِّنَ يَدُوْنَى إِلَى اللَّهِ يَعِبَادُهُمْ حَيَّرُ بِصَبْرٍ ۖ فَمَّا أُرْزِقْتُمُ الْكِتَابُ ۖ الَّذِينَ أُصِفَّتْ تَحْتَهُمْ مِنْ عَبَادَتِهِمْ فِي مَرَضَاتِهِمْ وَمِنْهُمْ ۖ وَمَنْ قَلِصَّتْ وَمَنْ كَسَبَ ۖ سَابِقُوا بِالْحَيْثَرَتِ يَنْتَهُو إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ۖ الْفَضْلُ الْكِتَابُ ۖ جَنْتَ عَذَابِ يَدْخُلُونَهَا يَحْلَوْنَ ۖ فِي هَذهِ مِنْ آسِا وَمِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلَؤٍ وَلِبَاسَهُمْ فِي هَيْهَارٍ ۖ وَقَالُوا أَخْمَدْنَ بِلَهِذِهِ أَذْهَبْ عَنِّي أَحْزَنَ إِن رَبِّي لَعَفَّٕۚ ۖ شَكُورٌ ۖ أَلْدِى أَهْلُ الْقَمَطْأَةَ فِي قَضَائِهِ لَا يَمْسَّا ۖ فِي هَذَا نَصْبٍ وَلَا يَمْسَّا فِي هَا لُؤْلَؤٍ ۖ وَالَّذِينَ ظَفِرُوا لِلْهُمْ ۖ ذَا جَهَنَّمَ لَا يُقَضِّي عَلَىٰهُمْ فِي مُثْوَا وَلَا يُقَسِّط عَنْهُمْ مِنْ عَدَاءِهِمْ كَذَٰلَكَ تَحْيَى كُلُّ گَفُورٍ ۖ وَهُمْ يُضْطَرَعُونَ ۖ فِي هَذَا رَيْبًا أَخْرِجَهُ تَعْمَلُ سَلِيْحًا غَيْرَ أَلْدِى كَنَا نَعْمَلَ ۖ أَوْ لَمْ نَعْمَلْ ۖ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مِنَ تَذَكُّرٍ وَجَاهِدُ أَّلَّذِينَ قُدُرُّوا فَمَّا لِلْقَيْلِ ۖ وَأَلْدِى ۖ إِنّ اللَّهِ عَلِيمُ ۗ عَلِيمُ الْأَسْمَارِ وَالْأَرْضِ إِنّهُ عَلِيمُ ۖ ۖ ۖ
سورة فاطر – الجزء الثاني والعشرون

هُوَ الَّذِي جُعِلَ خَالِثِيْفٌ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ صَفَّرَ فِيْهِ صَفَّرَهُ
وَلَا يَزِيدُ الْكَنْفِيْنَ صَفَّرُهُمَّ عَنْ رَبِّهِمْ إِلَّا مَنْ أَذَىُهُمْ وَلَا يَزِيدُ الْكَنْفِيْنَ
صَفَّرُهُمَّ إِلَّا حَسَرًا فَلَٰكَنَّهُمُ شَرَّكَاءُ حُكْمٍ أَلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ أَزْوَاجًا مَا خَلَفَوْا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ بِذَاتٍ يَدْرُكُهَا فِي الْسَّمَوَاتِ
أَمْ عَائِشَتُهُمْ كَتَبَتْهُم عَلَىٰ نَيْسَتٍ مَّنْهَا بَلْ إِنَّهُمْ يَعْمَلُونَ
بَعْضَهُم بَعْضًا إِلَّا عُسْرُواٰ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ يُمِسِّكُ الْسَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولُ وَلْيَلْنَ رَأِيًا إِنَّ آمَّسَكُهَا مِنْ أَحَدِهِنَّ بَعْضَهَا
إِنَّهُ كَانَ خَلِيْمًا غَفُورًاٰ ثُمَّ أَقْسَمْتُمْ بِيَدَ اللهِ جَهَدَ أَيْمِدُهُمْ لَيْسَ
جَآءَهُمْ نُذِيرُ لَيَكُونَ أَهْدَى مِنْ إِخْوَةِ الْأَمْمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نُذِيرُ
مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًاٰ اسْتَكبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكَرُوْلَسَيْنِ
وَلَا يَجِبُنَّ الْمَكْرُ الْأَلْسَيْنِ إِلَّا يَأْهُلَهُ فَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَّا سَبِيلُ
الْأَوَّلِينَ قُلُّنَّ نَجِيدُ لِسَبِيلِ اللَّهِ تَبَيَّنَلَوْا وَلَنْ نَجِيدُ لِسَبِيلِ اللَّهِ تَحْوَيْلًا
۶۳ أَوْ لَمْ يَسْمَعُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيْقَةُ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشْدَدَ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَجِّرُهُمْ مِنْ شَرٍّ
فِي الْسَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدَرِيًاٰ
سورة يس - الجزء الثاني والعشرون

وصفت الجماع وابن إسحاق وابن فرج

ولو يأخذ الله الآناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولعصر يُوحِرهم إلى أجل مسمى
فَإِذَا جَآءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يَعْبَدُهُ بِصَبْرٍ

الثلاثة على عظمة الهداة الأولى، وتحت لغته ما في مقدم البيت، ويزيد للجال
وحده وجه الثاني: هو تسهيل الأسرة الثانية
كصوره مع فصول القرآن في المفصل له

فَإِذَا جَآءَ أَجْلُهُمْ

لا يعدوا من المدن الأخير رأس
آية في غياب ممدوحة لل последние

فَإِذَا جَآءَ أَجْلُهُمْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمٰن الرَّحيم

۱٠ وَلَبَنَتُوْيَجُدُّ الْلَّهُ الْآَنَاسَ بِمَا كَسَبَّبُواَ مَا تَرَكَ عَلَى

۱١ وَعَرَبَ النَّعْمَانُ الْأَحْكَمُ ۡيُنَبِّئُ لِيَّنَّ الْمُرْسَلِينَ ۡعَلَى

۱٢ صَرْطٍ مُسْتَقِيمٍ ۡيُنْزِيلُ الْأَعْرَابُ السُّجْرِيَّ ۡيَنْبِدُ قُوَّمَ مَا

۱٣ أَنْذِرْ عَبْدَكَ رَبَّكَ فَهُمْ غَفِيلُونَ ۡلَقَدْ حَكَّا الْقُوْلَ عَلَى أَشَدَّهُمْ

۱٤ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۡإِذَا جَعَلُونَا فِي أَعْقَبَتِهِمْ أَعْلَمَا فَهَيْنَ إِلَى

۱٥ الْأَدْمَقِانَ فَهُمْ مُخْصُونُ ۡوَجَعَّلَنَا مِن بَيْنِ آيَتِيْنَ سَدًّا

۱٦ وَمَن خَلَفُهُمْ سَدًّا فَأَعْقِبْتَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۡوَسَاءَ عَلِيْهِمْ ۡأَنۡذَرۡنِيَّ ۡأَمَّلَ تَنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۡإِنۡمَا تَنْذِرُ

۱٧ مِن أَيۡنَآ عَلَى الْذِّكْرِ وَحَسَبِ الْرَّحْمَنِ ۡيَعِبُدُ يَنۡضَحْرُ ۡبِمَعۡفُورٍ

۱٨ وَأَجْرُ کَرِيمٍ ۡإِنَّا نَخۡفِينَ لِنُعۡقِدُنَّ نَجۡمٍ وَنَصۡلُبُ

۱٩ مَا قَدَّمۡنَا وَأَنۡمَرۡنَهُ وَكَلَّمۡنَا أُحۡضِيَّتۡنِهِ فِي إِمَامٍ مُّبۡيِّنٍ
ولا أضرب لئهم مثلاً أصحب أهل الذرية إذ جاءهما الرسلون
إذ أرسلنا إليهم أنتين فكذبوهما فعزمت من قالتوا إننا
إليكم الرسلون قالوا ما أناشيم إلا بشر مثلكم وما أنازل
الرعد من شئ إن أنت إلا تصديبون قالوا ربنا يعلمنا إننا
إليكم الرسلون وما اعيتنا إلا ألبس الله المبينين
قالوا إننا نظورنا يحكم بين لين لمشهوا لرجلين
ويل أنتم قوم مسركون وجاء من أقصى الدنيا رجل
يسعى قائل يقحم أثيوبوا الرسلين أتخذوا من لا
يتشكلهم أجرًا وهم مهتدون ومالي لا أعبد الله الذي
فظيرن وإليه ترجعون أتخاذ من دونه ظلماً فإن
يردن الرحمن بضيق لا يعنى عني شقعتهم شيئًا ولا
يمقدون إلى إذا أتينا ضائل ميسيم إلى امننت
برضحك فأستمعون قائل أدخل الله جنبته قال يتأليف قوم
يعلمونون بما عجز لي زين وجعلني من المتكربين

الله عند الام لا ين أحساق
صلاة الله على الثلاثة
الختلف

سورة يس - الجزء الثاني والعشرون

الثلاثة

قرأ الثلاثة نسخة المرة الثانية
مع إدخال ألف فصل بمقدار ثلاث حركات

الثالثة

قرأ الثلاثة نسخة المرة الثانية
مع إدخال ألف فصل

الثالثة

قرأ الثلاثة نسخة المرة الثانية
مع إدخال ألف فصل

الثالثة

قرأ الثلاثة

441
سورة يس - الجزء الثالث والعشرون

وما أنزلنا على قومه من بعده ممن جندت من السماوات وما كنت إلا صبيحة واحدة فإذا هم خنددون يحشرون على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كأنوا نرى

يستهرونون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كله لمن آتيت لأنيت أحيينها وأخرجتنا منها حبًا قينة يتأللون جعلنا فيها جملت مين نخيل وأعتب وفجرونا فيها من أنجلون ليبأطلوا من ثمره وما عديلته أيديهم أفلالأ يسكنرون سحّبنا الذي خلقت الأرواح كلها وما تثنيت الأرض ومن أسفلهم وهم لا يعلمون وإن أية لهم أيّن تسليحو منه الجهار قاذا هم ظلمون والقمعن تجري لمستقرًا لهًا

دابق تفدير العزيز العليم و التفصر قدرتهم منزلًا حتي غاد كأن خرجون القديم لا السحّب يتبيني أنها أن تدرك القمس ولا الأبل سابق ألتنهار وكل في ذلك يصبحون

 ана

وايتم

وايتم

قالوا

قالوا
سورة يس - الجزء الثالث والعشرون

وصفتهم: 6

في عين ال时代 باتب بدركم
 وكسب الناس والنساء.

 ofreceعون 11

قرأ نافع جميع بنحد.

الخلاف بين طرفين الرؤى في إلقاء
حركة الدماء أو اتصالها.

وهنا قرأ الثلاثة إخفاء حركة الدماء.

والمصطلح بالإسكن.

قوه عونًا هذا 13

قرأ الثلاثة بلا سكت.

443
سورة يس - الجزء الثالث والعشرون

إِنْ أَنَّمَا أُعِيدُ إِلَيْكَ آيَاتٍ مَّنْ هُمُّ وَأُرْوَّاهُمُ
فِي ظَلَّةٍ عَلَيْهِمْ عَالِمُهُمْ وَمَّنِّيٍّ
مَا يِدْعُونَهُ سَلَّمُ قَوْلًا قَوْلٍ رَّحِيمٍ وَأَمَّنَّهُمْ
أَيِّهَا الْمُجُرُمُونَ أَلْمَ أَعْهَدْ إِلَيْهِمْ يَنْتَبِعَ عَادَمْ أَنَّ
تَعْصَبُوا إِلَى الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَعَظِيمٌ عَدُوُّ مُّهِينٍ وَأَنَّ
هَذَا صَرَّاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أُسْتَرِخَ مَنْحِي عِجْلًا كَبِيرًا
أَقْلِمْ تَجَلَّوْنَ أَتَجَلَّوْنُ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كَسَّمَ نُوعَدُونَ
أَصِلُّوهَا آيَةً يَمَا كَسَّمَ تَجَلَّوْنُ آيَةً مَّنْ خَلَقُ
عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتَحْكِيْمًا أَيْدِيهِمْ وَتَفْصِيلًا أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانَ
يَصِبُّونَ وَلَوْ ذَهَّبَ إِلَى عِبَادُهُمْ عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُوا
الضَّرَّارَاتِ فَأَنَّ يَبْصِرُوْنَ ولَوْ ذَهَّبَ إِلَى مَسْحُوْنَ
عَلَى مِكَانٍ تَجَلَّوْنُ أَسْتَتَطَّعُوا مُضْمِيًا وَلَا يَتَجَلَّوْنَ
وَقَمنَ تَعْمِرُونَ تُنْكِبُهَا فِي الأَحْيَاءِ أَفْلَا يَتَجَلَّوْنَ وَمَا عَلَّمَهُمْ الْشَّيْطَانُ وَمَا يَنْبِعُ لَهُ إِنَّهُ إِلَّا ذَكْرٌ وَفَرَزٌ مُّيَسِينٌ
لَيَبْنَٰذُرُ مَنْ كَانَ حَبًّا وَيَجْعَلَ الْقَسَولِ عَلَى الْكُفَّارِينَ
سورة يس - الجزء الثالث والعشرون

اور لم ترنا آنا خلقنا لهم من عجلة نستعبان أنت تعلمهم كيف أصلوا وهم من عجلة لعلهم نصرفون لا يستطيعون تضرهم وهم جند حصررون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يغلبون أو لم يضر الإنسن أننا خلقنه من بطقة فإذا هو خصبهم مبين وضرب لنا مسكا وتسبح خلقته قال من يلقي العظيم ونبني فقل يجيبها اللذي أنشأها أول مرة وهر بجعل خلق عليم اللذي جعل لفضبه من الشجر الأخضر نازرا سادا نفسه وعضون وانه من حلق العليم

بقدر على أن يحلف منهم بن وهر الحلق العليم إنما أكره إذا أراد شيا أن يفول له صن يفكرون فسبيعن اللذي بيده ملكون كل شيء وكل له يرجعون

فارا الثلاثة بضم اليم وكسر الزوم

إسكان الله للجاهل وابن فرح فقط وانما ابن إسحاق فليس له في هذا الباب شيء وبقى على كبر الله

فالتلك وانتسب خلقته قال من يلقي العظيم ونبني فقل يجيبها اللذي أنشأها أول مرة وهر بجعل خلق عليم اللذي جعل لفضبه من الشجر الأخضر نازرا سادا نفسه وعضون وانه من حلق العليم

بقدر على أن يحلف منهم بن وهر الحلق العليم إنما أكره إذا أراد شيا أن يفول له صن يفكرون فسبيعن اللذي بيده ملكون كل شيء وكل له يرجعون

هذه الأشياء ذات كرم
سورة الصفات - الجزء الثالث والعشرون

فيهم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على من اتبعهم من التلاميذ ذُکْرَاهُم
إن الله يهدي الذين يؤمنون بالله وملائكته و الرسل و 일이ليمهم
الأمم ويثبت عدهم لنصفهم وнибудوفهم من كل شيء مارون لا يسلمون إلى الحلف الأعلى ويقدفون
من كل جانب دخورا ولهنم عذابا واصبع إلا من خطف
أخففة فتأتبغ، شهاب نافب فأسفتينهم أههم أشد خلقا
أم من خلفنا إنا خلقهم من طين لا زيت بل عينت
ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا عائمة يسنجهرون
وقالوا إن هدى إلا سحر مبين أعدها متنا وكنتم تزابا ومعطهما
أءنا لمبعوثون أم أو عابوتنا الأولون قل شعكم وأنتم دخرون
فإنما هي جزيرة واحدة فإذا هم ينبضرون وقالوا تبديلنا هذاؤ
يتوب الديني هذاؤ يصلي الفضل الذي كتببه نصذيون
أخشعوا الذين ظلموا وأزوجهم وما كانوا يعبدون من دون
الله فأهدوه إلى سرط الحجيج وقفوه إنهم مسؤولون

446
ما لَآ نَأَصْرُونَ بِهِمْ أَلَّمَ آپِ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بِعَضُّهُمْ
على بِعَضُّ يَسَاءَ لَوْنَ قَالَوْا إِنَّكُمْ كَتَبْتُمْ نَأْتُوُنَّا عَنْ آپِيْنَ
قَالُوا بِلَّمْ تَسْتَجِبْ أَوْمِيْنِنَ وَمَا كَانَ أَنَا عَلِيَّسُ مِنْ سَلَفِيْنَ
بِلْ كَتَبْنَ قُوَّمٌ طَيْفٌ قَلِبُ عَلَيْهِمْ قُوَّةً رَيْسًا إِذَا لَآ أَلِقُونَ
فَأَعُوْتُمُ نَكُونُ إِنَّا كَانُوْنَ قَالُوُنَّ يَوْمَيْنَاتُمُ في الْعَذَابِ مُشَتَّرُونَ
إِنَّا كَذَا لَكُنَا نَفَعْ بِالْمُجَرِّمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَبَلْ لَهُمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّهُ بِكُلِّ مَا كَانُوْنَ الْمُعْلُومُ
يُتَشَاعِرُ قَبْطُونُ بَلْ جَآءَ يَأْخُذُ وَصَدَّ الْمُسْلِمِينَ إِنْ كَتَبْ
لَآ أَلِقُوا الْعَذَابَ أَلِيمَ وَمَا تَجْرَوْنَ إِلَّا مَا كَتَبْتُمْ تَعُمُّدُونَ
إِلَّا عَبْدَ إِلَّهَ الْمُخْلَصِينَ أُوْلَٰٓيْكُ لَهُمْ رَزْقُ مَعْلُومٌ
فَوَكَّاهُ وَهُمْ مُكَرِّمُونَ وَهُمْ مُكَرِّمُونَ فِي جَنْبَتِ الْخَيْمَةَ عَلَى سُرْرٍ مُتَقَبَلِينَ
يَطَافُ عَلَيْهِمْ بِجَهَلٍ مَنْ مَعْيِنٍ بَيْضَاءَ لَّهُ لِلْمُشْرِقِينَ
لَا فِي هَٰذَا عَوَّلَ وَلَا هُمْ عَنْهَا يَزَكُّوُنَّ وَعَنَّهُمْ قَضَرُّ
الْأَظَرَفَ عَيْنٍ كَأَنْهَنَّ بَيْضُ مُكَرِّمُونَ فأَقْبَلْ بِعَضُّهُمْ عَلَّ
بِعَضُّ يَنَسَأَلُونَ قَالُ الْقَيِّمُ سَنُنُهُمْ إِذًا كَانَ لَيْ قَرِينٍ
سورة الصفات - الجزء الثالث والعشرون

 وغيرها بالقسام: 448

فرأ الثلاثة بتسهل اللفظة الثانية
مع إدخال اللف الفصل
بتسهار قراءة حروف

فَرَأَ النَّازِلَ مَنْ لَمْ يَكُنْ نَزِيلًا ۖ أُمَّا ذِئَبَةٌ وَكَانَ تَرَايَاهَا وَعَظَمَهَا أُمَّا
لِمُدَّنِّينَ ۖ قَالَ هُلٌّ أَنْ شَأْنُ مُظَمَّمٌ ۖ فَأَطَلَّعَ قَرْرَاهَا فِي سَوَاهَا
الجَّرِيحِ ۖ قَالَ تَأْلِيْلُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لْمُلْتَرِدِينَ ۖ وَلَوْ اجْعَلْتُ رَنْيًّا
لَكَنْتُمْ مَنْ أَحْضَرْتُم ۖ أَفَمَا تَحْبُسُونَ ۖ إِلاَّ مَوْتُهُمَا
الأَوْلِيَّةَ وَمَا تَحْبُسُونَ بَعْضَ بَعْضٍ ۖ إِنَّ هَذَا لِهِوَ الْفَضْوُ الْعَظِيمُ
لَبِينَتْ هِذَا قَلِيعُ مِنْ العَيْلَتْنَ ۖ أَذَّنَ كَبْرُ نُرْسَأَ أَمْ شَجَرَةٌ
الْقَوْمِ ۖ إِنَّهَا جَعِلَتْهَا فَنْتَهَا لِلْمُلْكِيْيِنَّ ۖ إِنَّهَا شَجَرَةٌ
تَخْرَجُ فِي أَصْلِ الْجَرِيحِ ۖ طُلِبَهَا كَأَنَّهَا رَؤُوسُ أَلْقَاطِيْهِنَّ
فِيْهِمْ لَا كُلُونَ مِنْهَا فَمَا كَلُوْنَ مِنْهَا أَطْيَلُونَ ۖ ثُمَّ إِنْ لَهُمْ
عَلَيْهَا لِقَوْيَتُهَا مَنْ خَمِيرٌ ۖ ثُمَّ إِنْ مُرَجِعُهُمْ إِلَىْ الْجَرِيحِ
إِنْهُمْ أَلْفُوْا عَبَأَهُمْ ضَالِّيْهِنَّ ۖ فَهُمْ عَلَىّ أَفْقَاهُمْ يُهْرِعُونَ
وَلَقَدْ ضَلُّ قَبِلَهُمْ أَصْحَابُ الأَوْلِيَّةِ ۖ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيْهِمْ
مُنْذِرِينَ ۖ فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ عَقْبَةُ المُلْكِيْيِنَّ
ۖ إِلاَّ عَبْدَةَ اللَّهِ الْمُخْلِصُيْنَ ۖ وَلَقَدْ نَادَأْتُ فَلْنَعْبَعْ
الْجَرِيحُونَ ۖ وَجَنَّةَهُ وَأَهْلَهُ. مَنْ أَلْكَرِبَ الْعَظِيمِ
سورة الصافات ـ الجزء الثالث والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

وجعلناه دَرِيْنَتَهُ. هَمُّ الَّذِينَ َبِالْأَخْرَيْنِ سَلَمُ
على نَوْحٍ في الطَّعِيمِ َبِإِنَّ ذَلِكَ لِتَحْيَى الْمُحْسِنِينَ َبِإِنَّهُ. مِنْ
عبادنا الْمُؤْمِنِينَ َثُمَّ أَعُرَفْنَا الْأَخْرَيْنِ َوَإِنْ مِنْ
سيِّعْتَهُ لِكَرَّهُهُ. يَقُلُّ سَلِيمٌ َإِذْ قَالَ
لَأَبيهُ وَقُومَهُ. مَعَةً تَعْبِدُونَ َأَيْفَكَا عَالِهَةٌ دُونَ اللهِ تُرْيِدُونَ
فَمَا طَلَّبْتُم بِرَبِّ الْعَلَّمِيْنِ َفَنَظَرَ نَظْرَةً في الْتَجْرُوبِ
فَقَالَ إِلَى سَقِيَّمٍ َفَقَوْلُوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ َفَرَاغَ إِلَى الْفَايْضِ
فَقَالَ أَلَا تَأْسِلُونَ َمَا لَحْمٌ لَا تَنْطَفُونَ َفَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْبًا
بِالْيَمِينِ َفَأَقَبِلُوا إِلَيْهِ تُرْفُونَ َفَقَالَ أَعْبُدُونَ مَا تَنْجُسُونَ
وَآللَّهِ خَلَقْتُهُ َوَمَا تَعْمَلُونَ َقَالُوا أَنْبَأْنَاهُ بَنِيَّتَنَا فَأَلْفُوهُ
فِي الْحَجِّمِ َقَآرَادُوا بِهِ َكَيْدًا فَجْعَلْتُهُمْ الأَشْفَلِينَ
وَقَالَ إِلَيْ ذَا ذَهَبَ إِلَى رَبِّي سَيْهِدِينَ َرَبُّ هُبْ لِمِنَ الْصَّلَابِينَ
فَبَشَّرَتهُ بِغَيْبِ خَلِيفِهِ َفَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ مُعْتَرٍّ قَالَ
يَبْسُطُ إِلَى أَرْزَى فِي الْمَسَامُ أَيْنُ أَدْجَعُهُ فَأَنْظَرْ مَثَلًا لَّهُمْ
يَبْتَبَأُ أَفْعَلْ مَا تُؤْمِرُ َسَتَجَدِيْنَّ إِنْ شَاءَ آلِهِ مِنَ الْأَصَلِّيْنَ

آَيَةٌ
فَلَا أُسَلَّمَ وَقَلَّتُ لِلَّهِينَ وَقَدْ نُذُرْنَهَا أَنْ يَمَّأَرُهُمْ ۖ قَدْ صَدَّقَتْ أَرْوَاةُ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لِلَّهُ الْبَلَّٰطِّرُ الْمَيْنِ ۖ وَقَدْ نُذُرْنَهَا بِذَٰلِكَ غَيْرِ عَظِيمٍ ۖ وَتَرَكُّنَا عَلَىٰهُ يُسَلَّمُ الْأَخْرَىٰنَ ۖ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْعِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَبَسَّرْنَهُ بإِسْحَاقٍ بِتَّيِبَةٍ مِنَ الصَّلِيَّةِنَّ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقٍ وَمُنْ ذُرِّتِهِمَا فِيْخَيْنِ وَطَالِمٍ أَسْتَفْنِهِ مِنْ أَهَمِّ مِنْ أَفْقَهُمْ وَقَوْمَهُمْ مِنْ أَلْكَرْبِ الوَظِيفَةِ ۖ وَتَسَرَّرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ مِنْ أَلْكَرْبِ الوَظِيفَةِ ۖ وَتَسَرَّرْنَهُمْ فِيْخَيْنِ وَأَفْقَهُمْ أَمْثَلَ أَلْعَنَّ مُسْتَيْنِينَ ۖ وَقَدْ نُذُرْنَهَا أَلْكَرْبِ الوَظِيفَةِ ۖ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۖ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّا نَقْلُونَ أُنْفَعْنَ بِعَالَا وَتَسَرَّرُونَ أَحْسَنَ مِنْ أَلْعَنَّ مُسْتَيْنِينَ ۖ أَلْلَهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ عَزَازَيْنَ أَلْوَاتِنَّ إِنَّهُمْ مِنْ آخِلِيَّتِنَّ ۖ آمِنَّا رَبَّكَ فِي عَجِيمٍ ۖ قَرَّاللَّهِ وَقَرَّتِهِ فِي السَّلَامِ ۖ
سورة الصفات - الجزء الثالث والعشرون

فَكَذَّبُوهُ قَبَلَهُمْ لِمُحْصُرُونَ ۚ إِلاَّ عَبْدَ اللهِ الْمُخَلِّصِينَ
وتَرَكُّنَا عَلَىٰهِ فِي الْأَخْرَىۡ سَلَّمُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ
نَجَّرَ أَهْلِ الْكَفْرِ ۖ إِنَّهُ مِنَ عِبَادِنَا ۗ وَإِنَّ لُوَّاهُ
لِيَمَنْ الأَخْرَىۡ ۖ إِذْ جَعَلْنَاهُ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۙ إِلَّا عُدْ خُورًا
فيِّ الْأَخْرَىۡ ۖ ثُمَّ دَمَّرْنَاهُمْ أَخْرَىۡ ۖ وَاتَّنُّبِمْ لَنُمُورُنَّ عَلَيْهِمْ
مُصَوْبِحِينَ ۚ وَبَالْيَلِّ أَقْلَأَ تَعَقُّبُونَ ۖ وَإِنَّكُنَّ لِيَمَنْ
المُرَسَّلِينَ ۗ إِذْ أَبَقَّ إِلَىِّ الْفُلْكِ الْمُشْعِحُونَ قَسَمَاهُمْ فَكَانَ
مِنْ الْمُحْصُرِينَ ۖ فَأَقْتَلْنَاهُمْ أَخْوَهُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۚ فَقَلَوْاْ أَنْهُ
كَانَ مِنْ الْمُسْيَبِينَ لِلَّدِيْنِ فِي بَيْنِهِ إِلَّاٰ ذَٰلِكَ مِثْقُولُونَ
فَقَتَبَتْهُ بِأَلْعَرَاءَ وَهُوَ سُقِيمٌ ۖ وَأَنَبَتْهَا عَلَيْهِ شَجْرَةً
ۚ وَقَالُواْ لِلَّذِينَ يَقْطَعُونَ ۖ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَأْمَرَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ
ۗ فَقَعَامُواْ فَمَتَعْنَهُمْ إِلَّا جَيْسٍ ۖ فَأَقْسَمْنِيْنَ أَلْرَٰبِكُمْ أَلْبَتَتْ
ۗ وَلَهُمْ الْبَيْتُۚ إِنْ هَلَكْتُنَا أَلْمَا تَلْبَثْنَا إِنْتَا وَهُمْ
شَهِيدُونَ إِنَّهُمْ أَلْغَاهُمْ مَنْ أَفْكَهُمْ أَيْفَوْلُونَ ۗ وَلَدَ
اللَّهُ وَأَنَّهُمْ لَكَذِئْبُونَ ۚ أَصْطَفَى أَلْبَتَاتِ عَلَىٰ أَلْبَتَنِينَ
سورة الصفات - الجزء الثالث والعشرون

ما لَكُمْ كيف تعكمون؟ أَفَلا تَذَكُّرون ۱۹۴ أَمْ لَكُمْ سَلَطُونٌ مُّبينٌ؟

فأُفْتُوا بِمَحِيطٍ إِن كُنْتُمُ صَدِيقينَ ۱۹۵ إِنْ رَجَعُوا بَيْنَتَهُ، وَبِيْنَ الْحَجَّةِ ضَمْباً ۱۹۶ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْحَجَّةَ إِنْ تُؤْمِرُونَ لَمْ تُحْصُروُنَ ۱۹۷ سَبَحَنَ أَلِلَّهُ عِمَّا يَصِفُونَ ۱۹۸ إِنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخَلَّصِينَ فَإِنَّهُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۱۹۹ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ يَقْتِينِ إِنَّ مِن هُؤُولَاءِ ۱۹۲۰ إِنَّا لَنَحْنُ أَلِلَّهُ ۱۹۱۹۲۱ إِنَّا لَنَحْنُ أَلِلَّهُ ۱۹۲۲ إِنِّي أَنتَ عِبَادِي الْمُخَلَّصِينَ ۱۹۲۳ فَعَشَّرُوا بِهِ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ۱۹۲۴ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كِتَابُكُمْ لِعِبَادِي الْمُرْسَلِينَ ۱۹۲۵ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ۱۹۲۶ وَإِنَّ جَنَّتَنَا لِهِمُ الْخَيْلُ ۱۹۲۷ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حَيْينِ ۱۹۲۸ وَأَنْبِرُوهُمْ فَسَوْفُ يَبْصِرُونَ ۱۹۲۹ أَفِيدَ أَنْ تَبْعَجَلُونَ ۱۹۳۰ فَإِذَا نَزَلَ يَسَاخِحُوهُمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمَنْتَدِينَ ۱۹۳۱ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حَيْينِ ۱۹۳۲ وَأَنْبِرُ فَسَوْفُ يَبْصِرُونَ ۱۹۳۳ سَبَحَنَ رَبَّكَ رَبِّ الْعَرْشِ ۱۹۳۴ عَمَّا يَصِفُونَ ۱۹۳۵ وَتَسَلِّمُ عِلْيَ الْمُرْسَلِينَ ۱۹۳۶ وَأَحْمَدُ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۱۹۳۷
سورة صـ - الجزء الثالث والعشرون

فيهم الله الرحمن الرحيم

ضـ وَّلِيُّ الْأَلْدَّارِ ذِي الْأَذْرَكُ ﷺ بِلِّ الْأَنيْسِ صَفَرُواْ في عَرَّةٍ وَشَقَايٍ ﷺ

سَخَّرَ أَهْلَكَنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ فَتاَوَّا وَلَاتَ جَيْنَ مَنْصِرٍ ﷺ

وَعَجِبُواْ أَن جَاءَهُمْ مَنِيدُ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَفَّارُ هَذِهَا سَجْرُ كَدَا بَّرُ ﷺ

أَجْعَلَ الْأَلْيَاهَ إِلَهًا وَجَدَّةٌ إِن هَذَا لَقَيْةٌ عَجَابٌ ﷺ وَأَنْطَلَقَ الْمَسْلَمُ ﷺ

مِنْهُمْ أَمْشَوْاْ وَأَصْبَرُواْ عَلٍّ الْخَيْمَةِ إِن هَذَا لَخَيْمَةٌ يُراَدِ ﷺ

مَا سَيْعَدَنا يَتَبَدَّا في الْبَلَّةَ الْأَخْرَةِ إِن هَذَا إِلَّا أَخْيَالَ ﷺ أَمْنَىْ ﷺ

عَلَيْهِ الْأَذْرَكُ مِن بَيْنَتَا بَل هُمُ فِي شَيْبٍ مِن ذَكْرٍ بَل آنَاْ يَذْوَفُونَ ﷺ

عَذَابٌ ﷺ أَمْ عِنْدَهُمْ حَزَآَيْنِ رَحْمَةٌ رَيْبُ الْأَرْضِ الْوَهْبَاتِ ﷺ أَمْ لَهُمْ ﷺ

مُلُكُ الْقَيْسَمَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلَيْزَفُواْ فِي الْأَشْبَابِ ﷺ

جَنُّدُواْ مَا هَتَلَكَ مَهْزُومُ مِن الأَخْرَابِ ﷺ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ ﷺ

نُوج وَعَادُ وَفَرَعُوْنَ دُو الأَوْتَادِ ﷺ وَقُمْ وَقُمْ لُوطٌ وَأَصْحَبُ لِسَيْكَةٌ ٌٌٌِِْ أَوْلِيَاءُ الْأَخْرَابِ ﷺ إِن كَبَّ أَكْبَّ الْأَرْسُلُ ﷺ

فَحَلَقَ عَقِبَةٌ ﷺ وَمَا يَنْظُرُ هُذَا إِلَّا صَيْحَةٌ وَجَدَةٌ مَا لَهَا ﷺ

مِن فَوَاْ ﷺ وَقُالَوْاْ رِبْتَا عَبَّالَ لَنَا قَطَنَّا قَبْلَ يَبْتُمُ الْحُسَابُ ﷺ

لا يَعْدُها السَّمِيَّةُ أَخْيَرُ رَأَيٍّ ﷺ فِي غَيْرِ مَعَمُودٍ الْلَّهُ ﷺ

قَرَى الْحَيْثِ بِمَزِيزَةٍ أَوْلِيَاءٍ ﷺ وَالْمَهْزَةَ مَضْمُومٌ ﷺ ثم قَرَى الْجَالِلَ وَحَدَّثَ ﷺ تَسْهِيلَ الْحَمْزَةَ الْثَّانِيةَ بِلا إِدْخَالٍ وَهُوَ ﷺ لِإِسْحَاقَ وَأَبِهِ ﷺ تَسْهِيلَ الْحَمْزَةَ الْثَّانِيةَ مَعِ الإِدْخَالِ ﷺ

فيهَا مِنْ الأَخْيَالِ ﷺ قَرَى الْحَيْثِ بِيَشْرَا دُونَ هَزَءٍ ﷺ وَقَرَى الْحَيْثِ بِيَشْرَا دُونَ هَزَءٍ ﷺ

الاطلاق على: تَسْهِيلَ الْحَمْزَةَ الْأُوْلِياءِ ﷺ وَلِيَتَمَّ قَصْرُ الْقُصْرِ مِنَ الْمُصْلِحِ لِيُزِيدَ الْجَالِلَ وَحَدَّثَ ﷺ تَسْهِيلَ الْحَمْزَةَ الْثَّانِيةَ مَثْلَ وَرَشَ ﷺ هَذَا مِنْ زِيَادَاتِ السَّعْرِ النَّافِعَةِ ﷺ

453
سورة ص - الجزء الثالث والعشرون

«لا تَعْجَبُوا بِالظَّابِئِينَ ۚ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخََالِقُونَ عِلَى الْإِلَيْهِ الْإِلَيْهَاءَ، ۛ وَالْهُؤُولِ الْعَظَّامُونَ عِلَى الْبَيْحَاءِ»

ـ ١٦٠

ـ ١٦١

ـ ١٦٢

ـ ١٦٣

ـ ١٦٤

ـ ١٦٥

ـ ١٦٦

ـ ١٦٧

ـ ١٦٨

ـ ١٦٩

ـ ١٧٠

ـ ١٧١

ـ ١٧٢

ـ ١٧٣

ـ ١٧٤

ـ ١٧٥

ـ ١٧٦

ـ ١٧٧

ـ ١٧٨

ـ ١٧٩

ـ ١٨٠

ـ ١٨١

ـ ١٨٢

ـ ١٨٣

ـ ١٨٤

ـ ١٨٥

ـ ١٨٦

ـ ١٨٧

ـ ١٨٨

ـ ١٨٩

ـ ١٩٠

ـ ١٩١

ـ ١٩٢

ـ ١٩٣

ـ ١٩٤

ـ ١٩٥

ـ ١٩٦

ـ ١٩٧

ـ ١٩٨

ـ ١٩٩

ـ ٢٠٠

ـ ٢٠١

ـ ٢٠٢

ـ ٢٠٣

ـ ٢٠٤

ـ ٢٠٥

ـ ٢٠٦

ـ ٢٠٧

ـ ٢٠٨

ـ ٢٠٩

ـ ٢١٠

ـ ٢١١

ـ ٢١٢

ـ ٢١٣

ـ ٢١٤

ـ ٢١٥

ـ ٢١٦

ـ ٢١٧

ـ ٢١٨

ـ ٢١٩

ـ ٢٢٠

ـ ٢٢١

ـ ٢٢٢

ـ ٢٢٣

ـ ٢٢٤

ـ ٢٢٥

ـ ٢٢٦

ـ ٢٢٧

ـ ٢٢٨

ـ ٢٢٩

ـ ٢٣٠

ـ ٢٣١

ـ ٢٣٢

ـ ٢٣٣

ـ ٢٣٤

ـ ٢٣٥

ـ ٢٣٦

ـ ٢٣٧

ـ ٢٣٨

ـ ٢٣٩
وما خلقنا السماوات والأرض وما بنيتما بنطلا ذلك ظن الذين حقروا قولهم لذين حقروا من النجاة أم تجعل الذين عادوا وعملوا الصالحين كالمفسدين في الأرض أم تجعل المفسدين كالفجأر كتب أنزلته إياك مبتراك آمين دبرها علينا وليتدرك أولاً الألبس ووهبنا لداود صلى الله عليه وسلم فقلاً إلى أحبب حب أحبب عن ذكر زمان حتى توارث بالحيجان ردوها على قطيف مشهقا بالسوق والأعناق ولقد فتقنا سليمان وألقينا على كريسيه جسدا تم أتاد قال ربك أفضل لي وذهب لي ملكا لا يSTYLEHENك لأحد من بعدي فإنك آدم أولئك قسحنا له الزين تجري بأمره رجاءً حيث أضاب والشيكطين كل بحثاد وعوضاً وعشرين مقرين في الأصقاء هذاد عطاؤنا فأمنت أو أميسك بغير حساب وإن له عندنا لزنفي وحسن مقاب وذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربة أتينا مسني السجطن بنصب وعداب أركض برجلك هذاد معتسل بارد وشراب
سورة ص - الجزء الثالث والعشرون

وَوَجَّهْتُهُ لَهُ أُهْلَهُ، وَمَنْ أَقْصَرَ فَتَكُونَ مَنْ أَقْصَرٌ لِأَوْلِي الْأَلْبَابِ

وَجَدْنِي بَيْنَ دَيْنِي ضَعْفًا قَأَضَبَ بِهِ، وَلَا تَفْتَحْ لَيْتَ أَنَا وَجَدْتُهُ صَابِرًا

بِعَمْ أُحْدِتْ إِنَّهُ أَوْاَبُ ۚ وَأَذْكُرْ عَبْدَانَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَيَغَفِّرَ وَيَغْفِرُ

أَوْلِي الْأَيْتَامِ وَالْأَبْصَرِ ۚ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بَيْنَ الْحَيَاةِ الْأُخَرَ

وَأَنْهَاهَا لِمَنْ الْمُضْطَقَفِينَ الْأَخَيْرِ ۚ وَأَذْكُرْ

إِسْمَعِيلَ وَإِلْيَاسْعُ وَذَا الْكَفُّالِ وَكُلّ مَنْ الْأَخَيْرِ ۗ هَذَا ذِكْرُ

وَأَنَّ الْمُضْطَقَفِينَ خَسِّ مَقَابٍ ۗ جَنَّتُ عَدْنٍ مُقَطَّحَةً لِأَهْلِ الْأَبْوَابِ

ۚ مُتَكَيِّدِينَ فِي هَيْبَتِهِ يَقْرَعُونَ فِي هَيْبَتِهِ كِبْرَةً وَشَرَابٍ

ۚ وَعَدْنَهُمُ الْقَصْرُ أَطْرُفُ أَشْرَبٍ ۗ هَذَا مَا يَوْعَدُونَ لَيْوَمِ

الْحَيَاةِ ۚ إِنَّ هَذَا لَرَفْقَا مَّا لَهُ، مِنْ نَقَادٍ ۖ هَذَا وَإِنَّ

لِلْكَلِّهِنَّ لَسْلَرَ مَقَابٍ ۗ جَهَنَّمُ يُضَلُّوْنَهَا قِبَسَ الْيَهَادُۗ هَذَا

قَلِيلَتُوْفَوُهُ جَهَنَّمَ وَغَيْبٌ ۚ وَإِخْرَجُ مِنْ شَكْبِهِ أَرْوَاحُ

ۚ هَذَا فُغْدُوْهُ مُقَطُّحٌ مَعْقَهُ لاَ مَرْحَبَةَ بِهِمْ إِنْ هَذَا صَالِحُ الْأَمْثَالِ

قَالُواْ أَنَّهَا مَنْ قَدَّمَ أَنَا هَذَا فِي دُرَّةٍ عَدَدًا ضَعِيفًا فِي أَلْبَاتٍ
سورة ص - الجزء الثالث والعشرون

وقالوا ما لنا لا ترى رجلا كنا نتخذهم من الأنثريين أخذتهم
سيخريا أم راغب عنهم آخر البصر إن ذلك خلق خاصم أهل
الشام فل إنيما أنا منذر وما من إله إلا الله løوح الله الفهار
رب السماوت والأرض وما بينهما الحكيما الغني فل هو نبوا
عظيم إن أنشع عليه معرضون ما كان لي من علم بعلاقة الأعمل
إذا يحتجسون إن يحكي إلى الله إنما أنا تنذر ميسن إذا قال ربك
للملتية إلى خلق يمرى من طين فإذا سوئته وتفحص فيه
من روحي فقعوا له سديدين فسجدت الملتية كلههم
أجمعون إلا إلئيس استكبار وكان من الكفرين قال
يتابليس ما منك أن تسلج لما خلقته بينيدك استكبارت أم كنت
من الظالين قال أنا خير من نه خلقته من نار وخلقته من طين
قال فأخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لغتسي إلى يوم
الدين قال ربك فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من
الملتية إلى يوم القيوم-API المئوية قال فابتعث
لأجوعونهم أجمعين إلا عباد الله ومنهم المخلصين

457
سورة الزمر - الجزء الثالث والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

قال الله ﷺ: "إن هذا لم يكن ذكر للعالمين وتعلمنا نبأه بعد حين"

يشعِّب الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ﷺ إن أزلت لا يليكان الكتاب بالحق فاستأو الله تخلصًا لله الذين لا يعقلون إن الله يوحى ببينهم ما تعبدوه إلا ليقروننا إلى الله ورتفعن إن الله يحصى بينهم في ما هم فيه يعقلون إن الله لا ينهدي من هو طالب

كفار ۱۰۰ أور أراد الله أن يتبعه ولست أن تمتلك فيه مال يعقل ما يشيء سبخة همو الله الوضع المطار ۱۰۱ خلق السماوة والأرض بخلق يضوي نوره على الله ربه وعلى الله وحده على التهوار وكل يجري لأجل مسمى إلا هو العزيز العظيم
سورة الرمء: الجزء الثالث والعشرون

المختصر

خالقكم من نفس وحدة ثم جعل منها زوجًا وأنزل ل.splitext
الأنتم تكليمة أزوج خلقكم في بطون أمهائتكم
خلقتاً بين بعيد خلق في ظلمت ثلاث وذبحهم الله رضٔم
له الملك لا إله إلا هو فان تصرعون ان تحسنوا
كله ولا تصرور وزرر وأحرري نم إلى رشده مرجوعكم
فعينكم بما كنتم تعملون إنه عليكم بدات الصدور
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه مسيبًا إليه نم إذا خوئله
نعمته مثلك دين ما كان يدعوا إلهه من قبل وجعل الله أنذا
لا يضل عن سبيله فل تبقى بهفتك قليلا إنك من أصحاب
الدّار أمن هو قيثت عامة اليت ساجدًا وقائمًا يحذر
الأخرى ويرجوا رحمة ربه فل هل يستوي اللدين يعلمون ولذين
لا يعلمون إنما يتدكر أولاً أنت ب فل يعيد اللدين
عاصمًا ألقوا ربهم للذين أحسوا في هذين اللدين حسنة
وأرض الله وسعة إنما يوفى الصبرون أجرهم يعمر جسَب
سورة الزمر - الجزء الثالث والعشرون

قرآً بالله مصباح الجمال وابن إسحاق وابن فرح

قل إلى أميرك أن أعبد الله تُحلى نِّيّر الدُّينين وأمرت لأن أحسن أول المسلمين
قل إلى أخاف إن عضيت بزيه عذاب يومن عظيم
قل لله تعالى مُنذصصاً له ديني فأعبدهما ما شئت من دُونه
قل إن الخيريين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لله
والذين أُجتمعوا الطاعون أن يعبدوها وآناناها إلى الله لهم البشرى قبْير عباد
الذين يستعينون القُول فتُمْ عوَّون أَحْسَانَهُم
أولئك الذين هدِّئهم الله وولىهم هم أولوا الألباب
أطم حَقَّ عليه كلمة العذاب فأنا تَنفِّد من في الائتار
لحيي الذين أنفقوا رضي الله لهم غرف من فوقها عُرف مَبْنيَةً تحري
من تحتها الأنهار وعدد الله لا يَغلف الله الميعاد
أَلَمْ تر أن الله أنزل من السماء مَاء فسَلَّمه، يتبع في الأرض تَمْ
يخُرج به رَبِّها مُتحَلِّفاًً أَلوْنَهُ، فَهُم يَهْيَئُ قَتْرَةً مُصْفَرَةً تَمْ
يَجْعَلْهَا حَظَّةً إِنَّهُ يُبَيِّنُ في دَلْيَالَك لِآيَاتِهِ لَوْلَى الأَلْبَابِ
لا يشعرون 28 فقد أذاقهم الله أشدًا في الحيوة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشدًا لَّو كَانَوا يعلمون 29 ولقد ضِرَّبنا للناس في هذا القرآن من كَلِّ مَثَلٍ لعلهم يندفعون 30 فَرَأَهُم عَرَبَى عَبَرَ ذَه يعوي أَلْقَهُم يُتْفَقُون 31 ضَرَّب الله مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شَرَكاء مَتَشِكَّسون وَرَجُلًا سَلِيمًا لَّيْسَ مَثَلًا أَلْقى هَلِ يَسْتَوَين مَثَلًا أَنَّ الله لَيْسَ بِأَحَدٍ مِّلْيُهُمْ لَا يَعَلَّمُون 32 إِنَّمَا مَيْتَهُمْ وَأنَّهُمْ مَيْتُون 33َ كَنَّى إِنَّمَّا يَعْمَلُون أَلْيَنَّ مَثَلًا عَندَ رَبِّهِمْ مَتَصَمُّون 34 00

وَلَقَدْ ضَرِّبَنَا فِرْقَ الجَمَالِ لِلإِنْسَالِ وَلِيُعْرِفَ الْبُيُورُ وَلِيُعْرِفَ الْبُيُورُ
سورة الزمر - الجزء الرابع والعشرون

تمام أظللهم وتمت كبدب على الله وكبدب بإنسان
إذ جاهاه أليس في حسن متوى للكثيرين وألذي
جاره لا يصدى وصدق بيها أوأتيك هم المتقون
لهما ما يشأون عند ربيهم ذلك جراء الأحاسين
ليحفر الله عينهم أسوأ الله عدهم ويجريهم أجرهم
يأحسن الله أئتفائون أليس الله يضف
عليده ويجذبونك بألذين من دونه ومن يضلل
الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل
أليس الله يعبر ذي أنفقم ولعين سائلهم مرن حلق
السمنوات والأرض ليقفلن الله فذر أفقره ينتم ما تذعون
من دون الله إن أرادت الله يضفر هل من عصيتك ضرية
أو أرادت يرحمة هل هن مسبكت رحمة فلل خشى
الله عليه ينقول المتكولون فقل يتقوا أعملوا
على مكان يعيم إلى على سوء فسلف تعلمون
من يتلبه عذاب يجريه ويجعل عليه عذاب مقيم

لا يهدى المدمن الأكثر رأس أية
فيه غير محدودة للسائر

462
سورة الزمر – الجزء الرابع والعشرون

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِتَحْكِيْمٍ فَمَنْ أَهْتَدَىَ فَلِيَتَفْقِهَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَيْبٍ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي الْمُتَّقِينَ

۱۱۱ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْأَنْفُسِ الْمُلْمَدَةِ وَلَمْ تُنْتِ مَنْ أَنْبَأْتَهَا وَلَا يَقْضِي عَلَيْهَا أَلْمُؤْتُ

۱۱۲ ولَيُرِيَ الْأُخَرَى إِلَى أَجْلٍ مَّسْمَى إِنَّهُ لَا يَأْتُهُمْ لَفَقْوُهُمْ يَتَفْقَهُونْ 

۱۱۳ فَقَلْ أَوَلَمْ كَانَوا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْمَلُونَ 

۱۱۴ فَقَلَ اللَّهُ الْمُقَفَّعَةَ جَمِيعًا لَّهُ مَلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نُمَّ إِلَيْهِ تُرَجَّعُونَ 

۱۱۵ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَشْمَاءَ الرَّحْمَةَ 

۱۱۶ فَلَومَ أَلْدِينَ لا يَوْمِئُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الْأَلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يُشْبَهُونَ 

۱۱۷ فَقَلَ اللَّهُمَّ قَاطِرَ الْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى مَلَكِ الْعَيْشِ وَالْمُنْتَخِبَةَ أَنتُ تَحْصِهِمْ بُعْيَتِهِمْ 

۱۱۸ وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ تَمَلَّصَ أَمَا ضَلَّ مَا ظَلَّ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ 

۱۱۹ يَبْعَثُ الْيَمِينَةَ وَبِهَا لَهُمْ مَنْ أَلَّهَ مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِجَادِلِّهِ 

۱۲۰ صلاة الله وحده للإمام الثلاثة

۱۲۱ الإلهاء لابن إسحاق

۱۲۲ الغنمة عبد اللام لابن إسحاق

۱۲۳ المختلف
سورة الزمر – الجزء الرابع والعشرون

وصَبَّا لَهُم سَيَّاتَتُ مَا كَسَبَوْا وَحَقَّ يَهْمَ مَا كَانُوا يَهْمُ. يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ السَّيَّاتُ ضَرْ دُعَانًا ثُمَّ إِذَا خَوَاتَنَّ يَسْتَهْزِئُونَ بِمَا قَالَ إِنَّا أُوْيِيْتُهُ. أَيْلَيْلًا بَلْ هُنا فِي فَتْنَةٍ وَلَحْيَنَّ أُسْتَرِهِمْ لَا يُعْلَمُونَ فَقَدْ قَالَهَا الْدِّينُ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَعْنَى عِنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُم سَيَّاتُ مَا كَسَبُوا وَلَلْدِينِ ظَلَّمُوا مِن هَذَا ئِلَّا هُمْ يَكْسِبُونَ فِي مَآءٍ يَعْقِزُونَ وَلَا لَمْ يُعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الْأَرْزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِّرُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يِتَّقُونَ يَعْقِزُونَ فَقَلَّ يَعْقِبُ بَعْدَ الْدِّينِ أَشْرُفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا يَقْتَنُؤُونَ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الْرَّحِيمُ وَأَنْبِعَثْنَا إِلَى رَبِّنَا وَأُسْلِمْنَا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَتَأْيِبُنَّ أَنَّ الْعَذَابَ نَمَّ لا تَنْصَرُونَ وَأَنْبِعَثْنَا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلْ إِلَيْهِ مَنْ رَبِّيْهْنَ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَأْيِبُهُمْ الْعَذَابُ بَعْثَتْ وَأَنْبِعَثْنَ لا تَشَفْعُونَ أَن تَقْسُوَلْ نَفْسَ يَكْسِبُوْنَ أَنَّهُ أَنْبِعَثْنَ عَلَى مَا قَرَطَتْ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَيْسَ الْسَّلَّاهِرِينَ 464
سورة الرمضان - الجزء الرابع والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

أو تقول لـ أَنَّ اللهُ هـذِي لَكُنْتُ مِنَ ![الْمُتَّقِينَ (36)]
أو تقول جَيِّبَ الْعَذَابَ لَوْ أَنِّي كَرِّهْتُ فَمَا أَحْضُرُوتُ مِنَ ![الْمُحِيْسِنِينَ (37)]
بل قد جَعَلْتَ إِلَيْكَ الْيَدَيْنِ فَكَذَّبْتَ بِهَا
وأتَكْرَرَتْ وَكَذَّبْتَ مِنَ ![الْكَفَّارِينَ (38)]
تَرَى الْذِّينَ كَذَّبُوْا عَلَى اللَّهِ وَجُوَهُهُمْ مُسْؤُودَةُ أَلِيسِ يَهْيَأُ مَثَلًا٦٠
بِمَعْنَاهُمْ لَا يَسْتَفْنَهُمْ أَلَّا هَـُوَّ يَحْزَنُونَ ۚ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَكِيْبٞ ۚ لَّهُ مَعْلُوًٰدٌ أَلْبَسَّنَ وَالْأَرْضَ وَالْأَمْرَ أَطَقُّرَوْا بُقَانَتِ اللهُ أَوْلِيَالِهَا هُمُ ![الْخَيْسَرُونَ (39)]
فل أَعْفَىٰ اللَّهُ تَأْمُرُونَ أُعْبَدَ أَيْهَا أَلْجِهِلُونَ ۚ وَلْقَدْ أُرِجَ إِلَيْكَ وَلَلْأَلْدِينِ مِنْ قَبْلُ أَيْنَ أَنْشَرْتُ وَالْحُبْطَانَ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ![الْخَيْسَرِينَ (40)]
بَلِ اللهُ ۖ فَاَعْبَدُ وَكُنِّ مِنَ ![الْشَّكْرِينَ (41)]
وَمَا قَدَّرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدَرٍ
وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضَهُ، بَـِّيَٰمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَسَامِعُ
مَظْوَثَةً بِيَدِينِهِ، سَبِحَتَهُ، وَقَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ
سورة الزمر - الجزء الرابع والعشرون

وَفَتَحَتُوهَا عَلَىٰ أَبُوَّهَا وَقَالُوهَا قَدْ حَقَّكِنَّ هَذَا الْعِدَابُ عَلَىٰ الْكَفَّارِينَ

قَيْلَ أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمِ خَلِيْدٍ فِيهَا فَبِئْسُ مَشْوَىٰ

وَقَالُوهَا أَنتُمْ أَنْفُسُكُمْ أَحَدَتُكُمْ إِذًا جَآءَتْهَا وَفَتَحَتُوهَا عَلَىٰ أَبُوَّهَا وَقَالُوهَا

خَرَّتْهَا سَلَامُ عَلَيْهِمْ طَبَّانُهَا فَأَدْخَلُوهَا خَلِيْدٍ وَقَالُوهَا أَحَدُهُمْ يَا اللَّهِ صَدِقُنَا وَعَفِينَا وَاوْزُرُنَا الْأَرْضُ

تَقَبَضُوا مِنَ الْجَانَّةِ حَيْثُ ذَاتَهَا قَبَضَهَا أَحَدُ السَّلَمِينَ
وَثَبَّ الْمَلِیکَة حَاكِمَینِ ۖ مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمَدِ رَبِّهِمْ وَقَضَیَّ تَبَیِّنَهُمْ بِأَحْلَاقِ وَقِیلَ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِی۴٥

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶

۴۶۶
سورة غافر - الجزء الرابع والعشرون

صلح الجمبال وابن إسحاق وابن فرح

١٧٩ - وَأَذْهَبْهُمْ جَنَّتَ عِدَّةٍ آلّةٍ وَعَدّدْهُمْ وَمَنْ صَلَحُ مِنْهُمْ وَأَرْزُوهُمْ مُّذْرِيَتهمْ أَنْتَ أَنتَ العَلِيمُ 

١٨٠ - أَلْهَكْهُمْ وَقَهْهُمْ آتٍ مًّا قَبْلَهُمْ وَمَنْ تَقَّهُمْ أَنْتَ السَّيِّدُ 

١٨١ - يُوْمَئِذٍ فَقَدْ رَجَحْتُهُمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفِرْوُ الْعَظِيمُ وإنَّ الْذِّنِينَ سَفَرُوا يَتَدَادُونَ لِمَنْ يَقْرَبُ النَّارَ مِنْ مَقْطِعْهُمْ 

١٨٢ - أَنْفَسْهُمْ لَمَّا نَذَدْعُونَ إِلَى الْإِيَّاهُ فَقَتَفُّهُمْ - قَالُوا رَبّا أَنَّنَا أَفْتَسَنَّنَا أَفْتَسَنْنَا أَفْتَسَنْنَا بَذَلِينَا 

١٨٣ - فَهَّلَ إِلَّا خَروْجٌ مِّنْ سَيِّبِلٍ دُلْطِمْ بِالْيَدِ. إِذَا دُجِّيٌّ 

١٨٤ - أَلَّهَ وَحِدَّهُ صَفْرُهُمْ وَأَنْ يُسْرَكْ بِهِ. ثُمَّ أَنْفَسْهُمْ فَأَذْهَبْ بِهِ 

١٨٥ - أَلْهَيْلَ الأَكْبَرِ هُوَ الَّذِي يُسَرِّيْهِ تَميِيزهُ وَيُمْزِرُ 

١٨٦ - لَصْح مِّنْ آسِمَةٍ رَزَقَهُ وَمَا يَيْتَذَكَّرُ إِلَّا مِنْ يَبيِّبُ 

١٨٧ - قَادَعْنَا اللَّهُ مَهْيَانُ الْمُمْتَلِئِينَ لِلذِّينَ وَلَوْ كَرِهَا أَلْكَيْنُونَ " 

١٨٨ - رَفَعَ الْعُرُوجُ ذَٰلِكَ الْعَرُوجُ يَلْبِهُ الْرُّوحُ مِنْ أَمْوَرٍ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. لَيَنْذِرُ يَوْمَ الْقَلْبِ يَوْمَ هُمْ يَبْرِزُونَ لَا يَخْفِقُ 

١٨٩ - عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ يَسِينَ ُۚ لَمَّا يَمْلُكُ الْيَوْمُ بِاللَّهِ الْوَجْدُ أَلْقَهَارٌ" 

٢٠١ - مَثُلَّ الطَّيِّبَةِ مِنْ البَسَطِّ مِثَالٌ مُّثْلَ اللَّهِ يَنَادِي لِلْمَلَأِ أَلْقَهَارٌ"
سورة غافر ـ الجزء الرابع والعشرون

أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ لَنْ نَفَسِينَ يَمْعِشُونَ فَيْنَ ۖ إِنَّ أَلَّهَةُ أَسْرِيَّ وَأَنْذَرْنَهُمْ يَسَّرَعُ أَرْزُقَنَّهُمْ إِذَا أَلُوْبُ لَدْنَ أَحْيَاءِ صَابِرِّي مُّباَيِّبِينَ عَنْ أَلَّهِ مَنْ حَسِيمٌ وَلَا شَفِيعٌ ۚ يُطَاعُ ١٨ يَعْلَمُ خَاَبَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا نُعَفَّى الصَّدْرُ ۚ وَأَلَّهَ يَقْضِي بَيْنِهِمْ يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ. لا يَقْضُونَ بَيْنَهُمْ ۖ إِنَّ أَلَّهَةُ هُوَ أَسْمَيْعُ الْبَصِّرُ ۚ أَوَلَمْ يُبِسِّرُوا فِي الأَرْضِ قَينَظُرَوْا كَيْفَ كَانَ عَلْقَيْةُ الْدِّينِ كَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشْدَدُ بَيْنُهُمْ قُوَّةً وَفَاقِرُوا فِي الأَرْضِ فَأَخْذُهُمْ أَلَّهَةُ بَيْنُهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مَنْ أَلَّهَهُ مِنْ وَاقٍ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ كَانَتْ عَلَّمُهُمْ رُسُلَهُمْ بِالْبَيْتِ فَكَفَّرُوا فَأَخْذُهُمْ أَلَّهَةُ إِنَّهُ أَلَّهَةُ قَوْى١٩ شَيْدَ الْعِقَابِ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلَنَا مُوسَىٰ إِلَيْهِ وَقَبْرَوْا فِي شَجَرٍ مُّبَيِّنٍ٢٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهُدِّيْنَا وَقَبْرُونَ فَقَالُوا سَجَرُ كَذَّابٌ٢١ فَلَمْا جَاءَهُ مِنْ عِنْدِي قَالُوا أَتَجَلَّلَوْا أَبْنَاءَ الْدِّينِ ءَايُّهَا مَعْنِي ۖ وَأُسْتَحْيِيْنَ يُسِّأَءُهُمْۚ وَمَا كَبَّرَ أَلَّهُ كَبِيرٍ إِلَّا فِ ضَلْلِ٢٢ قُرِّ أَلَّهَةُ بَيْنَ الْكَافِرِينَ.
وقال فرعون ذرونى أفضل موسى وليصدع ربه إلى أخفاء
أني يسيلي يستحم أو أن يظهرين في الأرض الفساد
وقال موسى إلى عدن برلي ورتعسم من كل متكسر
لا يؤمن يبى المحسوب وقال رجلك مؤمن من عال
فرعون يصضم إليته وآلفتلون رجلًا ألقول ربي
إلى الله وقذ جاهم بالحيتيت من يرثهم وان يبال صحيتا
فعليه كذب في وإن يبال صادقًا يصبح من بعض الابن
نبذن أسم الله لا يبهدي من هو مسترف كذاب
تحمل الملك أليوم ظهرين في الأرض فمن ينصترانا من
بأين الله إنا جاهتنا قال فرعون ما أربعم إلا ما أرى وما
أهديتم إلا سبيل الرحمن وقال الابن هامن يقوم إلى
أخفاء عليكم مسأل ينوم الأحزاب مثل داب قوم نوج
وعدل ونفدو والابن من بعدهم وما الله يريد ظلمًا لعبادة
ويقوم إلى أخفاء علية ينوم اعتناد يرمي توالون مدربين
ما لحم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هدا
التنان

قرا الثلاثة بتلفيق الاباء وصلى
و قال
قرا الثلاثة بالوا الموسة بدل أو
فأ ابني نرح بالدغم
والتاورين على الإظهار.
(عنده)
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
سورة غافر - الجزء الرابع والعشرون

ولَيَقْرَأُواْ مَآ أَذْعَـٰـٰـٰـٰٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰـٰ~

للمفاهيم الميم والغائب وصل.

للمفاهيم ميداني وصل.

لمفاهيم يندا وصل ودما.
سورة غافر - الجزء الرابع والعشرون

«قالوا: أو لَمۡ تَأْتِنَا رِسۡلًا مَّعۡلُومٗ ۚ يُبُشَرُنَا بِالۡيَتِينَ ۗ قَالُوا: ۗ ۖ قالوا: فأذَعَوۡا وَمَا دُعۡعُوا ۗ فَأَكِلۡفَنَّ أَهۡلَ الۡكَتِبِ ۛ إِنَّا إِلَىٰ فُطُوۡنَ ۛ إِنَّا لَنَتَسۡتَرِّجۡنَ نَاسًا وَأَلۡدِينًا ۚ إِنَّا نَبَيُّ ۗ وَيَوۡمَ يَقُومُ الۡأَشۡهَدُۖ يُؤۡمِنُ لَا يَنفَعُ الۡأَلۡبَاسِ مَعۡقِدُۚ وَلَهُمۡ الۡغَنَىۚ وَلَهُمۡ سَوَاءٞ ۗ وَلَقَدۡ عَلۡيَتِنَا مُوسَى ۖ هِدَىٰ وَذَكَّرَ ۗ لَوۡلَا أَلۡبَاسٌ ۖ فَأَصۡبِحُ ۗ إِنَّ وَعَدَ ۗ أَهۡلَ ۗ حَقَّ وَأَسۡتَفۡعَرُ لَكَ ۖ وَسُيۡلَ ۗ يُحَمِّدَ رَبِّهِ ۗ بِالۡعَفۡضِ ۖۖ وَالۡإِبۡكَرُ إِنَّ أَلۡبَاسِ ۖ يَجِلِّدُونَ فِي عَادَتِنَا ۖ أَنَّىۡ يَصۡلِّي ۖ إِنَّ فُطُوۡنُ إِنَّ كَ ذۡلِكَ ۗ مَا هَٰمُ ۚ يَبۡلَغۡي ۗ فَأَشۡتَعَذَّ بِۚ أَنَّى ۖ هُوَ السَّمِيعُ ۚ الۡبِصۡرُ ۖ حَلَّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرۡضَ ۚ أُشۡتَبِرُ مَنَ ۚ حَلَّقَ الۡأَلۡبَاسِ ۚ وَلَحۡيَةٌ أُشۡتَبِرَ الۡأَلۡبَاسَ ۖ لَا يَعۡلَمُونَ ۖ وَمَا يَسۡتَوَى الۡأَعۡمَى ۖ وَالۡبِصۡرُ ۖ وَالۡأَلۡبَاسُ ۚ آمَنُوا وَعَمِلۡتُمَا ۖ أَلۡصَلِحۡيَبۡنَ ۖ وَۤاَلۡأَلۡبَاسُ ۖ قَلِيلِيَّإِنَّاۢ تَتَكَرُّرُونَٔ»
سورة غافر - الجزء الرابع والعشرون

يَعُوْدُونَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَيْنِ سَيِّدَيْنِ جَهَّالٍ،

فِيْهِ وَأَلْلَهُمَا مُبَصِّرَانِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى الْأَلْفَٰٰث

وَأَلْلَهُمَا أَصْحَبُ أَلْفَٰثَا إِنَّ اللَّهَ لَذُو ۡفَضْلِ عَلَى الْأَلْفَٰثَا

كَذَلِكَ يُؤْفَكُ اللَّدُنِينَ كَانُوا يَتَبَيِّنُونَ اللَّهَ يَتَحْدَثُونَ

مَعَهُ وَمَلِئَتْهُمْ سَيِّدَيْنِ جَهَّالٍ وَرَزَقَتْهُمْ נּَلَٰهٰ

أَلْفَٰثٖ נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا

تَبَيَّنَتْ لَهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا

فَأَحْسَسُوْا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا

وَفَتَبَارَكَ اللَّهُ נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا

وَالْعَلَّمَيْنِ נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا

نُخُلُصُيْنَ נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا

إِلَّا هُوَ قَدْ أَخَذَوْا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا נּَلَٰهُمَا
سورة غافر – الجزء الرابع والعشرون

مصحف الجمال والابن إسحاق وابن فرح

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لِمَ لا يُغَشِّي الْمَّهْدَيْنِ

نضرة غافر

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.

لا يشهد أحد مدني آخر، إلا يشهد الله

ائية في مسيرة للأمة.
سورة غافر - الجزء الرابع والعشرون

وجَدَ أَرْسَالَنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلَكَ مِنَّهُمْ مَنْ قَضَسَ عَلَيْهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تُقَضِّسُ عَلَيْهِمْ وَمَا كَانَ لِرَسُولِنَا أَن يَأْتِيَ بِقَانِةٍ إِلَّا بِذَلِكَ الَّذِي كَانَ اللَّهُ فَإِذَا جَآَءَ أَمَرُ اللَّهُ قُضَى بِالْحَقِّ وَخَسَرَ هُنَالَكَ الْمُجَبَّلُونَ \(٨٦\) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ الْخَيْرَ مَنْ تَأْتَهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْ يَنَبِعُ وَلَبَّأَلْهَا عَلَيْهَا حَاجَةٌ فِي صُدُورِهِمْ وَعَلِيْهَا وَعَلِيْهَا الْفَلْكُ الَّتِي حُكِمَتْ وَلِيُظْهَرَ قَتَآئِهَا قَتَآئَ الْيَتَبَسُّ

اللَّهُ تَحَكُّرُوا أَفَلَمْ يُبَيِّنَ أَمْرًا فِي الْأَرْضِ قَنَعْنَا أَكْبَرَ ١٠٠٠ كَانَ عَلْقَبَةُ الْأَلَّهِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أُصَحَّرُ مِنْهُمْ وَأُشِدَّ فَوْرًا وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْيَتَ عَنْهُمْ مَا كَانَ أَيْضًا أَيْضًا فِي لَمْ يَرَى فِيهَا جَآَءَهُمْ رَسُولُهُ إِلَيْهِمْ وَخَسَرَهُمْ فَرَحُوا يُمَسَّهُمْ مَنْ أَلْعَلِمَ وَحَقَّ يَهُمَّ مَنْ كَانُوا يَهُمْ فَيَسْتَهْوا فَلَمْ يَقْرَرُوا أَنْ يَأْتِنَاهُمَا بَعْضَا وَأَحَدًا بِاللَّهِ وَحَدًّا وَكَفَرَنَا مَا كَانَ كَانًا يَكُونُ مُشَارِكِينَ فَلَمْ يَكِلَّ بِنَفْقِهِمْ إِيمَانُهُمْ لَهُمْ رَأَوَآ بَعْضًا سَنَتْ

اللَّهُ الَّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادَهُ وَخَسَرَ هُنَالَكَ الْكَفِيرُونَ
سوره فصلت – الجزء الرابع والعشرون

مصحف الجمل وابن إسحاق وابن فرح

ملاحظة تأبى: { غـتم
لا يتجزأ المندى الأخير رأس تأبى،
هـني فـي مـسدودة للثالثة.

فـأ لا يتجزأ
قد يترهل الثامن الثانية
مع إدخال الفصل
بـتـمـاد لـثلاث سـركة

٣٣٠١٧٧٤٦٨

بإسكان الباء للجَلال وابن فرح فقط
فَط، وأما ابن إسحاق فليس له في
هـذا الباب شيء، ويأتي على كبر الباء

فـقال: لـه وـبـل أَرْضٌ أَتْبِـِـيـَـتَا طَوْعًا أَوْ كَرْسَهَا قَالَـَـتَا أَنْتَـَـا طَلْبَـِـيـَـنَـَ ١٦٠١٩٨٧٧٧٨
سورة فصلت - الجزء الرابع والعشرون

فَقَضَيْنَاهُ سَبْعَ سَمَتٍ فِي سَبْعِينَ وَأَوْكَبَنَّهَا فِي غَيْرِ سَمَتِهَا أَمْرًا
وَرَزَقَنَا الْقَلْبَانِ أَلْدُنَّى بِمَصِيبٍ وَحَسَبًا ذَلِكَ لِتُقَدِّرَ الْعَرَبَ
الْعَلِيمُ ۖ فَلْيُؤْمِنُوا بِنِعْمَتِنَا مِنْ بَعْدِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ
نَّفْسِهِمْ لاَ تُعْبَدُوا إِلَّا اِنْذَارًا لُقَابًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يُؤْمِنُوا بِلَّهٍ
فَإِنَّا بِمَا أَرْسَلْنَاهُ مِنْ عِلْمٍ سَاكِنُونَ ۖ فَأَمَّا عَلَى عِبَادِنَا فِي
الأَرْضِ يُقْبَرُوا أَحْيَاءً وَقَالُوا مِنْ أَشْدَدْ مِنْ نَفْوَةٍ أَوْ لَمْ يُبْرَأَوْا أَنَّالَهْ
الَّذِي خَلَقَهُمْ هَوَّاهُ أَشْدَدْ مِنْهُمْ فَهُوَ يَجَادُونَ وَكَانُوا بَابِثِيْنَ يَجَادُونَ
فَأُرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ رَبَّهُمْ رَحِيماً صَرَحَرًا فِي أَيَامٍ عَبُسَاتٍ لِّيُذْهِبَهُمْ
عَذَابَ الْخَيْرِيَ فِي الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ وَلِتَعْذَبَ الْعَذَابَ الْآخَرَةَ أَخْرَى
وَهُمْ لَا يُنْضَرُونَ ۖ وَأَمَّا تَقْفُودُ فَهَدِينَهُمْ فَأَسْتَخْبَأُوا الْغَمَيْنَ عَلَى
الْمُدْرَى فَأُخْرِجُوا مِنْهُمْ صَعِيقًا أَلْدًا لِّلَّهِنَّ يَكَانُوا يُحْسِبُونَ
وَجِئَنَّ الْأَلْبَابَ يُخَفَّضُونَ وَكَانُوا يُخَفَّضُونَ وَيَتَّقُونَ ۖ وَيَبَذَّرُ أَعْمَالَهُمْ
أَعْمَالَهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ فَيُبَنَّوْنَ ۖ حَتَّى إِذَا مَا جَاءَهَا شَهَدَ
عَلَيْهِمْ سَمَعَهُمْ وَأَبْضَعَهُمْ وَجَلَّوْهُمْ يَكَانُوا يَعْمَلُونَ يَا
سورة فصلت - الجزء الرابع والعشرون

وصَلَّى اللهُ علیه وسلم وَقَالَوا: "فَخَلَفْنَاكَ لَمْ تَلَى فَأَنْظَفْنَا اللَّهَ الْأَلِيمُ

أَنْظَفْنَا كَلَّ الْمَلَائِكَةِ وَهُوَ خَلَفَاهُمْ وَأَنْفَقْنَا مَثْنَاءَ الْأَرْضِ وَلَمْ يَنْجَعُوا

وَمَا كُنْتُمْ تَفْتَرَأُنَّ أَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ مَعْصَمَةً مَّا أَبْصَرُتمُوا

وَلاَ جُلُودُهُمْ وَلَسْنَا نَظَنُّنَّ آنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كِيْسًا مَّا تَعْمَلُونَ

وَذَلِكَ خَلَفُهُمْ الَّذُّي نَظَنُّنَّ أَنَّهُ تَرْجَحُ أَرْضَهُمْ فَأَصْحَبَتْهُ

كَنَّا نَخْسِرِينَ فَإِنَّهُمْ يَضَيِّقُونَ فَأَلْتِمْ مُتْلَكَ مَلِكَتُهُمْ وَإِنَّهُمْ يَسْتَعِتِبُونَ فَمَا هُمْ مِنْ الْمُعَتَّبِينَ

فَقُوْلاً فْرِيْثِيْنْ أَلْهُمْ مَا بَيْنَ أَيْضَنِهِمْ وَمَا خَلَفُهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ

الْقُوْلُ فِي أَمَّهُمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ آخِرِهِ وَالْإِنسِ مِنْ أَخْرَهِ

كَانُوا نَخْسِرِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ مَتْعِرُوا لَا تَشْمَعُواَ لِيُبْشِرَهُمْ

وَلْغُوِّؤُ فِيهِ لَعَلَّهُمْ يَتْغِلُّبُونَ فَلْتَذََّكِّرُوا الْأَلِيمَ صَفَرُوا عَدَابًا

شَكِيدًا وَلْتُجَلِّتْهُمْ أَسْوَاً الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جِرَاءٌ

أَعْلَهُمْ الَّهُ الْجَلَّ الْأَعْلَمُ لَهُمْ فِيهِمَا دَارُ الْحَلِيدِ جِرَاءً بَما كَانُوا يَبْتَغِيْنَا يَجَدُونَ

وَقَالَ الْمَلِكُ مَتْعِرُوا لَا رَبِّنا أَرْضًا أَلَّذِينَ أَضَلَّالَا مِنْ أَنْفِيْنَ

وَالْإِنسِ صَفَرُوا لَا تَشْمَعُواَ لِيُبْشِرَهُمْ مِنْ الْأَسْفَلِينَ
سورة فصلت - الجزء الرابع والعشرون

مصحف المجمل وإبن إسحاق وإبن فرح

"泉 قَالُوا رَبُّنَا آلِهَةٌ نَعْمًا أَسْتَقَبَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ ذِكْرَى كُنُّتمْ تَعْبُدُونَ مَنْ أَنفَسُكُمْ فِي أَلْوَاتِهِ أَلَّا تَعْبُدُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَأَنْتُمْ آتَيْنَكُمْ بَلَاءً كَبِيرًا.

وَمَنْ أَحْسَنَ فَوَلَّهُمْ دَعَّاهُ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَقَالَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ لِتَكُونَ رَجِيمًا مَنْ أَحْسَنَ فِي عَرَبَةِ النَّارِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى مَضْرَعٍ كَبِيرٍ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ وَمَا يَقْلُفُهَا إِلَّا ذُرْعٌ عَظِيمٌ
سورة فصلت - الجزء الرابع والعشرون

ومِنّهُ عَلِيَّةٌ أَنَّكُ تَرَى الْأَرْضَ خَشْيَةً فَإِذَا أَنْزَلْتَ عَلَيْهَا الْمَرَأَةَ
أَهْزَمْ تَزْدَيْتُ عَلَى رَبِّي أَنّي أُحِبْ رَبِّي أَنْتَ أَنْزَلْتَ عَلَىٰ هُذهِ الْأَلْبَاءِ
لِيَلْقَى فِي الْآخِرَةِ عِبَارَةً مِّنَ الْأَمْوَالِ أَنْفَسَتْ أَفْصَنُتْ
إِنَّ الْجِنَّ وَالْدُّنْيَا لَمْ يَغْفِرْنَا إِلَّا أَنْفَسَتْ أَفْصَنُتْ
وَلَمْ يَأْتَيْنَا عَلَّمْتَنَا لَتَنَكِّرَنُّونَ عَلَىٰ رَبِّكَ مَا شَاءَ
ٓوَلَنَّا لَكَ حُكْمٌ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قَدَّبَتْ
لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِهِ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مُّقْبِلٍ وَذُو عَقَابٍ أَلِيمٍ
وُلَوْ حَكِمَتْهُ قَرَأْتُهَا أَعْجَبَكُمْ أَقَالُوا لُوَلَّا فَصُلَّتْ عَلَيْهِ ثَلَاثً
وَعَرَيْنِي قُلْ هُوَ لِلْدِّينِ عَامِنُ وَقُرْنَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَمَّى أَوْلَٰٓيَّةٍ
لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَادِهِمْ وَقَرْنَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَمَّى أَوْلَٰٓيَّةٍ
يُنَادِوُّونَ مِنَ الْأَرْضِ عِبَادِهِ بَيْتًا مَّعْدُونًا وَيُخَافُونَ أَنْ هُوَ عَلَيْهِ
فَأَحْتَلَّ فِيهِ وَلَوْ كَمْ مَّعْدُونَ مِنْ هَذَا بَيْتٍ مَّعْدُونًا وَمَا رَأَى مَّعْدُونًا}

قُلْ إِنِّي مُأَمِّلٌ فِي رَبِّي أَنْ آتِيَنِي فِي هَذَهِ الْكُلْبَةِ مَرْبَعَٰٓ
فِيهَا أَخْلَاقَ ثُلُّثٍ مَّنْ هَذَا الْخَيْرُ وَمَا رَكَبَ أَيْلاً مُّلُوَّجًا
سورة فصلت - الجزء الخامس والعشرون

۱۶ إلهيَّبِهِمْ عَلَمَ الْشَّاعِرَةَ وَمَا خَرَّجَ مِنْ مَّلَاتِيْنِ مِنْ أَخْتَمَاهَا وَمَا تَحْلَبَ مِنْ أَنْقِيَّ وَلَا تَضْعُ أَءِلَّ يَعْلَمُهُ وَيُوْمُ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شَرَّكَاهُمْ قَالُواَ اذَٰلِكَ مَآ أَمَّنُ مِنْ شَهِيْدٍ ۱۶ وَضَفُّ عَنْهُمْ مَا كَأْنَوْا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّواَ مَا أَهْلُهُ مِنْ بَيْنَهُمْ لَا يُشْكِمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنَّ مَسَّهُ الْسَّحْرُ فَيَنْفَسُ قَنَوْنٌ وَلَسْنَ أَدْفَنْهُ رَحْمَةُ مَنْ أُتُّبِيْنَ مِنْ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتُهُ لِيُقْوَلُنَّ هَذَا لِي وَمَا أَطْلَقَ الْشَّاعِرَةُ قَآيْمَةٌ وَلَسْنَ رَجْعُهُ إِلَى رَبِّيِّ إِنَّهُ إِلَى عِبَادِهِ اللَّهِ الْخَيْرُ الْخَيْرُ اذْكَرْنَاهُمْ بِمَآ عَمِلُواَ وَلَنْذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۶۶ وَإِذَا أَنْعَمَتْ عَلَى الْإِنسَانِ أَغْرَضَ وَتَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الْسَّحْرُ فَذُو دُعُاءٍ عَرِيضٍ قَلْ أُؤْرِيْنِ فَإِنَّ كَانَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ثُمَّ صَفَّرَتْهُ بَيْنَ مَنْ أَتَّلَمْ مَمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بِعَيْنٍ سَرَّرُهُمْ ۶۶ غَابَيْتَنَا فِي الْافْتِاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبْيِينَ لَهُمْ أَنَّهَا أَخْبَقُ أُرْمَى فَيَضَفُّ بَرْيَبَكَ أَنَّهَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ هُدِيَ وَهُدِيَ أَنَا إِنِّيُّ ۶۶ فِي مِرْيَةٍ مَّنْ لَقَآءَ رَيِّهِمْ أَلِيًا إِنَّهُ يُلْصَحُ شَيْءٌ مَّحِيطٍ
سورة الشورى - الجزء الخامس والعشرون

483

لا يهدى المدنى الأخير رسوله
فبأ يفبر مستندين للثلاثة.

- في الصبر، فصق السرواء كله معمول
الإلهام والوسط مع تقديم التبوس.
وكل حسبه متى في الله، وهنا: فبأ
الثلاثة بـ 3 ثم 2، وكل هذه المرات
تعبر تقدراً. لا تحك في قالته المشتقة!

بإسكان الله المجعلون وابن فرح فقط.
فأما ابن إسحاق فليس له في
هذا الباب شيء ورد على كتب الله

قراً الثلاثة لبيان الفصل.

1) يَسْتَفْعَرُوا مِن دُونِهِ، وأوَلِيَاءِ اللَّهِ حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتُ عَلَيْهِمْ بِوُكَيْلٍ
2) وَكَذَٰلِكَ أُوْحِيَ إِلَيْكَ فَرَءَاؤُهَا عَرْيَانًا أَسْتَنْذِرُ أَمَّ الْفَرْقِئِ وَمَنْ
3) حَوْلَهَا وَتَنْذِرُ يَوْمَ الْجَمَعِ لَا رَبَّ فِيهِ فَرِيقٌ قَبْلَهُ وَفَرِيقٌ فِيهِ
4) الْسَّعِيرِ وَلَمْ يُشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْهُمْ مُّأْمَةً وَحِدَّةً وَلَنْ يُذَلِّلَ
5) مِنْ يَشَاءُ في رَحمَتِهِ، وَلِلطَّلَّاقِنَّ مَثَلُهُمْ مَا لِهِمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
6) أَمَّ آتَذُوا مِن دُونِهِ، وأوَلِيَاءِ اللَّهِ فَأَلَّهُمْ ﻷَوْلِيٌّ وَهُمْ يَعْمَلُونَ وَهُمْ
7) عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اِخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحَكَمَهُ
8) إِلَىٰ اللَّهِ دَّاَلُّكُمْ اللَّهُ ﺭَبِّي عَلَيْهِ ﺗُوْلِيكُمْ وَلَيْسَ ﺃَيُّبٌ
推广各国语言和文化的多样性，使其更加丰富和多元。
سورة العصر - الجزء الخامس والعشرون

 милه في رحبت نور السماوات وهم في النور لازالوا {}

 وعندما ين-utils في الله من بعيد ما استجيب له حجيتههم

 داحضة عند رتّهم وعليّهم غلب ولهم عذاب شديد

 الله الذي أنزل الكتاب بالحق واليمين وما يهدب

 لعمل السّاعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون

 بيها وذوي الدين عايموا مشقوقون منها ويعتلون أنهام أحقق

 ألا إن الذين يّصارون في السّاعة لن يضلل بعيد

 الله لطيف يعفّدته يرزق من يشاء و هو القدوة العزيز

 ممن كان يريد حرف الالخرة نزد الله في حرتيه ومن

 كان يريد حرفالالخرة يتوته منهما وما لله في الأخرة من

 تصيب أم لهم عرضو وشرعوا بهم من الذين لما يأذن ياه الله ولولا كلمة الفضل لفسيا يبنههم

 وإن الذين يبناء لهم عدهم أليم ترّى الذين يبنههم

 مسقوقين مشنّأ كسبوا و هم واقع بينهم و الذين عايموا وعملوا الصلاحيات في رووضات الجنّات

 لهم ما يشاءون عند رتّهم دالك هو الفضل الكبير

 و هو منا جمع للثلاثة

 485
سورة الشورى – الجزء الخامس والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

مقدمة

ذاك اللّذى يَبِسْرُ اللّهُ عِبَادُهُ الْأَلْبِينَ ۛ وَعَمِلُوا ٱلصَّلَحَةَ قَلِلَ ۚ أَسْتَلَقَّهُمْ عَلَيْهِ أَحَدُهُمْ أَلَّا ٱلْمَوْدَةُ فِي ٱلْقُرْءَانِۚ وَمِنْ يَقُولُ فَحَسَّنَتْ نَزْدُهُ، فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللّهَ ٱعْفُوٓرُ شَكُورٌۢ ۛ أَمْ يَقُولُونَ ۖ أَفَتَرَىٰ عَلَيْهِ كَذِبًآۢ فَإِنْ يَشَاءُ اللّهُ يَجْعَلْ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَيَمْعِنُهُ أنَّهُ ٱلطَّبِيلُ وَيَحْيَيْ أَحْقَقَ ۚ يَسِلَّمَهُمُ ۗ إِنَّ عَلِيمٌ ۚ بَلْ يَعْلَمُ مَا تَفَعَّلُونَۢ ۚ وَيَسْتَجِبُ الْذِّينَ عَامِنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلَحَةَ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فضَلِهِۚ وَلَهُمْ عَدَدٌ سَحِيدٌۢ ۗ وَلَوْ بَسِطَ اللّهُ آرَزَقَ لِعِبَادَهُ أَفْقَدُ مَا يُقَسَّمُ إِنَّهُ بَعْدُ ۖ خَيْرٌ بِصِبْرٍۢ ۛ وَهُوَ ٱلَّذِي يَنْزِرُ ٱلْغَيْبَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطْوَۢ ۚ وَيَبْنِىُّ رَحْمَتَهُۢ ۛ وَهُوَ أَلْوَانُ أَحْمَيْدٍۢ ۚ وَمَنْ بَالِيَهُ خَلَقَ ۚ إِذَا يَشُاءُ قَدِيرٌۢ ۛ وَمَا أَضْطَبَىٰ مَّنْ مُصْبِبٍۢ ۚ وَمَا أُثِنِىٰ مُبِعَجَرٍۢ ۜ وَيَعْفَوُونَ عَنْ كُبْرَىٰۢ ۛ وَمَا أَنْثَىٰ مُفْعِجُرِينَ فِي ٱلْأَرْضِۢ وَمَا لَصِحَّ مِنْ دُونِ اللّهِ مَنْ وَلِيٓ ۝ وَلَا نَصِيرٌۢ
سورة النحل - الجزء الخامس والعشرون

ومَنْ عِنْيُهُ آَجَّوْرٌ فِي الْبَرْحِ كَالْأَعْلَمِ أَنْ يَسْتَحْيَى أَلْرِيحٍ
فَقِيْثَلَّنِّ يُزَاهِدَ عَلَى الْرِّحْمَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا نَيْتٍ لِّي كَصِيَّةٌ شَكُورٍ
أَوْ يُزَاهِدَ عَنْ كَبِيرٍ وَ يَعْفَ عَنْ كَبِيرٍ وَ يُغَلِّبُ الْذِّينَ
يُجِدِلُونَ فِي عَيْنَيْتِهِمَا مَا لَهُم مِّن أَحْيَاٖ ثُمَّ أُوْتُوا مِّن شَيْءٍ
فَسَمِنَّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ ما عَنَّ الَّذِينَ خَيَّرُوا وَ أَبَى الَّذِينَ هَمَّوا وَكَلَّمُ
رَبِّهِمْ يَعْفُرُونَ وَ الَّذِينَ أَسْتَجَابَوْا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلَوَةَ
وَ أَمَرُوهُمْ شُورَى بِنَتِهمْ وَ سَأَرَى رَفَقَتِهِمْ يَعْفُرُونَ وَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ
عَصَبًَهُمْ يَعْفُرُونَ وَ جَرَّؤُوا سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ تَقِلُّهَا فَمَن عَقِبَ
وَأَصِلَّ فَأَجُرَّهُ عَلَى الَّذِينَ إِذَا لَا يُجِبُّ الْقَلِيلِينَ وَ لَمْ يَنْتَصِرُ
بَعْدُ ظَلِيمَهُمْ فَ أَوْلَىٖ مَا عَلَىٖ قَلِيلٍ مِّن سَيِّئٍ إِنَّمَا أَلْصَلَّى عَلَى
الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الْأَلَّاهَ وَ بَعْدُ فِي الْأَرْضِ يُغَيِّرُ أَحْقَى أَوْلِيَّاهُمْ
عَدَّادٍ يُتَمٍّ وَ عُفِّرَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْنَ عَزْمَ الْأَمْوَرُ
وَ مُنْ يُضِفِّلُ اللَّهُ فَ مَنْ عَلَىٖ مِّن بَعْدِهِ وَ تَضَرِّعُ الْقَلِيلِينَ
لَمْ يَرَوا الْعَذَابَ أَفْلَوْنَ هُمْ إِلَى مَسْرَحٍ مِّن سَيِّئٍ
سورة الشعرى - الجزء الخامس والعشرون

لا يمكنني قراءة النص العربي في الصورة المقدمة. يرجى تقديم نص كتابي قراءته بشكل طبيعي.
سورة البقرة - الجزء الخامس والعشرون

 המחفف الجميل وابن إسحاق وابن فرح

وكذلك أوحيا إياهما روحًا علímًا ما كنت تدري ما أكتبُ
ولا أليمون وتكلم جعلتنه نورًا تهدى به من نهاء من عبادتى
وإنك لتُهدي إلى صرط مستقيم صرط الله الذي لدى له
ما في السموات وما في الأرض آلا إلى الله تقصر الأمور

شدة الخوف

بسم الله الرحمن الرحيم

وَأَلْكَتَّبْنَا إِلَيْكَ رُوحًا عَلِيمًا مَا كَنتَ تَدْرَى مَا كِتَبْتُ
وَلَا أَلْيَمُونَ وَلَمْ يَكُنْ جَعَلْتُهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مِنْ نَهَايَةٍ مِنْ عِبَادِتِكَ
وَإِنْكَ لِتَهْدِئِي إِلَى صَرْطٍ مُّسْتَقِيمٍ صَرْطَ اللهِ الَّذِى لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَى اللهِ تَقُسُّرُ الْأَمْوَرُ

ملاحظة: لا يحبس بالسورة القصيرة.}

٢٤٠٥

إن قرأ العلاقة بكسر الخبر

٢٤٠٦

فإن قرأ العلاقة بتحريف الباء وحزمة بعدها

٢٤٠٧

فإن قرأ العلاقة بكسر الميم وتوفيق الباء

٢٤٠٨

ولف بعدها.
سورة الزخرف - الجزء الخامس والعشرون

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ الْسَمَّاء مَآءً يَقْدِرُ فَأَنْضُرَّنَا بِهِ بُلْدَةً مِّيَّةً كَذَٰلِكَ تَجْرِجْنَ ۗ وَالَّذِي خَلَقَ آلَّآزِرَةَ جَنَّةً وَجَعَلَ لَّهُم مِّنَ الْفَلَكِ وَالْأَنْفُسِ مَا تَرَكَبُونَ لِتَسْتَوَيْنَ عَلَى ظُهُورِهِ مَّثْلٍ تَنْذِرُونَ ۖ وَإِذَا دُنِى رَبُّكَ عَلَيْهِ وَتَقَلَّبَ لَسْتَنْسَى لَكُمُ الْمَيْسِنَ ۗ إِنَّ أَيْضًا مَا يَجْعَلُ بَنَاتٍ وَأَضْفَقُّ مِنَ النَّابِئِينَ ﴿۵﴾ وَإِذَا دُنِى رَبُّكَ أَحَدُهُمْ بَيْنَ الْأَرْجَحِينَ مَتَأَلِّكَ نَزَّلَ رَجْحَهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظَيْمٌ ﴿۶﴾ أوَ مَا يَنْتَشَأُ فِي الْأَلْبَاثِ رَهْوًا فِي الْخَصْامِ غَيْرِ مُسِينٍ ﴿۷﴾ وَجَعَلَ الْغَلَّابِيَةَ آلِيَةً رَهْوًا عِبْدُ الْأَرْجَحِينَ إِنْضَرَّا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمُ ۗ شَهِدُتُهُمْ وَيَسْتَلَّوُنَ ﴿۸﴾ وَقَالَوْا لِوَسَائِلُ الْأَرْجَحِينَ مَا عَبْدُهُمْ ﴿۹﴾ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عَلِيمٍ إِنَّ هُمْ لَا يَجْرِصُونَ ﴿۱۰﴾ إِنَّ قَلِيلًا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ فَهُمْ بِهِ مُسْتَسْتَمِكُونَ ﴿۱۱﴾ بَلّ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا عَابِئَنَا عَلَى أَمَامٍ وَأَنَا عَلَى عَائِشَةٍ فَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿۱۲﴾

۴۹۰
سورة الرخرف - الجزء الخامس والعشرون

وقد يذكر ما أرسلنًا من قبلك في قريةٍ في نادٍ إلا قال مًغرفوها
إِنَّا وَجَادِلْنَا عَابِئَنَا عَلَى أَمَةٍ وَأَنَا عَلَى الْقَوْمِ مُقَبِّدٌ
قل أَوْلوَى جَعَلَهُمْ يَأْهَدُونَ مَمَا وَجَادَلُوهُ عَلَيْهِ عَابِئُهُمْ قَالُوا
إِنَّا أَرْسَلْنَاهُ بِهِ صَفَيًّا فَانقَطَعْنَا مِنْهُمْ فَأَقْتُلُوهُ كَيْفَ
كَان عَلَيْهِمْ أَمْكَانُينَ \(؟\) إِلَّا أَلْدَى فَقَطَرَّ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ
وَجَعَلْنِهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عِقَابِهٍ لَّعَلْهُمْ يُرِجِعُونَ \(؟\)
مَتَعَتْ هَؤُلَاءِ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمْ أَحْلُ وَرَسُولُ مُبِينٍ
وَلَمْ يَجَآءَهُمْ أَحْلٌ قَالُوا هَذَا سَخَّرُونِمْ أَنَا بِهِ صَفَيًّا وَقَالُوا
لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا لِهِلْدَاءُ أَلْدَى أَلْدَى فَقَطَرَّ فَإِنَّهُ صَفَيًّا
وَقَالُوا أَلْدَى أَلْدَى فَقَطَرَّ فَإِنَّهُ صَفَيًّا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا لِهِلْدَاءُ أَلْدَى أَلْدَى فَقَطَرَّ
أَهْمَيْنَ يَقِسَمُونَ رَحْمَتَ رِيَبَكَ فَخَنْ قَسَمَنَا بَيْنَنَا عَلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ
الْذِينَ يَرْفَعُنَا بَعْضُهُمْ قَوْفُ بَعْضٍ دَرْجُسُ لَسْتُمْ بَعْضُهُمْ
بَعْضُا سَخَّرِيَ وَرَحْمَتَ رِيَبَكَ فَخَنْ قَسَمَنَا بَيْنَنَا عَلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ
وَلَوْلَا أَن يَعْتَشَنَّ الْأَنْسَانُ أَمْمَ وَجَادَةً لَسْتُنَا لَجِئْنا لَيْنَ يُصَفِّرُ بِالْرَّحْمَنِ
ليَبِنُوْنِهِمْ سَفِيفًا مِّنْ فَضْلِهِ وَمَعَارَجٍ عَلَيْهِمَا يُظُهِّرُونَ \(؟\)
سورة الزخرف - الجزء الخامس والعشرون

وصَحَّتْهُمُ أَبْوَابُهُمْ وَسُرَّرُوا عَلَيْهِمْ يَتَكَسَّبُونَ ۗ وَزَخَرُفْهُمْ إِنَّكَ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنِعْتُ الْجَهَّاَرُ الْأَخْرَجُ عَنْدَ رَبِّكَ لِلنَّفْقِيْنِ ۗ وَمَنْ يَعْمَشْ عَنْ ذَكَرٍ آلِهَةَ نَقْيَضُ لَهُ شُيُطَاٰنُ قَبْضَتْهُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۗ وَإِنْ هُمْ لِيُضْدُوْنُهُمْ عِنْ السَّيِّئِ وَيَحْسَبُونَ إِنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَا فَأَمَّال يَلْيَتْ يَبْنِي وَيَنْتَكِ بُعْدَ الْمُشْرِقِينَ قَبْضَاتَ الْقَرِينِ ۗ وَلَنْ يَنفَعُهُمْ الْيَوْمُ إِذْ ظَلَّمُهُمْ أَحْسَنَ مُشْتَرَكُونَ أَفَاذَتْ تُسْمَعُ أَلْصَمٌّ أَوْ تُهْدَى أَلْعَمٌّ وَمَنْ كَانَ فِي صَلَالِهِ مُجِيبٌ فَإِمَّا تَذْهَبْنَ بِهِ وَلَٰكِنْ فَأَرْسَلْنَهُمْ مُنْتَقِمِمُونَ أَوْ نُرُسِّلْنَا أَلْيَدِي وَعَدُّتُهُمْ P، قَالُوا عَلَيْهِمْ مُقَدِّرُونَ فَأَشْتَمَسْكَ بِئَلْدَيْ أَوْ حَيَّ ۗ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صَرَطٍ مُسْتَقِيمٍۖ وَأَنَّهُ إِذْ كَرَّ أَلْكَ وَلَقَوْماً وَسَأَفَّ بَسَّنُكُمْ وَسَلَّمْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ رُسُلِهِ أَجْعَلْنَا مِنْ ذُنُوبِهِ آلِهَةٌ يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسِىَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِيْهِ فَقَصَّالٌ إِلَيْ رَسُولٍ رَّبِّ الْعَالَمِينَ قَلْلَ مَا جَاءُهُمْ بِاتِّبَاعٍ إِذَا هُمْ مَيْتَهَا يَضْحَكُونَ
سورة الزخرف - الجزء الخامس والعشرون

وما نُرَّىهم من عابٍ إلا هُوَ أُشْتَرٍ من أَخَيِّهِا وَأَحِدْنَهُم
بالَّغَدَادِ لَعَلَّهُمْ يَزِجُّوْنَ وَقَالُوا تَأْيِدَةُ الْسَّاجِرِ أَذَعْ لَا نَا
ربَّكِ يَا عِبَادِ أَنْتَ لَهُمْ مُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْتُنا عَنْهُمْ
الْغَدَادَإِذَا هُمْ يَنْتِيْسُونَ وَنَادِيَةَ فَرِيغُونَ في قُوْمِهِ
قَالُوا يَقُومُ أَلِيَسْ لِمَلِكٍ مَّصْرٍ وَهَذِهِ الأَنْهَرُ تَجْرِي مِنْ
تَحْيِيٍّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ إِنَّمَا أَنَا حَيْثُ مِنْ هَذَا أَلْذَى هُوَ مُهِينٌ
وَلَا يَحْكَمُ بَيْنِيْنِ فَلَوْلا أَلْتَقُ عَلَىْهِ أَسْوَةً مِنْ دَهْبٍ أَوْ جَاهِ
مَعَةَ الْمَلَائِكَةِ كَمَفْتَرَانِينِ فَأُشَابَتْنَا قُوَّأَةً
فَأَظَلَّعَهُ إِنْهُمْ كَانُوا قَوُّمَ قَلِيسَقٍ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا
أَنْتَقَمُنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَفْنَهُمْ أُجِيْعِينَ فَجَعَلْنَهُمْ
سَلَفًا وَمَثَالًا لِلَّذِينَ أَخَرِينَ وَلَمْ نَضْرِبْ أَبَنَ مُرْئٍ
مَثَالًا إِذَا قُوْمُهُ مَنْهُ يُصَدَّعُونَ وَقَالُوا أَلْيَهُنَا
خٰبِرُ أَمْ هُوَ مَا ضَرِبْتُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَالٍ بَلْ هُمْ قُوْمٍ حُصُمُونَ
إِنَّهُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمَتْ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَالًا لَسْتَيْنِ إِسْرَأِيلَ
وَلَوْ نُنفِّضَ لَجَعَلْنَا مَنْهُ مَلَائِكَةٌ فِي الأَرْضِ يُحَفَّضُونَ

493
سورة الزخرف - الجزء الخامس والعشرون

مصحف المجمل وابن إسحاق وابن فرح

وأَنَّهُ، أَلْعَمَّ لِلسَّاعَةِ قَالَ لَمْ تَمُّنُّ بِهَا وَأَقِمْتُنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۖ وَلَا يَصِدُّنَّكُمُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا لِأَنْعَمَ عَلَيْكُمْ مِنْ نَيْسَانِ وَلَمْ يُؤْخِذْكُمْ بِالْأَمْوَالِ \n
فَأَخْتَلَفُ الأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوُسِّيَ لِلذِّينَ ظَلَّلُوا مِنْ عَذَابِ يَنْبُوِيْلِهِمۚ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَللَّهَ أَلْسَأَعَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْقَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ آلِمَالَا يَوْمَ يَهْدِينَ بِغَيْبٍ لِّيَعْبَدَنَّهُ وَلَا أَسْتَيْعَبَنَّ عَلَيْهِمْ آيَةً ۖ وَلَا أَنْثَيْعَنَّهُمْ أَذْهَبْنَآ إِلَى النَّارِ ۖ كَانُوا مُسِلِّمِينَ أَدْخَلْنَا أَجْنَابَةَ أَسْتَمْعُوا وَأُرْصِدُواۢ نَخْيَرُنَّ يُطَافُ عَلَيْهِمْ قَبْحٌ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَضْحَابٍ ۖ وَفِيهِمَا مَا نَخْشَىٰهُمُ الَّذِينَ أَفْسَدُوا وَقَالُوا أَنَّكُم بِمَا كُنْتُمْ خَلَدُونَۢ وَبِئْلَ أَجْنَابَةَ الْآخِرَةِ أَرْنُوهَا بِمَا كُنْتُمْ نَعْمَلُونَۢ لَكُمْ فِيهَا فَنْكَهْهَا كَبِيرَةً ۖ فَنِئِنُّهَا نَأَسْطِلُونَۢ
سورة الزخرف - الجزء الخامس والعشرون

إنَّ الْمَجْرِيمِينَ فِي عَدْبٍ جَهَّمَ خَلَدُونَ وَلَا يُقَسَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِي مَبْسُونٍ وَمَا تَلَّمُّهُمْ وَلَسْيَ كَانُوا هُمُ الْقَلِيلِينَ وَنَادَوْا تَمَسَّكِكَ لَيْفُقُّ عَلَيْتُكَ رَبَّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُكْتَفِينَ لَقَدَ جَتَتْكُمُ الْخَيْرَةُ أَنْ أُحْصِرُكُمُ الْخَيْرَةَ صَيِّحُونَ إِنْ أَمَّرْتُ فَإِنَّمَا مَفْرَدُونَ إِنَّمَا يَجْسُوُّونَ أَنَا لَا تَسْمَعُ سَرْهُمْ وَجَعَلَ أَنَّ رُسُلَتِنَا لَا يُصِّبُّونَ فَقُلِ إنَّكُمْ لِلَّهِ وَلَّدَّ فَأَنَا أَوْلِ الْعَلِيْسِدِينَ سُبْحَنَ رَبُّ الْعَسَّارَةِ وَالأَرْضِ رَبُّ الْعَرِشِ عَلَى يَجْسَفُونَ فَذَرْهُمْ حُضْوًا وَتَلْعَبُوا حَتَّى يَلْقَفُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي يُعَوَّدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَسْمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ أَحْكَمُ الْعَلِيمُ وَتَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِينُهُ عَلَمٌ إِسْمَاعِيْلَةَ وَاللَّهُ يَتَّجِعُونَ وَلَا يَتَّلِكُ الَّذِينَ يُدْعُونَ مَنْ دُونَهُمْ الشَّفَاعةِ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِخَيْرٍ وَمَ حُمْتُمْ وَلَيْسَ سَأَلَّهُم مِّنْ خَلْقِهِمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قَالُوا يُؤْفِكُونَ وَقَيلُهُ بِيَبْرِتْ إِنَّ هُمْ تَحْتَؤَلَوْنَ قَوْمٌ لَا يُؤْفِكُونَ فَأَصْفَحُ عَنْهُمْ وَقَلِ سَلَّمَ فَسَوْفُ يَعْلَمُونَ
سورة الدخان - الجزء الخامس والعشرون

ملاحظة آية: ﴿ ﴾
لا يحدها المسلمون في القرآن الكريم، فهي غير مسعودة للقرآن الكريم.

قرأ العلماء بضم الباء.

۱۸۱١.
سورة الدخان - الجزء الخامس والعشرون

قرآن الآية

لا تعلموا على الله إلاّ بَيْنَ ظُلْمَيْنِ، وَإِلَىٰ عَذَّبُنَّكُمْ، وَإِلَىٰ عُذْبَةٍ، قَرَأَنَّهُمْ قَوْمًا مُّجِرِّمِنَّ. فَأَتَّمَّ عِبَادَتِي أَيَّالًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، وَأَتَكُونَ أَخْرَجُنَّهُمْ، وَيُجْعَلَ الْبَحْرُ رَهْوًا إِنَّكُمْ جَنَّةً مُغْرَفُونَ. ثُمَّ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْنٍ وَرَزْوُوعٍ، وَمِقَامًا كَرِيمًا، وَنُعْمَةٌ كَأَنَّاهَا فَيْلَكِينَ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنِهَا قَوْمًا إِخْرَيجِينَ فَمَا بَحَثُوْا عَلَىٰهُمُ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ، وَمَا كَانُوا مُنْظِرِينَ، وَلَقدْ عُدِّلَتْ بَيْنَ إِسْرَائِيلٍ مِنْ الْعُدَّادِ أَلْمَهِينَ مِنْ فِرْعَوُنَ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهِمْ مَنْ أَلْمَهِينَ، وَلَقَدْ أَخْرَجُنَّهُمْ عَلَىٰ عَلَمٍ عَلَىٰ أَلْمَهِينَ، وَجَعَلْنِيْنَهُمْ مِنَ الْأَكْبَرِينَ، وَأَكْبَرُنَّهُمْ مِنْ أَكْبَرِينَ، إِنَّ هَذَا لَيُقْفُوْنَ. إِنَّ هُدِيَّةٌ لِّيُقْفُوْنَ، أَمَّا أَرْضُكُمْ، فَأَتَّمْنَا إِلَّا مَعَ مَيْنِكُمْ، أَهْمَّ حَيَّرَ أَمْ قَوْمًا بِعَدٍّ وَلَدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلُكُمْ، إِنَّفَاسًا كَانَوا مُجِرِّمِينَ، وَمَا خَلَفْتُمَا أَلْسَمَوْتُوْا الأَرْضَ، وَمَا بَيْنَهُمَا لَفِيْنَ. مَا خَلَفْتُهُمَا إِلَّا بِلَا حَقٍّ وَلَحْيَانَ أَشْتُرُّهُمْ لا يَعْقَلُوْنَ.
سورة الدخان - الجزء الخامس والعشرون

إِنَّهُمْ الْفَضْلُ مِيقَانُهُمْ أَجْمَعُونَ يُؤْمِنُونَ لَا يُعِنِّنَّ مَوْلَىٰ
عَنْ مَوْلَىٰ شَيْاءً وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّآ مَنْ رَجَمَ رَجُمَ اللهِ
إِنَّهُ هَوَّ الْإِلَهُ الْأَعْظَمُ إِنَّ شَجَرَتِ الْقُوْمِ
طَعَامُ الْأَلَّهِ إِذَا كَفَّرْتُ الْبَصُورُ
أَهْيَينِ أَخْذُوهُ قَاطِعُوْتْهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَهَّامِينَ نُعْمَ
صَبَرُوا فَقَوْفُ رَأْسِهِ مِنْ عَزَّاذِ الْجَهَّامِينَ ذَٰلِكَ إِنَّكَ
أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُ بِهِ تَمَثِّرُونَ
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَابِلٍ أَمِينٍ فِي جَنَّتِ وَعِينِ
يَلْبِسُونَ مَنْ سُنَّدَنَّ وَقَسَّمَتْهُ مَتَّىٰ لِمَيْلٍ
كَذَٰلِكَ وَرَوْجُجَتْهُمْ يَجَعَّوْنَ يَذَّعُّوْنَ فِيهَا يَصْلِي
فِي رُكْبَةٍ عَامِينَينَ لا يَسَرُّونَ فِيهَا أَلْمَسُوْتُ
إِلاَّ الْمَوْتَةَ أَوْ وَقَفَتْهُمْ عَدَادٌ الْجَهَّامِينَ فَضَلَا
مَنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَزْوَرُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يُسَرِّثْهَ يَسْلَىٰكَ
لَعْلَهُمْ يَتَّقَدَّمُونَ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
سورة الجاثية - الجزء الخامس والعشرون

هم، وما أنزله من السماوات من شر فبأي شيء كنتم تُخْرِجُونَ

٦٥. إِنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنَا وَبِالْآخِرَةِ نَاعِمَةً.

٦٦. وَلِئَاتِيْنَا لَّهُمْ عَذَابًا بَعُودًا.

٦٧. وَفَنَّىٰ مَعَهُ من نَّاسٍ هُمُّ الْأَوَّلُونَ.

٦٨. فَعَلَّهُمْ مَعَهُ كَانَ مَعَهُمْ فَمَا كَسَبَّوا شَيْئًا.

٦٩. وَإِذَا عَلَمَ الَّذِينَ نَجَّاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ هُمُّ الْأَوَّلُونَ.

٧٠. فَهُمُّ الْأَوَّلُونَ.

٧١. وَلِلْآخَرَةِ لَحَمْشٌ ٍ لَّهُمْ عَذَابًا بَعُودًا.

٧٢. كَانَ اللَّهُ بِهِمْ يَرَاهُمْ وَلَا يُنَادُونَهُ. ﴿۶۵﴾
فلَلَبَنَّ يَحْبُسُواْ يَعْفَرُواْ لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَامَ اللَّهِ لِيَجْزُواْ كُفَّارًا بِمَا كَانُوْا يَعْفَرُوْاْ مِنْ عِبَادَةِ صَلِيلَة فَلِيَقِسِيَ وَمِنْ أَسَاءَاتِهِمْ إِلَّا إِذْ يَرْجُعُونَ أَوْلَيَ آتِيَهُمْ بَيْنَ يَعْفَرُوْاْ مِنْ الْكَبْطَ وَالْئِسَاحِ وَالْأَنْبَاسِ وَوَرَفَضُوْاْ مِنْ أَلْقَبِيَّةٍ وَفِقْضُوْاْ مَعَ الْعَلَّمِيِّينَ أَوْ أَتَيْنُوْاْ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي مَا كَانُوْاْ فِيهِ يَعْفَرُوْاْ أَوْلَيَ آتِيَهُمْ عَلَى شُرْعَةٍ مِنْ أَلْمَرْ قَافِعَهَا وَلَا نَتَبِعُ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُوْنَ إِلَّا إِذْ يَرْجُعُونَ أَوْلَيَ آتِيَهُمْ وَأَنَّ الَّذِينَ يَعْفَرُوْاْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بِغْنِيٍّ وَاللَّهُ وَلَّدَّ أَعْلَمُ بِكُلِّ شَيْءٍ هَٰذَا بَصِيرَةٌ لِلَّبَنَّ وَهَٰذَا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُقْرِنُونَ أَمَّ حِيْبُ الَّذِينَ أَجْرُحُواْ الْيَتَّيِّهَاتِ أَنْ يَعْلَمُوْنَ كَالَّذِينَ يَعْفَرُوْاْ وَأَغْيَبُواْ الْصَّلِيحَةِ سَوَاءً مَا يَحْكُمُوْنَ وَخَلَقَ اللَّهُ عَسَمَاتٍ وَأَلْسِمَاتٍ وَأَرْضَ يَحْلِقُ وَلَيَجْزِرُ الَّذِينَ أَنْفُسَهُمْ يَضَعُّوهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُوْنَ
سورة الجاثية - الجزء الخامس والعشرون

الفاتحة

{3} {أُلْهِمُوا} {فَمَنْ آتَيْتَ إِلَهَهُ وَأَصَلَّبْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَطَّمْنَاهُ عَلَىٰ سَمْعِهِ}

{4} وَقَلْنَاهُ {قَرْنُوهُ} وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيْبَانَا الذَّنِينِ نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الْحَيْبَانُ وَمَا لَهُ مِنْ عَلَمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يُطِلَّبُونَ {5} وَإِذَا نَقَلَّ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ دَيْنًا تَيْنَيْبًا مَا كَانَ حُجُّصُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُواْ تَخَطُّبًا إِنِّي كَنْنَا صَدِيقينَ {6} فَأَلْهَهَ فَجْحَضْنِهِ نَمْ يُمِيتْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلْهُ إِلَىٰ يَوْمٍ الْقِيَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلْسَيْلٌ أَخْفِرُ الْقَاعِدَةِ لَا يَعْلَمُونَ {7} وَلَهُ مُلْكُ الْأَرْضِ وَالأَرْضُ وَيَبْعُوحُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُقَصِّرُ الْمُبْطِلُونَ}

{8} وَتَرَى كَلَّمِلْكٍ جَانِبَةٍ كَلُّ أَمَةٍ تَذْعَمُ إِلَىٰ كَتِبِهَا ۖ الْيَوْمَ تُجَزَّوْنَ مَا كَنَّا كُنْنَا تَعْمَلُونَ {9} هُذَا كَتِبْنا يَنْطِلُ عَلَيْهِمْ ۖ إِلَىٰ هَذَا نَشْدُنِيَّ مَا كَنَّا تَعْمَلُونَ {10} فَأَلْهَهَ فَجْحَضْنِهِ نَمْ يُمِيتْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلْهُ إِلَىٰ يَوْمٍ الْقِيَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلْسَيْلٌ أَخْفِرُ الْقَاعِدَةِ لَا يَعْلَمُونَ {11} وَلَهُ مُلْكُ الْأَرْضِ وَالأَرْضُ وَيَبْعُوحُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُقَصِّرُ الْمُبْطِلُونَ}
سورة الأحقاف - الجزء السادس والعشرون

لا يُستجِيبُ لُهُدِّي إلى يَنْوِيَ الْقَيْسُمُ وَهُمْ عِنْ ذَٰلِكَ يُعْفِيُّونَ

ملاحظة: لا يُستجِيبُ لُهُدِّي إلى يَنْوِيَ الْقَيْسُمُ وَهُمْ عِنْ ذَٰلِكَ يُعْفِيُّونَ
وإذا حَشَّرَ آلَانَاسَ كَانُوا لَهُمْ أُعْدَاءٌ وَكَانُوا يُعَبَّدُونَ نِفْلَاءَنِّي ۖ إِذَا نُفِسُوا عَلَيْهِمْ عَلَايَّيْنَا كَيْبَتُ قَالَ آلَ الْدِينِ صَفَرْوَا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سَيْخَرُ مُبِينٌ ۖ أَمَّ بَعْلُوهُ لَيْدَ أَفْرَتْهُ قُلْ إِنَّ إِفْرَتْهُكَ فَأَدُلَّكُمْ عَلَى مَنْ أَيْدَىٰ شَهِيدًا لَسَ هُنَا كَسْلَا ۖ إِنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فِيَّ سَنَأَتمُّ عَلَيْكُمْ مَا كَسَبْتُ وَسَيَنَٰئِبُكُمْ أَنَا إِلَّا تَحْذِيرٌ مِّبِينٌ ۖ فَلْ أَرْعَبُّنُمُّ إِن كَانَ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ وَكَفَّرْنَاهُ بِهِ وَشَهِيدَ شَاهِدٌ بِنِيٌّ إِسْرَئِيلِ عَلَى مَلَيْسِهِ وَقَامَ وَأَسْتَكْبَرُ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْقَطِيمِنَّ وَقَالَ الْدِينُ صَفَرَوْا لِلْذِّينَ عَمِينَوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقَوْا إِلَيْهِ ۖ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدَوْا بِهِ فَسَفِيْقُولُونَ هَذَا إِفْكَ قَدِيمٌ ۖ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مَوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهُذَا كَتَبَ مُصَدِّقًا لَسَابِعًا عَرْيَّيْنِ يُبَيِّنُ الْلَّهُ أَنْ لَمْ أُضْطَرِّبْنَ لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ قَالَهُمْ قَالَوْا رَبُّنَا أَوْلَٰٰئِكَ أَصْحَبُ أَجْنَابَةٍ خَلِيْنِ أَحَدَمَا جَزَاءً يَمْدُدُوْنَ يَا أَوْلَٰٰئِكَ ۖ أَنْ لَمْ أُضْطَرِّبُنَّ لِلْمُحْسِنِينَ
سورة الأحقاف - الجزء السادس والعشرون

وسْلَمْتُ الْأَهْلَ الْأَنْسَنَ يَوْلِدَهُ مُحَمَّدَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَضَعْتُهُ
كُرْحًا وَوَضَعْتُهُ كُرْحًا وَحَمَّلْتُهُ وَفَصَّلْتُهُ فَلَمَّا شَهَرَ رَحِيمًا أَحْتَيْنَى إِذَا بَلَغَ أَشْدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيَّةً سَتَةَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ يَوْمِئَتِكَ آَلِيَّةٍ أَعْمِنتَ
عَلَّ وَعَلِيَّ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَى وَأَصَلِيحُ لِي فِي
ذُرُورَتِي إِلَى نِيَبَتِ عِلَّيَّ وَإِلَى مُسْلِمِيْنَ أُلْتُيْاَكَ الْأَلْبَاءَ
تَنْقِبُ عَلَيْهِمْ أُحْسَنَ مَا عَمِلْتُ وَتَنْتَجَوْزُ عَنْ سَيِّاقِهِمْ فِي أَصْحَابِ
الأَجْتَيْنِ وَعَدَ الْأَسْتِفْقَيْنِ إِنْ أَخْرَجْتَ وَقُدْ خَلَتُ الْقُرُونُ مِنْ
قَبْلٍ وَهَمَا يَسْتَفْقِيَانِ اللَّهَ وَبَلَآَكَ عَامِينَ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقّ حَقَّ
مَا هَذَا إِلَّا أَسْتِفْقَيْنِ الأَوْلِيَّةَنَّ أُلْتُيْاَكَ الْأَلْبَاءَ حَقّ حَقّ
الْقُوُلُ فِي أَمِّي قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الأَلْبَاءِ وَأَلْبَاءَ إِنْ هُمْ كَانُوا
خَسِيرَانِ بِوَلَكِّي دَرْجَتِ مَا عَمِلُوا وَيَسْتَفْقِيَمُ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرُضُ الْأَلْبَاءَ صَفَاوِةَ عَلَى الْأَلْبَاءِ أَذْهَبُوهُ طَيْبَتُهُ
فِي حَيَايْنِمَهُ الْأَلْبَاءِ وَأَسْتَفْقِيَمُ بِهَا قَالْتَمُهُمْ تَجَزَأْنَ عَذَابَ الْأَلْبَاءِ
بِمَا كَنْتُمْ تَشْكِكُونَ فِي الأَرْضِ يَعْقِرُ اللَّهُ أَحْقَى وَبِمَا كَنْتُمْ تُفْسِدُونَ ۛ
سورة الأحقاف - الجزء السادس والعشرون

"وَأَذَّرِكَ أَخَا عَلِيٌّ إِذَا أَنْذَرُ قَوْمَكَ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلِّتَ آنَاَتُكَ مِنَ الْبَيْنِ يُنَبِّئُونَهَا عَلَىَّ أَنْ يُنَبِّئُنِّي لَا أَعْلَمُ بِيَٰلَدَةٍ مِّنْ عَذَابٍ يُوْرُ عَظِيمٍ قَالَوا أَحْتَمَّتْنَا لِتُأْتِيْكَ عُنّْمِ الْحَقِّ قَالَ أَلْلَهُمُ ۖ إِنَّمَا أَلْلَهُمُ عَزَّ الْعَزُّ قَالْتُ لِلَّقَمِ القُرْآنَ يُنَبِّئُ عَلَى مَفْعُولٍ فِي هَذَا عَارِضٍ مُّبَيِّنٍ بِهِ مَا أَرْسَلْتُ لَهُمْ وَلِكَيْنَى أَرْسَلْتُ قَوْمَمِنْهُ بِهِ رَبّي فِي هَذَا عَذَابٍ أَلَّا يُعْقِبَنَّهُمْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُمْ ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُحْجُورَينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي هَذِهِ وَجَعَلْنَا لَهُمُ السَّمَاعَ وَالْبَصَرَ وَأَفْكَارَأَقْصَرُ فِيهَا أُعْلِنَّهُ عَلَيْهِمْ سُؤْلَهُمْ وَلَا أَنْصَرْهُمْ وَلَا أَفْضِلْنَهُمْ عَلَى مَنْ شَأْنَ إِذَا كَانُوا يُجَادُدُونَ يِتَّبِعُتُ اللَّهُ وَحَقَّ يُهْوَى مَا كَانُوا يَهُوَى يُسْتَهْيِدُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَهُمْ مِنْ الْفَرْيَةِ وَضَرَّفَتْنَا الْأَلَّاَثَ لَعَلَّهُمْ يُرِجُعُونَ فَلَوْلَا نَخْرَجُوهُمْ الَّذِينَ أَخْذُوا مِنَ اللَّهِ فَرْيَةً فَرَٰضَةً بَلْ صَلَّوْا عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ إِنَّكَ إِلَّهُمْ وَلَمْ يُخْلَفْنَ"
سورة الأنفال - الجزء السادس والعشرون

مصحف الجمال والاب إسحاق وابن فرح

وَإذْ صَرَفَتْ إِلَيْهِ أَنْفُسُهُمْ نَفَرًا مِنَ الْجَبَّةِ يَسْتَمِيعُونَ أَخْبَارَهُمْ فَلَمَّا
حَصَّرُوْا قَالُوا أَنْفُسُهُمْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُسْتَمِرِينَ
قَالُوا يَقُومُنَا إِنَّا سَيِّئُنا كَيْبٌ أَنْزِلَ مِنْ بَعْضِ مُسْتَقِيمِ
مُضَيْقًا إِنَّا بَيْنَ يَدَيِّهِمْ يَهْدِى إِلَى أَخْبَارٍ وَأَخْبَارٍ مُسْتَقِيمِ
يَقُومُنَا أَجِبَاءُ دَارِ اللَّهِ وَعَمِنُّوْا يَهْدِى لَهُمْ لَيْحَافُ لَأَا مَقَامٌ مَن
ذَوْيَمْهُ وَيُجَرِّحُ مِنْ عَذَابِ أَيْمٍ وَمَنْ لَا يَجِبُ دَارَ اللَّهِ
قَلِيلٌ مَعْجِرُ في الْأَرْضِ وَلَا يَلِسُ لَهُ مِنْ دُونِهَا أُولِيَاءُ أَوْلِيَاهُ
فِي ضَحْلِي مُبِينِ ۖ أَوَّلُمْ يَرْيَوْا أَنَّ اللَّهَ آَلَدُوْا خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَا يَعْقَبُ مِنْ عَذَابٍ بَيْنَ يَدَيِّهِمْ يَقُولُونَ عَلَى أَنْ يُحْقِنَ السُّؤُولَ بَيْنَ
إِنَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَيَوْمَ يُعْرَضُ اللَّهُ الْأَرْضَ عَلَى أَحْلَالِ
أَلَّيْسَ هَذَا إِلَّا نَقِيمُ أَنْفُسُهُمْ قَالُوا بَلَى وَرَبَّنَا قَالَ فَذَوَّفُوا عَذَابٍ يَمْنُونُ
كَيْبُذُوْقُونَ فَأَصِيرُ كَمَا صَيْبُ أَوْلَوْا الْعَزْمِ مِنْ أَرْبَعٍ
وَلَا يَسْتَعِجِلُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَمْنُونُ مَا يُعْرِضُونَ لَهُمْ يُبْشَرُونَ إِلَّا
سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ بَيْنَ فُقُوحٍ يَهْلُكُ إِلَّا الْقُوْمِ الْقَدِيمِ ۖ
سورة محمد - الجزء السادس والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

يتم الله الرحمن الرحيم

الذين قفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعملهم وذين
عاهمو وعملوا الصالحين وعاهمو بما نزل على محمد رضو
وحينما عقروا منهم سيئاتهم وأصلح بالهم 
ذلك بأن الذين صفووا
أنتبهوا البطل وأن الذين عاهمو أنتبهوا الحق من ربيهم كذلك يضرب
الله للناس أمنتهم 
فإذا لقيتهم الذين صفووا قشرح أليم الحق حين
إذا أختشموهم قلعتوا الوقف فإماما بعد وأما إذا فداه حين قضع ألم
أوزارهذا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولعينهم أستزوا بعضهم
بعض والأدين قفروا في سبيل الله فلن يضل أعملهم سيهديهم
ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم 
yتأثيها الذين
عاهمو إن تصدروا الله ينصصون ويتبت أقدامهم 
والدين
صفووا فتعسوا لهم وأضل أعملهم 
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله
فأخطأ أعملهم 
أقلم قصرروا في الأرض قفين ظروا كييف
كان عقيدة الذين من قبلهم دمر الله عليهم 
والكفررين أمنتهم
ذلذاك بأن الله صوأ الذين عاهمو وأن الكفررين لا سولى لهم

فوزي في آية: أوزارهذا
بجدها المسلمين الأمر رأى آية.
هاني مصبري رأس آية للعلاقة.
فقرأ الفين من الفيل والباء.
والየنية.
سورة محمد - الجزء السادس والعشرون

صحيح النجوم وابن إسحاق وابن فرح

إنّ الله يدخل الذين عاصمون وعملوا الصالحات جنتٍ تجري من
تحطيبها الأنهار والذين مقرروا يمتعون وبأطلالون كما تأمل
الأئتم والقمار متوّى لهم وكأين من قرية هي أشدُّ فوة من قريتك
التي أخرجتموها أهللتها فلأ تناصرُ لهم أعمل كان على بنيت
من رمّه كمن رمّه الله سوءَ عمله، وأتبعوا أهواءهم مكّل أفُجر
التي وعد المتقون فيها أنهم ماؤ غير عاسين وأنهم من لببن لَم
يتعيّن طعنه، وأنهرين عشار لمة لذرّة من أهالي بنيه كم هو خليفة في النصار
ولهم فيها من كل أئتمرات ومغفرة من ربيهم كم هو خليفة في النصار
وسفوا ماؤ جمعهما فقدّط أعماءهم ومنهم من يسمتع إليهك
حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أثؤوا العلم ماذا قال عائشًا
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وأتبعوا أهواءهم والذين
أهتدوا وادّه هدى واتّذه تقوّهم فهل ينظرون إلا
الساعة أن تأتيهم بغامة فقد جاء أشرافها فأتلى لهم إذا جاءهم
ذُكرُهم ۖ فأعلم أنهم لَنَ أَلِسَّهُم إِلَّا اللَّهُ وَأَشْتَغِيرُ لَدَنِيِّكُم
وللمسؤولين والممؤمنين واللّه يعلم متقالي بكُم ومثونكم ۖ
سورة محمد - الجزء السادس والعشرون

ورَفِعُ الْذِّينَ ءَمَّهُمْ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ مُّكَتَّبَةً وَذُكِّرَ فِيهَا الْقَائِمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْجَلِيٌّ عَلَيْهِ مِنْ آثَارِهِ فَأُولَٰئِكَ لْهُمْ تَطَاعُوا وَقَوْلُ مَعْرُوفٍ فَإِذَا عَزَّمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَفَا أَلَّا لَكَنَّ حَيَّاَتُهُمْ ضَرٌّ فَهَلْ عَسَّيْتُمْ إِنْ تُفْيِسْدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَهُمْ أُولَٰئِكَ الْذِّينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَأُصِيبُوهُمْ وَأُعْمَنِي أَبْصَرَهُمْ أَفَلَا يَتَسَرَّبُونَ الْقُرُءَانَ إِنَّ مَعْلُومَ مَعْلُومٍ أَلْتَهَا إِذْ رَأَيْتَهَا عَلَى أَدْبِرِهِمْ مَعْلُومٌ وَبَعْدَ مَا تَبْيِنَ لَهُمُ الْهَدِىَ الْمُسْتَقِيمُ سَوْلَ لَهُمْ وَأُمِّيْلَ لِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلْذِّينَ كَرَهُوْا مَنْ نَزَّلَ اللَّهُ سَنَطِيعُهُمْ فِي بَعْضٍ الأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِشْرَازَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَنْفُتْهُمُ الْمُتَرَكَّبَةُ يُضُرُّونَ وَجَعَوْهُمْ وأُذِبْرُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَعْبُدُونَ مَا أُشْهَدَ أَشْهَدُوهُ اللَّهُ وَكَرَهُوْا رَضْوَانَهُ قَأْحِبُوا أَعْمَالَهُمْ أَلَّا لَنْ يُغْضِبَ اللَّهَ أَضْعَفَهُمْ
سورة محمد - الجزء السادس والعشرون

ولَأَنْصَبْ آنَ آنَ لَرَزَعْنِيَ الْجِهَادَ لِيُؤْخِذُوا سَيْمَنَهُمْ وَلَتَغْرُفَنَّهُمْ فِي
الْحَيَّةِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَتَكُمْ وَلَتَأْتِيَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُبَطِّلْنَ أَعْمَلَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيٌّ عَلَيْهِمْ
يَتَأُبِّيهِ الْذِّينَ عَامَّتُوا أَطْيَعُوا اللَّهَ وَأَطْعِمُوا الرِّسُولَ وَلَا تَبَطِّلْوا أَعْمَلَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ ذَٰلِكَ لِكَأِيْمٍ
وَهُمْ كَفَّارٌ فَلَنْ يُغَفِّرُ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تُهْيِنَّهُمْ وَلَا تَبْدِعْنَ إِلَى الْبُدْلِ
وَأَنتُمْ أَعْلَمُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَبْحَرْنَ بِأَعْمَالَكُمْ إِنَّا أَحْيَيْنَاهَا الْآخِرَةَ لِآبَةٍ وَلَهُ وَإِنْ تَعْمَلُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتُوهُمْ أَجْرُكَمْ
وَلَا يَسْتَلِكْنَهُمْ أَمَوَّالُكُمْ إِنْ يُسِفُّكُمْ مَعْجُوبًا فَسَيُخفِقَهُمْ
تَبْحَلُوا وَيَخْرِجُ أَضْغَطُتَكُمْ ۡ هَٰدَئً هَٰذُ الْهُدَايَةَ تَدْعُونَ لِتَنفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ قُمْتُمْ مِنْ تَبْخَلُ وَمَنْ يُبَخَلُ
فَإِنِّمَا يُبَخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ وَأَنتُمْ أَفْقَارُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَا يُؤْتُونَهُمْ أَمَثِلَتَكُمْ

لا يُأَمَّلُ
بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّا قَتَحْتُنَا لَكَ فَتَحِهَا مُبِينًا ۖ لَيْغَفْرِنَّ لِكَ أَللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذِنْبِكَ ۖ وَمَا تَأَخَّرَ وَيَتَّمَّ أَحْمَاهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صَرْطًا مُّتَسَفِّيَّا ۖ وَيْبَيْنُكَ لَهُ أَنْ ذَلِكَ عَرِيْبٌ ە هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُزِيدَوْا إِيمَانَهُمْ مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلَهُ جَنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ۖ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيماً ۖ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُلُوبِهَا أَنْهَرٌ خَليْدٌ فِيهَا وَيُصِيبُ عَنْهُمْ سَيْقَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ أَللَّهِ قَوْرًا عَزِيزًا ۖ وَيَعْدِلُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُضْرَكِينَ وَالْمُضْرَكَاتِ أَلْتَأْيِينَ بِإِنْبِهَا عِلَّمَ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَابِرَةً السُّوءَ وَغَضِبَ أُسْلِمَ أَلْتَأْيِينَ وَلَعْنَهُمْ وَأُعْدَ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآئِتْ مَصِيرًا ۖ وَلَهُ جَنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا حَكِيمًا ۖ إِنَّا أَرَسَلْنَا شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ لَهُ قُوَّةٌ عَلَى بَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتَعَزُّرُ وَرَحْمَةٌ وَضُرُّ وَقُوَّةٌ وَقُسْطُهُ بِصَحِيرَةٍ وَأَصِيلًا ۖ
سورة الفتح - الجزء السادس والعشرون

إِنَّ الْدِّينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ آلهَةً يُدْعَهَا أَبْدِيَاءً
فَمَنْ نَسَخَهُ فَإِنَّمَا يَنْكُحُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهِ
اللَّهُ قَسْمَيْنِ أُحْرِرُوا عَلَيْهِنَّ ۗ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخْلِفُونَ
مِنْ الأَعْرَابِ شَعَالُنَا أَمْوَلُنَا وَأَهْلُوْنَا فَأَتْسَغِفُ لَنَا يَقُولُونَ
بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ فَلَمَّا يَنْكَحُ لْحَمَّ مَنْ آتَى
كِيْلَمْنَآ إِنْ أَرَادَ يَكْحَمُ ضَرْعَآ أَوْ أَرَادَ يَكْحَمُ تَفَقَّعًآ فَبَلْ كَانَ اللَّهُ يَمْدُح
tَعَمَّلُونَ خَيْرَ آۚ بَلْ كَتَبْنَهُمْ أَنْ لَنْ يَنْتَبِلَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى
أَهْلِهِمْ آَبَادًا وَرَبِّيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَظَنُّنَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
وَكُنْتُمْ قَوْمًا بَرَؤَا ۗ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنَ بِيُّنَآ وَرَسُوْلُهُ قَالَآ
أَعْقَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَيْعَ آۚ وَلَهُ مُلُكُ الْأَرْضِينَ وَالْأَرْضِ
يَغْفِرُ لَمَّا يَشَآءُ وَيَغْفِرُ مِنْ يَشَآءُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا رَحِيمًا
ۖ سَيَقُولُ الْمُخْلِفُونَ إِذَا اتَّلَقَّيْنَ إِلَى
مِعْنَآ إِلَّا يَخْدُؤُونَهَا ذُرُّوتُهَا وَسَيْعَ آۚ يُرْتَبُونَ أَنْ يَسْتَقِلُّوْنَ
كَافِلَ آلِ اللَّهِ فَلَمَّا أَسْتَقِلُّوا كَافِلًا يَقُولُمُنَآ قَالَ آلِ اللَّهِ مِنْ قَبِلِ
قَسْمَيْنِ لَبِلْ تَعْسَدُونَ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَليْلًا
سورة الفتح - الجزء السادس والعشرون

مقحص الجهالم وابن إسحاق وابن فرح

قل لِلَّمُخْلَفِينَ مِن ٱلْأَعْرَابِ سَتَدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ
تُقْتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلَّمُونُ فَإِن نَّطِيعُوا يُوْهُمُوا أَيْنَ تَقْبَلُونَهُمْ ٱلَّذِي أَجْرُهُ جَنَّتَانِ
وَإِن نَّقَلِلَّهُمْ كَمَا تَؤْتِهِمْ مِن قَبْلٍ يُعْدِدُ بِهِمْ عَذَابًا أَلِيماً ﴿۴۷﴾
على الأَعْرَبِ حَرِيقًا وَلَا عَلَىٱلْمَعْرِيضِ حَرِيقًا
وَمَن يُطِعِ آلِلَّهَ وَرَسُولَهُ بَيْنَهُمَا ۖ يَدْخُلُهُ جَنَّتَيْنِ تَجْرِي مِنْهُمَا ۗ ۙ أَفَلَمْ يُرِدَّ رَيْحَةٌ عَلَى
ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُيَابَعُونَ ۖ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلَامَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ
ۙۗ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِيَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَشْيَبَهُمْ فَقَبَحَ قَرِيبًا ﴿۴۸﴾ وَقَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ ۖ كَيْبَأَتَّ يَأْخُذُونَهَا ۖ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۴۹﴾
ۙۗ وَعَدْتُمُ ٱللَّهُ مَعَٰنِيَّ ۖ كَيْبَأَتَّ كَثِيرَةً ۖ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلْ لَهُمْ هَذِهِ ۖ وَكَفَّ أَيْدَى
ٱلَّذِينَ عَمِّضُوْنَ وَلِتَكُونَ عَائِشَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيْنَهُمْ صِرْطًا مُسْتَقِيمًا ﴿۵۰﴾َۙۗۙۗ أَوْ أَخْرِيَّٓ لَمْ نُنْتَقِدْرُوا عَلَيْهِمَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهِمَا
ۙۗۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ وَلَنْ يَقْلِلْهُمْ أَخْبَارُ ٱلَّذِينَ صَرَفْوُا
ۙۗۗ لَوْلَا أَذْبَحُوْنَ لَمْ يَجْمَعُوْنَ وَلَيْسَ ۗ وَلَا تَصَيِّرَ ۗ سَنَّةٌ ۗ ۙۗ ۗ أَلَّا يَقُولُ أَلَّا يَقُولُنَّ ۖ وَلَنَتَّجْمَعَ لِسَنَّةٍ ۙۗۗ ۗ
WHO IS THE ONE WHO GIVES LIFE AND CREATES WHAT IS BETWEEN THEM AND THEN MAKES THEM DIE? 45 WHOSE ARE THE WORSHIPPERS WHO ARE MUTUAL BROTHERS AND ALLAH'S WITNESS. 46 WHOSE IS THE MYSTICAL EMBLEM OF THE HOUSE OF AHMAD AND ALI. 47

WHO CANNOT MARRY THEM AND WHOSE ARE THE MALE WHO ARE KIN TO THEM, AND TO WHOM THEIR MOTHERS WERE A THREAT. 48 49 50 WHOSE ARE THE MALE WHO ARE KIN TO THEM AND WHOSE IS THE MALE WHO IS THEIR MOTHER'S SON AND WHOSE ARE THE MALE WHO ARE THE MOTHER'S BROTHER? 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
سورة الهجرات - الجزء السادس والعشرون

۵۱۵

١٠٧

۵٨٨

۵٨٨
سورة الهجرات - الجزء السادس والعشرون

ورُوِيَ أنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى نَخْرَجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ حَيَّاً لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ يَتَابِعُهَا الَّذِينَ عَامَّنُوا فَنَجِيَّةٌ فَتَقُبِّلْهُمْ ۖ إِنَّ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ آوِيَتَهُمْ وَأَعَلَّمُوا أَنَّ فِي هَٰذِهِ رُسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُهُمْ فِي كِتَابِهِ فَخَذُوهُ وَآتُوهُمْ ۖ إِلاَّ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۖ فَضَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۖ وَإِنِّي لَا أُولِي أَشْتِتَانَ مِنْ أُولِي الْمُلْكِ أَقْتَلْتُوْاٰ فَأَصْلَحْوَانَ بَيْنَهُمْ فَإِنَّا بَعْثْنَا إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ لَّا طَائِفَةَ فِي هَٰذِهِ ۖ فَأَصْلَحْوَانَ بَيْنَهُمْ إِلَّا أَحَدَهُمَا وَأَنْقُوُا اللَّهَ ۖ إِنِّي لَا أُؤْمَنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحْوَانَ بَيْنَ أُحْوَيْهمَا وَأَنْقُوُا اللَّهَ ۖ لَعَلَّهُمْ يُصَلِّحُونَ ۖ إِنَّ أُمَّةَ الْمُؤْمِنِينَ هِيَ أَخَوَىٰ فِي ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ غَيْبَاهُمْ عَلَىٰ عَيْنَيْنِ أَخُوَىٰ فِي ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ غَيْبَاهُمْ عَلَىٰ عَيْنَيْنِ أَخُوَىٰ فِي ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ غَيْبَاهُمْ عَلَىٰ عَيْنَيْنِ أَخُوَىٰ فِي ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ غَيْبَاهُمْ عَلَىٰ عَيْنَيْنِ أَخُوَىٰ فِي ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ غَيْبَاهُمْ عَلَىٰ عَيْنَيْنِ
سورة الحج، الجزء السادس والعشرون

صحيح الجمال، وابن إسحاق، وابن فرح

يتانيها الذين عامنا أجلجناها ك이며 من الأنفلون في بعض الأنفلون إفتم ولأنجسوا ولا يعنت ببعضهم بعضًا أجيبها أحدثهم أن ياحمل اللهم أرضه مبتدا فكر أحمدنها وأتقوا اللهم إن الله ينوب بالرحيم ثم يأتيها الناس إذا خلفتكم من ذكر وأنثى وجعلتكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أخركم الله عند الله أنفسكم إن الله علم حكير قال الأعراب عامنا فل لئن تؤمنوا وليحسن قولوا أسلمنا وله يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يظلمكم من أعمالكم شيئًا إن الله عفو رحيم إنما المؤمنون الذين عامنا بالله ورسوله ثم لم يركبو وجعلوا بأخمادهم ونفسهم في سبيل الله أو أتبركون هم الاصدقاء فقل أنعمكم الله بديكم وأنه يعلم ما في السموات وما في الأرض والله يحكم شئو علمهم يثرون عليك أن أسلموا فل لئن تطيعوا أşa إسقتم بل الله يمن عليكم أن هديتهم للإيمان إن كسماء صدقيين إن الله يعلم غيب السموات والأرض وله بصير بما تعملون
سورة في - الجزء السادس والعشرون

مصحف الجمل وابن إسحاق وابن فرح

۵۱۸
سورة فاطمةُ بنتُ ميمون}

فَقَالَ قَرِينُتُهُ هَذَا مَا لَدَى عَبِيدٍ أَلْلَهُ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا عَبِيدٍ مَّعَ جَمِيعِ مُنْتَزِهِ مَرْبُوبٍ قَالَ قَرِينُتُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفِئْتَ أَيُّهَا الغَافِلُ 

وَلَسَنَّ كَانَ فِي صَلَاةِ عَبِيدٍ قَالَ لَا تَفَتَّشُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِلَوْعِيْدٍ مَا يَبْلَدُ الْقُوْلَ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَاءِ الْعَبِيْدِ يَوْمَ تَقُولُ لَجَهَّامَ هَلَ أَمْتِلَ أَ وَقَلْتُ هَلَ مِن مَّرْبُوبٍ أَوَّلَفْتُ الْجَانِّ لِلْمُتَّقِينِ عِيْنٍ بِعَيدٍ هَذَا مَا تُوْيَدُونَ لَكُمْ أَوْلَى بِخَيْفَةٍ مِّنْ خَشْيَ الرَّحْمَانِ بِالْقَدِّيرِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّمِّيْبٍ أَدخَلْوهَا بِسَلْمٍ ذَلِكَ يَوْمُ أَخْلُودٍ لَّهُمَا يَمْشَآوُنَهَا وَلَدَيْنَا مَرَيْمٌ
سورة اللفظات

سورة اللفظات - الجزء السادس والعشرون

ومكم أهلكنا في قرينهم من قرينهم يطاشافنكم في أهلكم حيل من تحينهم إن في ذلك ليذكرهم أن كأن لهم قبل أو ألقى السمع وهم شهيدون ولقد خلقتنا السحاوات والأرض وما بينهما في سنة أيام وما مددنا من لغوب فأصير علّ ما يقولون وسبح يحمي زيّاك قبل طلوع السحيم وقبل الاغرواب ومن أثابي فسحته وأذنب السجود وأستعين يوم يناد أمتنا من مكان قريب ينوم يسمعون الصية يأْلِحُ ذلك ينوم آخر وَإِنَا نحنُ نحي ونبيت وإليها الصصبر ينوم مَشْقَقٌ الْأَرْضِ عنهم سراً ذاك حشر علّينا يبيسر حُنُن أعلم بما يقولون وما أنت عليه يجيبن فدكَر بألَفْرَءان مِنْ يَضَافِ وَيَعِيدَ

 statutory
سورة النادرات - الجزء السادس والعشرون

ومَالْسَمَاءَ ذَاتِ أَخْيَاكَ ۖ إِنَّمَمَ لَنِّي فَوْلُ مَخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مِنْ أَفْكَارِنَا. ۗ فَأُوْلَىٰ الْخَرَّاصُونَ ۖ أَلَيْنَ يَدْرُّونَ هُمْ فِي غَرْمِهِمْ وَ سَاهُونَ يُسَتَّعِنُونَ أَيَّامَ يَومَ الْمُدِينِ ۖ يَوْمُ هُمْ عَلَىٰ أَلْسَنَ الْيَتَّارِ يُضَيَّنُونَ ۗ ذُوَفُوا فَقَتَّلُوا هَذَا أَلْدِي كُنُّهُ مَٰهُ تَسْتَعِجَلُونَ ۖ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَ عِيْونٍ مَّا عَلَّهُمْ رَبُّهُمْ ۖ كَانُوا قَبْلَ ذَلَّالٍ مَحْسُونينَ كَانُوا قَبْلَ الْيَلِّ ما يُهْجَعُونَ ۖ وَ بِالآخَرَ حُقُّ لَسَاعَاهُ وَ الْمَحْرُومٍ ۖ وَ فِي الْأَرْضِ عَيْنَتَ لِلْمُوْقِينِ ۖ وَ فِي أَنفُسِهِمْ أُقِيمُوا وَبَصَرُونَ ۖ وَ فِي السَّمَاوَةِ رَفِيعُتُمْ وَ مَا نُعَيْدُونَ ۖ فُوَّرَبَ السَّمَاوَةُ وَ الأَرْضُ إِنَّهُ حُقُقُ مَثْلُ مَثَلٍ كَأَنْ تُقَلِّدُونَ ۙ قَالُوا: أَنتُنَّ حِيْدَ صَنْبٌ إِنَّهُمْ أَلْمَكِرُ مِنْهُمْ ۙ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَّمُتَا قَالَ سَلَّمُ قَوْمُ مُنْكِرُونَ ۖ فَسَرَّاعُ إِلَىٰ أَهْلِهِ. فَقَالَ: إِعْجَلُ سَمِينَٰ قَرْبَتِهِ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا: اِلْهَيُّ أَلَا تَأْصِلُونَ فَأَوْجَسُونَ مِنْهُمُ خَيْفَةٍ قَالُوا لَا يَحْتَفُو وَبَيُّهُمْ يَعْلَمُ عَلَيْهِمْ كُبْرِ أَفْرَأُهُمُ فِي صَرْصَةٍ فَسَكَتُ وَجَهَهَا وَ تَقَلُّتُ عَجْرُو عَقِيْمٍ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ.
سورة الداريات - الجزء السابع والعشرون

قال فما حظبكم أيها المُرسلون قالوا إياكم أرسلنا إلى قوم مُجرمين 31 لترسل عليهم حجارة من طين مسوومة عند ربك للمسيرين 32 فأخبرنا من كان نظيرها من المؤمنين 33 فما وجدنا فيها غير نبي من المسلمين 34 وتركتنا فيها عايدة لليدين يخفون العذاب الأليم 35 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون يسلطنا مُبين 36 فقُتّوْه يركبه وقَال سُجَر أو تجَّنُون 37 فأخذته وجنوده فتبتددتهم في أليم وهو مليم 38 وفي عاد إذ أرسلنا عليه أليم الرحمن 39 العقيم 40 ما نذر من شئ ء آتث عليه إلا جعلته كٌء عظيم 41 وفي نموذ إذ قبِل لهُم سمعوا حقين 42 فاستأثروا عالٌ أسرهم 43 فأخذتهم الصعقة وهُم ينظرون 44 فما استطاعوا من عيبٍ وهم كانوا متعصرين 45 وقوم نُوح من قبلُ إنهم كانوا قوما قاسحين 46 والسماء بتبينها بأيادي وانذا لمسحون 47 والرض قَرِشَتْها فصعِم ألم عذٍ وهم كَي شئ خلقنا وَرَجَعْهُنَّ 48 لعلَّهم تدُرُون 49 ففروا إلى الله وإلى لحم منه تذير مُبين 50 ولا تجعلوا مع الله إلاًها خاسِرًا إلى لحم منه تذير مُبين 51

60 وَوَهُوَ 52

بإسكان الدها للعجل وابن فرح فقط . وأما ابن إسحاق فليس له في هذا الباب شيء ويغني عن صم الدها

َتَلْكَ يَوْمَنَا 53

قرأ الثلاثة بتشديد الذال.
سورة الطور - الجزء السابع والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مَن رَسُولٍ إِلَّا قَالَتْهُمَا سَاجِرَةُ أَوْ مُجَهِّنَةُ ۚ أُتْوَىَ أَيْهَا بَل هُمْ قَوْمٌ طَاغِيُّونَ ۗ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ ۖ فَما أَنْتَ بِمُضْفِعِهِمْ ۗ وَذَٰلِكَ فَإِنَّ الَّذِٰيْنَ كُرِّرَتْ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا خَلَقَ الْجَنَّ وَالْأَرْضَ إِلَّا لَيُبْلِدَنَّ ۚ مَا أَرْيَدُ مِنْهُمْ مَنْ رَزْقٍ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطَعُّمَونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَّجَهِينَ ۖ فَإِلَّا الَّذِينَ ظَلَّلُوا ذُنُوبًا مَّثَلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا عِبَادًا ۖ فَوَتَّلَّ اللَّهُ الَّذِينَ حَفَرَوا مِنْ بَيْنِهِمْ إِلَّا يُعَدُّونَ ۗ يُتَسْتَعِجَلُونَ

يضام الله الرحمان الرحيم
والطور ۵ وكتب مُسطور ۶ في رق منشور ۷ والبيت
المغمور ۸ والسقف المرفوع ۹ والأبحر منشور ۱۰ إن عذاب ربك لوقع ۱۱ مَّا لهِ من دافع ۱۲ يَوْمَ تَمُورُ الْسَّاطِعَ مُؤَورًا ۱۳ وَتَبَيَّنَ لِلْجَبَالِ سَيْرًا ۱۴ فوَتَّلَ يُؤْمِنُهُمْ لِلْمُكْتَدِينَ ۱۵ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْصِ يَلَعِبُونَ ۱۶ يَوْمَ يُدْعُونَ إِلَى نَارٍ
بَعْضُهُمْ دَعَا ۱۷ هُدْىٌ أَلَّلَّهُ أَلَّلَهَ ۗ كُنْتُمْ يَهْتَصَدُّبُونَ ۱۸ ملاحظة: "والطور"، "دة" لا يجمعانشبه الاحرف، رأى ابن أيه، أيضا في مسرور محدودة.
فسرا الثلاثة الموضع الثاني، بالف، بعد البياء، وكثرت البياء والباء.

فَقُرَّ الآلهة فتفل المجردة.

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

سورة الطور - الجزء السابع والعشرون
سورة الطور - الجزء السابع والعشرون

َأَمَّمُ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُمْ بِهِذَا أَمَّمُ هِمْ قُوُّمٌ طَاغُونَ ۚ أَمَّمُ يَقُولُونَ تَقْوَةُ ۚ بَلْ لَا يَقُولُونَ ۚ فَلَيْتَنَا يَجْعَلُونَ يَقْضِيَ إِن كَانُوا صَدِيقِينَ ۖ أَمَّمُ خَلَقْوَا مِنْ عِيْرٍ شَيْءٍ أَمُ هُمْ أَخْلَفُونَ ۖ أَمَّمُ خَلَقْوَا أَسْمَعْتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يَقُولُونَ ۖ أَمَّمُ عِنْدَهُمْ خَزَأَيْنِ ۚ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُضَيْطُونَ ۚ أَمَّمُ لَهُمْ سَلَامَ يَسْتَمِعُونَ فِيهَا فَلَيْتَ ۚ مُسْتَمِعُونَ يُسَلَّطُنِ مُبْيِنٌ ۖ أَمَّمُ لَهُمْ وَلَحْمُ الْبَيْنَ ۖ أَمَّمُ تَسْتَمِعُونَ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرِيْنَ مُتَقَلِّلُونَ ۖ أَمَّمُ عِنْدَهُمْ أَعْجَبُ فَهُمُ يُصْفَعُونَ ۚ أَمُّ يُرْبِدُونَ كَيْدًا فَأَلَذِينَ سَقَرُوْا هُمُ الْمُكْيَدُونَ ۚ أَمَّمُ لَهُمْ إِلَهًا غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ أَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ وَإِن يُرْوَى كَسْفًا مِنَ السَّمَاوَاتِ سَافِقًا يَقُولُوا سُجَّابُ مَرْكَزُ مَلَأٍ ۖ فَذَرَّهُمْ حَتَّى يَلْقَفُوْا يُومُهُمُ الْأَخَذَةِ وَإِن كَفَرُوا وَلَعَلَّهُمْ نَظَرُوا عَنْهُمُ كَيْدًا ۚ وَلَا هُمْ يُشْرَبُونَ ۚ وَإِن لِلَّدِينِ دُلْكُمَا ۖ عَدَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَسَنَّ أُسِتَرُّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۔ وَأَصِرَّ لِحُجْجَتِ رَبِّكَ إِفَّالًا بِأَعْمَالِهِمْ وَيَسَّهَبُ يَحْمِدُ رَبِّكَ بِمَا تَقُومُ ۖ وَمَنْ أَلِيْلِ قَسِيمَةٌ وَإِذْنَ بِالْجَمُوحٍ ۖ قُرِىَ الْخَلِّاَلَةَ بِالْبَيْضَاءِ
سورة النجم - الجزء السابع والعشرون

(*) يَسْمَعُ اللَّهُ أَلْلَهُ الرَّحِيمُ
(*) وَالْنَّجْمِ إِذَا هَمَّ ۖ مَا ضَلَّ صَعِيبُهُمْ وَمَا غَنَّى ۖ وَمَا يَنطِقُ
(*) عَنَّ الْهَوْى ۖ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَحْمَةٌ عَلِيمُهُ ۖ شَيْدُ الْقَوْى
(*) دُوَ مِّرْوَآ فَأَسْتَوَى ۖ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الأَعْلَى ۗ ثُمَّ دُفِّدَ ۖ فَأَقْبَلَ
(*) فَمَا كَذَّبَ الْقُوْى مَا زَأَّرَ ۖ أَفْتَمَرَوْهُ عَلَّ مَا يَرَى ۖ وَلَقَدْ رَأَى
(*) نِّزْلَةً أُخْرَى ۖ عَنْدَ سَدِرَةٍ المُسْتَقِيمِ ۖ عَنْدَهَا جَنَّةٌ السَّمَاوَى
(*) إِذْ يَعْقَبُ الْبَيْدَرَةَ مَا يَعْقَبُ ۖ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۖ لَقَدْ رَأَى
(*) مِنْ عَائِبِ رَبِّهِ الْكَبْرَىۚ أَفْرَىْ يَسْمَعُ اللَّهُ وَالْجَمْهُورُ ۖ وَمَنْوَة
(*) أَلْقَايَةَ الْأُخْرَىۚ أَلْحَمَّمُ الْذَّكْرُ وَلَهُ الْأَنْتَيْ ۖ يَلْكُ إِذًا قَسَمَةً
(*) فَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ مِنْ سُجَّمٍ إِنْ يَبْتَغُونَ إِلَّا الْأَلْفُ ۖ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ
(*) وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهَدْيَةَۚ أَمَّ إِلَانْسِيَ مَا تَسَنَّىّ قَلْبُهُ
(*) الْأُخْرَىَۚ وَأَلْوَىُۖ وَرَكَّمْ مَنْ مَّلَكَ فِي الْسَّلَامِةِ لَا يَعْقِلُ
(*) شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَّنْ بَعْدَ أن يَجَادَلُ اللَّهُ بِمَن يَشَاءُ وَيُرْضِيَ
لا يذنبون بالإلزام ليُضمنون المطابقة تُسمية الأّنثى
وَما لَهُم بِهِم مِّن عِلْمٍ إِن يُبْتَغُونَ إِلَّا الْغُرُورَ وَإِن الْقَرُورَ لمَّا يَعْمِلُونَ
أَلَّا يُعْمَلُونَ لِيُؤْمِنُوا بِالْحَقِّ شَيْئًا ذَٰلِكَ مِبْلَغُهُم مِّن أُلْلٰهٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أُلْلَهُ يَتَّقُونَ
ذِلِكَ ذِي الْعِلْمِ كَانَ أَعْلَمُ مِّن أَهْدَئٍ وَلَيْدَأَ مَّا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي النَّارِ وَلَا يَنْفِقُونَ
إِنَّ رَبَّكَ وَسَعَ الْمَغْفَرَةَ هُوَ أُلْلَهُ يَكُونُ إِذَا أَنْهَا أَمْرُهُ مِّن الأَرْضِ
وَإِذَا أَنْهَيْنَا أَجْنِهَا فِي بَطُونٍ أَمْهُجَٰتُهَا فَلَا تَرْكُونَا أَفْسَحْتُهَا هُوَ أُلْلَهُ
يَسْمَعُ أَفْقَهُهُ كَأَنَّهُ مُيِّثُرُ أَشْهَدُ إِنَّ رَبِّكَ لَمْ يَكُنْ بِهِمْ فَٰحِشَةً
وَأَشْهَدُ إِنَّا نَتَّفِقُ لِيَرَى الْعَزْوُّ وَأَشْهَدُ إِنَّا نَتَّفِقُ لِيَرَى الْعَزْوُّ
وَأَشْهَدُ إِنَّا نَتَّفِقُ لِيَرَى الْعَزْوُّ وَأَشْهَدُ إِنَّا نَتَّفِقُ لِيَرَى الْعَزْوُّ
وَأَشْهَدُ إِنَّا نَتَّفِقُ لِيَرَى الْعَزْوُّ وَأَشْهَدُ إِنَّا نَتَّفِقُ لِيَرَى الْعَزْوُّ
وَأَشْهَدُ إِنَّا نَتَّفِقُ لِيَرَى الْعَزْوُّ وَأَشْهَدُ إِنَّا نَتَّفِقُ لِيَرَى الْعَزْوُّ
وَأَشْهَدُ إِنَّا نَتَّفِقُ لِيَرَى الْعَزْوُّ وَأَشْهَدُ إِنَّا نَتَّفِقُ لِيَرَى الْعَزْوُّ
وَأَشْهَدُ إِنَّا نَتَّفِقُ لِيَرَى الْعَزْوُّ وَأَشْهَدُ إِنَّا نَتَّفِقُ لِيَرَى الْعَزْوُ
وأنا: حَلِّقَ الرَّجُلَينَ الذَّكَرَ والأنثى٥٥ من نُظُفَةٍ إِذَا تَسَرَّقَ ٢١ وَأَنَّ عليهُ النُّشَّاءَ الأُخْرَى٥٦ وَأَنَّهُ هوُنُفَقَّ وُقُدٍّ٥٧ وَأَنَّهُ هوُ نُفَحَ بِالْقَلِيدَ٠ ٦٥ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ ٦٨ وَرَكَّذَ فَمَا أَبْقَى٦٨ وَقَوْمُ نُوحٞ مَّنْ قَبْلٍٞ إِنْ كَانُوا هُمُ أَظَلَّمُوا وَأَطْعَنُوا٦٧ وَالْمُثْقِفَة٦٧ أَهْوَى٦٧ فَغَشِّيْتُها مَاء٥٧ فَايَأَيَّ أَعْلَآ أَرْيَكَ تَتْمَازَرِي٦٨ هَذَا تَذْيِرُ مِنَ النُّدْرَ أَوْلَى٦٨ أَرْقَبَتْ أَرْقَة٦٧ لَنِسَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَانِشَة٦٧ أَفْقَيْنَا هَذَا أَحْضِيْتُ تَعْجُبُونَوَوَضَحَّكُونَ٦٧ وَلَنَتَّجُوْنَ ٦٧ وَأَنْتُمْ سَيْبُدُونَ٦٧ فَأَسْجَدُوا لِلَّهِ وَأُعْبُدوُا٦٧}

ملاحظة: المكتم العام للطرق العصر غيت في نافذة بمجلة: النقل لورش، والتحقيق لبثينة إلا ما تثبت، والاستثناء التي ترتبت عن القاعدة السابقة تتضمنها في الآتي: (1) الموضوع الأول في كتاب: "الأمر النبيل" جلالة السيد مهدي بازري وناضجه ولكن (2) موضوع "فصول من أحداث Floorsُ الأهداف" وفصوله، ولكن (3) موضوع "أرسلتي عن روحاً ومدح" وقد نجح، و(4) موضوع "الأولى" فقد ألقى الرواية الأعترض في النقل، ولكن بالنقل، ولكن (5) موضوع "كتابي إلى "المحفظة" وأبيتا باشا.
سورة الفجر - الجزء السابع والعشرون

الثالثة على هموم الظلم والظلماء في الظلماء

الثالثة على حنف الظلم والظلماء ووفقاً

فقرة الثالثة: يصرّرى الأولى مفتوحة
والثانية مضوّمة. ثم قرأ الظلماء وحده
بتسهيل المهمة الثانية بلا إدخال. وقرأ
من إسماعل وباً فرح بتسهيل المهمة
الثانية وسع الإدخال

فقرة ألمعى

الثالثة على هموم الظلم والظلماء في الظلماء

الثالثة على حنف الظلم والظلماء ووفقاً
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصور. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في شيء آخر، فأخبرني بذلك.
سورة الرحمن - الجزء السابع والعشرون

وصف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

وَمَا أَمْرًا أَلَّا وَجَدَهُ كَلْمَةً بَلْ لَبِّيْنَاء أَشْيَاءَ مَعْلُوْمًةٍ فَهْيَل مَنْ مُّدَكَّرِينَ وَلَقَدْ أُهْلَكْنَا وَجَعَلَنَا نَادَرَاءَ نَجُومَ اْلْخَلَقِ وَأَلْقاَبَ النَّاسِ لِيُجْرِمَنَّهُمْ مَا كَانَ عَرْضَهُ مِنْهَا إِلَّا وَتَشْفَعَ مُسْتَمْتَرِينَ إِنَّ الْمُنْقَذِينَ لا يُتَّضَعِفُونَ وَأَلْقَيْنَا لَهُمْ عَلَى الْجِبَالِ مَعِيُّونًا أَتَّمُّواْ أَنَّى أَلْقَى نَصْرًا عِنْدَ مُلْكِ مُقْتَدِرِينَ

۵۵۳
scribe has translated the Arabic text into natural text.
سورة الرحمن - الجزء السابع والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

يَعْرَفُ الْمُجَّرَّمُونَ بِسِيَامِهِمْ فِيَوْحَدًا بِالْتَّوْرَيْنِ وَالْأَقْدَامِ فِي أَيْنَّا

ءَالَّآ إِلَى اِسْتِحْمَالٍ تَصِيدُهُم ۖ هُذَا جَهَّلُ الَّذِي يُصْدِبُ بِهَا الْمُجَّرَّمُونَ

يَظُفُّونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حُمَيْرِ عَانٍ فِي أَيْنَّا ءَالَّآ إِلَى اِسْتِحْمَالٍ تَصِيدُهُم

وَلَمَّا خَافَ مَقَامٌ رَّبِّهِ جَنْطَانِ فِي أَيْنَّا ءَالَّآ إِلَى اِسْتِحْمَالٍ تَصِيدُهُم

ذُوا أَفْتَانٍ فِي أَيْنَّا ءَالَّآ إِلَى اِسْتِحْمَالٍ تَصِيدُهُم فِي هُمْ عَيْنَانِ

جَنْطَانِ فِي أَيْنَّا ءَالَّآ إِلَى اِسْتِحْمَالٍ تَصِيدُهُم فِي هُمْ مِنْ كُلِّ فَكْهِهَا

بِطَالَهَا مِنْ إِسْتِبْرَعٍ وَحُجْتَى أَجْنَبِيْنِ ذَانِ فِي أَيْنَّا ءَالَّآ إِلَى اِسْتِحْمَالٍ

تَصِيدُهُمْ فِيهِنَّ قَنْصُرُ اللَّهِ لَمْ يَظْلِمَهُنَّ إِنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ فِي أَيْنَّا ءَالَّآ إِلَى اِسْتِحْمَالٍ تَصِيدُهُمْ كَأَنَّهُمْ أَلِيِّافُوْ

وَالْمَرْجَانُ فِي أَيْنَّا ءَالَّآ إِلَى اِسْتِحْمَالٍ تَصِيدُهُمْ هُلْ جَرَاءُ

الإِحْسَانُ إِلَى أَلِهَمْنَ أَلِهَمْنَ فِي أَيْنَّا ءَالَّآ إِلَى اِسْتِحْمَالٍ تَصِيدُهُمْ

وَمَنْ دُوِّنَ فِيهِنَّ جَنْطَانِ فِي أَيْنَّا ءَالَّآ إِلَى اِسْتِحْمَالٍ تَصِيدُهُمْ

مُدْهِمَانَ تَصِيدُهُمْ فِي هُمْ عَيْنَانِ تَصِيدُهُمْ فِي أَيْنَّا ءَالَّآ إِلَى اِسْتِحْمَالٍ تَصِيدُهُمْ
فيهمَّ فَلْكِهَا وَخَلَّ وَرَسَّمْا قَبَّاً عَلَّاءَ رَيْحَبًّا تَصَدَّبَانَ فيهِنَّ خَيْرَانِ حَسَانٍ قَبَّاً عَلَّاءَ رَيْحَبًّا تَصَدَّبَانَ حُورَ مُقَضُّورًا فِي أُحْيَامٍ قَبَّاً عَلَّاءَ رَيْحَبًّا تَصَدَّبَانَ لَمْ يَظْلِمُهُمْ إِنَّهُمُ آتِيَانَّ وَلَا جَانٍ قَبَّاً عَلَّاءَ رَيْحَبًّا تَصَدَّبَانَ مُتَكَيِّنُونَ عَلَى رَفْقٍ خَشْيٍ وَعَبْقَرِي حَسَانٍ قَبَّاً عَلَّاءَ رَيْحَبًّا تَصَدَّبَانَ تَبَرَّكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذَٰلِكَ ذِي الْجَانَّ الْأَكْرَامُ
سورة الواقعة - الجزء السابع والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

يُطَوِّفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَنُ مُحَدُّدُونَ ۧ بِأَصْلُواَبٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأِسِينَ مَعِيَّنٍ لَا يُصَدَّقُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ وَفَكْهِيَةَ مَمَّا يَتْخَبَّرُونَ وَلَحْمُ طَيْرُ أَيْمَا يَمْطَرُونَ وَحُورُ عَيْنٍ ۧ كَأَمْسِكَ اللِّوْلَمَ الْمُكْتَنُونَ جَزَاءَهُمْ يَا كَانَوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْعَوْنَ فِيهَا لَعْنُوا وَلا تَأْثِيمَهُمْ إِلَّا قَيْلًا سَلَمَتْهُمْ أَوْ أَصْحَبُ الْيَهِينَ مَا أَصْحَبُ الْيَهِينَ فِي سَدِرٍ حُضُوضٍ وَظَلَّلَ مَنْضُودٌ وَظَلَّ مَمْدُودٌ وَمَا قَتَسَكَوْبٍ وَفَكْهِيَةٌ كِيْبَرَةٌ لَا مَفْتَعَوْنَةٌ وَلَا مُنْفَعَهُمْ وَقَرَعُ مُرْفَعَةٍ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُمْ إِنْ شَاءَ فَيَعْلَنْهُنَّ أَبْصَارُ عَرْبَانًا أَتْرَابًا لَا أَصْحَبُ الْيَهِينَ ذِلِّةٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَذِلِّةٌ مِنَ الْآخَرِينَ أَوْ أَصْحَبُ الْشَّمَالِ مَا أَصْحَبُ الْشَّمَالِ فِي سَمُومٍ وَكْحِيِمٍ وَظَلَّلَ مِنْ يَجْمُوعٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ كَانُوا بُصَرُّونَ عَلَى الْحِيْثِ عَظِيمٍ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيْدًا مَنَا وَكَانُوا أَنْتَابُوا وَعَظِمَ بَعْضُهُمْ عَظِيمَ بَعْضَهُمْ وَأَثْبَتُوا أَعْمَى لَمْ يَبْعُخُوْنَ أُوْلُو الْآُلَوْنَ فَقُلْ إِنَّ الْآُلَوْنَ وَالْآخِرُينَ لُمْتَجْمَعُونَ إِلَّا مِيقَتْ يُبْهَمَ مَعْلُوْمٌ
سورة الواقعة - الجزء السابع والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

ثم إن شملهم أنها آلهان مكذبون لا يكونون من شجرون رفوع
فقالون منها أنزلوه فتشربون عليهما من أحسنهم فتشربون
شرب الهيم هدن نزلهم يوم الدين تحن خلقنا لكم فلولا
تضيقتون أقررتهم ما تمتون عانتم خلقناه أتم تحن
الخلقون تحن قدرنا بينكم أشدت ومما تحن يمسنون
على أن تبديل أمستلماكم وتبشرون في ما لا تعلمون ولقد
ظلمتم البشاغة الأول قلولا تذكرون أقررتهم ما تمرعون
وأنتم تزغونه أتم تحن الزغون لو نشاء لجعلناه
خطتنا فقظناكم فتكرهون إننا لمعرمون بل تحن محرمون
أقررتهم ألما الذي تشربون إنتم أدركموه من المورون
أتم تحن المذلون لو نشاء جعلناه أجاجا قلولا تشكرون
أقررتهم اللذين نورون عانتم أذنتم شجرتها أتم
تحن الذين نورون تحن جعلناها تذكرا ومنعنا للملقوين
فصين بأسم ربك العظيم فصالة أسم
بموقعة النجوم وآلهة نقسم لَو تعلمون عظيم

536
سورة الحديد - الجزء السابع والعشرون

إِذْ هُوَ لَفَرّ قَرَّانُ كَرِيمٌ فِي كِتَابِ مَكْتُوبٍ لَا يُشْرَكَ بِهِ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى مِنْ رُءْسِ الْعُلَمِ مِنْ أَفْعَاضِ الدِّينِ أَنْتُم مُّدْهِنُونَ وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْسَكُمْ تَعَدُّوْنَ فَلَوْلَأَ إِذَا بَلَغَتِ الْهُلْقُمُمُ وَأَنْتُمْ جَنْبَيْنِ تَنَظُّرُونَ وَخَنُّ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا يُصَرُّونَ فَلَوْلَا إِنَّ كُنْتُمْ عُرَبَ مُدْنِينَ تَرْجَعُوهَا إِنَّ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُقْرَرِينَ فَرُوحُ وَرَيْحٌ وَجَنُّتُ تَعِيْمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَضْحَابِ الْيَيْبِينَ فَسَلَّمْ لَكِ مِنْ أَضْحَابِ الْيَيْبِينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُكْتَذِبِينَ الْمَّضْلُومِينَ فَمَنْ فَنَّازَ مِنْ حَمْرٍ وَتَضَلَّلَيْنَ جَحَيمٍ إِنَّ هَذِهِ لَهُمْ هُدًى لِّلْيَيْبِينِ فَسَبَّحَ بِنَامِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

بِبِنٍ أَلْلَهِ الْرَّحْمَيْنِ الْرَّحِيمِ
سَبَّحَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَزَوَّرَ الْغَرِيُّزَ أَلْحَكِيمُ إِلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُصَامِعُ وَيُبيِّنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوُّ الْأَوَّلُ وَالْآخُرُ وَالْخَلِيْقُ وَمَلَكُ الْبَعْثُ وَهُوَ مُصْلِّيٌّ شَهِيٌّ عَلِيمٌ

537
سورة الحديد - الجزء السابع والعشرون

هو الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى
على العَرْشِ يَعْلَمُ وَمَا يَجِرْجِرُ مَنْهَا وَمَا يَنْزُلُ مِن
السَّمَاءَ وَمَا يَجِرْجِرُ فِيهَا رُحُوٌّ مَعْصِمُ أَيٌّ مَّا كَتَبَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ تَعْمُلَهُ
بِصِيَّرٍ ۖ لَهُ مُلْكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ تَرْجُعُ الأُمُورُ
يُلْتَحُ الْأَيِّلَ فِي الْرَّحْلِ وَيَبْيِلُ الْرَّحْلَارَ فِي الْأَيِّلَ وُهُوْا عَلَيْمٌ بِذَات
الْجَغَّدُرِ ۖ عَامِلاً بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَهُم
مُسْتَخْلَفِينِ فِيهِ كُلَّ دِينٍ عَامِلاً مِنْ ضَحْمِهِم وَأَنْفَقُوا لِلْحَيْبِ كُبْسِرٍ ۖ
وَمَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٖ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَدْعُوُكمْ إِلَى التَّوْبَةِ فَإِذَا
أَخَذَ مِثَالْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ هُوَ الَّذِي يَنْزُلُ عَلَى عَبِيدِهِ
عَلَيْهِ تَبْنِيَ تَيَبْنِيَ عَلَيْهِ سَمَّى الْكَلِيمُ مِنَ الْمُظَلِّمِينَ إِلَى الْحُكْمِ وَإِنَّ اللَّهَ بِضَحْمِ
لَرُؤْفٍ رَحِيمٍ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٖ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَدْعُوُكمْ إِلَى التَّوْبَةِ
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَسْتَوَى مَنْصُوحٌ مِّنْ أَنْفُقُ مِنْ قَبْلِ الْمُتَّقِينَ
وَقَتَلَ الْوَلَّٰدُ أَوْلِيَاءُكُمْ أَعْظَمُ دَرْجَةٌ مِّنَ الْأَنْفُقِ أَنْفَقُوا مِّنْ بَعْدٍ وَقَتَلُوا
وَهُوَ عَلَى اللَّهِ أُحْسَنُ الْغَيْبِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ مَّنْ ذَا
الَّذِي يُقْرَضُ اللَّهُ قُرَضًا حَسَنًا فِي ضِعْفِهِ ۖ اللَّهُ وَلَهُ أَجْرُ كَبِيرٍ ۖ
سورة الحديقة - الجزء السابع والعشرون

ملاحظة:  ٥٠٠-
لا يحدها المسألة الأخيرة، فهي غير موضوعة للثالثة.

الثالثة على حدائق المسافة الأولى، ويجدرنا لا يخفى ما لهم من قصر
المد هنا، ويزيد الجمال وحدة وجه
ثاني: وهو تسجيل الهامزتين كورش
مع فوين القصر في المسلمين له

٥٠١-

الثالثة في باب الإواء ( أي: مأوى
، سلامة ، فلؤا ، نوى ، نوبي ،)
إنج.... لم يتم التحقيف في جميع هذه
المسارات فـولا واحدا.
سورة الحديد - الجزء السابع والعشرون

وللذين آمنوا بالله ورسليهم أولئك هم الصَّدِيقُونَ والصَّدِيقَةُ عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وآلهِيَن حفروا وكدَّروا

فَاتَبَغْتُمْ أَوْلَٰٰئِكَ أَصْحَبَ النَّجْحِيِّم۴۹ أُعْلِمُونَ أَنَّمَا أَحْيَا

آَلِذَّنِينَ لَعَبّ وَلَهْوَ وَزِينَةَ وَتَفَافَةٍ بِتَسْتَحْمِلَ وَتَصَلَّىَ فِي الأَمْوَالِ

وَالْأَوَّلِينَ كَمْ كَيْنَ أُعْجَبْ أَنَّكَ فَاَلَّكِفَارُ نَبَاتُهُ فَمَعَهُ يَهْجُرُ فُسَرَّهُ

مُضَرٌّ ثُمَّ يَصْحِبُونَ حَظَّاً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفَرَةٌ

۶۰ مَنْ أَلَّهِ وَرَضُوْنَ وَمَا أَحْيَا الْدُّنْيَا أَلَّا إِلَّا مَنْ عَرَضُ النَّعْرُورِ

سَأَيْفُوا إِلَى مَعْفَرَةِ مَنْ رَيَّضَم۶۱ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا كَعُرْضُ الْأَسْتَدَاءِ

وَالْأَرْضُ أُعْجَبَتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ

اللَّهِ يَؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ دُوَّ أَفْضَلِ الْعُظْمَيْنِ ۶۲ مَا أَصْبَبْ

مَنْ مُضَرَّ‌م۶۳ بِالْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِهِم۶۴ إِلَّا فِي كِتَابِ

۶۵ مَنْ قَبْلَ أَنْ يَنْبِرَ أَهْلَهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ تَبَيِّن۶۶ لَكِنَّا

تَأْسِىَ عَلَى مَا فَاتَتْهُم۶۷ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَتْهُم۶۸ وَاللَّهُ

لا يَجِبُ لِكُلِّ مُتَّقِينَ فَخَورٌ وَالَّذِينَ يَبِحُّنُونَ وَيَأْتُونَ

الْأَنْبَاءَ يَتَّخِذُونَ وَمَن يَتَسَلَّى فَلَيْنَ أَلَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ

۶۹ قُرِّ النَّفَادَ لا تَضُرُّ الصِّمْرِ "هو".
لَقَدْ أُرْسِلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَشْرِ وَأَرْسِلْنَا مَعَهُمْ لِكِتَانِ
وَأَلْقَيْنَا لَهُمَا قَرْآنًا إِلَى الْإِسْمَاعِيلِ وَأَرْسِلْنَا أَحِيَاءً فِيهِ
بِأَشْرَىَّ وَمَنْتَفِعَ لِلنَّاسِ وَلِيُعْلَمَ كُلُّ خُطُورٍ وَرُسُلُهُ
بِالْقُرْآنِ إِنَّ اللَّهَ قَوِّيٌّ عَزِيزٌ ۖ وَلَقَدْ أُرْسِلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمُ وَجُنُبَتْنَاهُمَا فِي نُوحٍ ۖ وَكَيْبَرُ مِنْهُمْ فَسَقَوْنَ ۗ ۙ هُمْ قَافِلُونَ عَلَى مَطَرٍّ
بِرُسُلِنَا وَقَافِلُونَ يَعْنِي أَبْنِ مُرْمَدَ وَقَافِلُونَ إنَّهُمْ يَعْنُونَ
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ أَتَعْجَبُوْهُ رَأْعَةً وَرُخْمَةً وَرَحْمَةً
أَتَبَّذَّنُوا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَبْيَاضُ رَضْوَنَ اللَّهُ فَقَمَا
ۜ غَرَٰضُهَا حَتَّى رَعَاهُبَّهَا فَقَاتَنَا الَّذِينَ عَامِنُوا مِنْهُمْ أَنْجَحُمْ وَكَيْبَرُ مِنْهُمْ فَسَقَوْنَ ۗ ۙ يَتَبَايَعُ الَّذِينَ عَامِنُوا أَنْتُقُوا اللَّهَ
ۜ وَعَامِنُوا بِرُسُلِهِ يَوْضَعُهُمْ كَفَلَّيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تُنْشَعُهُ وَيُغَفِّرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ۖ يَسْتَلَّ اللَّهُ نَعْلَمُ أَنَّ الْكِتَابَ ۄ إِلَّا يُقْدِرُونَ عَلَى شَأْنٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ
ۜ الْفَضْلَ بِيِّنَاللَّهِ يُوْتِيهِ مِنْ يَمِينَهُ وَاللَّهُ ذَٰلِكُ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ
سورة المجادلة - الجزء الثامن والعشرون

صحيح الجمال وابن إسحاق وابن فرح

۲۷۷: إِنَّآ إِلَى اللَّهِ رَحْمَٰتُهُ كُلُّهَاۡ
۲۷۸: مُّنَافِقُونَۡ فَجَّارُوا فِي رَوْجَاهُمۡ وَتَشَكُّكُوا إِلَى اللَّهِ
۲۷۹: وَاللَّهُ يُسَمِّعُ تَخَاوُرَكَمۡ كَيۡنَآ إِلَى اللَّهِ سَمِيعٌ بِصِٰيَرٌ
۲۸۰: ۡدِينُ يُظَهَّرُونَ مَنْ يَسَأَلُونَۡ حُكْمًاۡ ۖ وَالَّذِينَ يُظَهَّرُونَ مَنْ يُسَأَلُونَۡ
۲۸۱: لَمَّا قَالَوُا فَتَخَرَّبَ رَقَبَتَهُمۡ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَسَّسُواۡ ذَٰلِكَ مَثَلُ نَعَضُۢ
۲۸۲: بَيْنَهُ وَلَا إِلَى عُفُورٍ ۖ وَالَّذِينَ يُظَهَّرُونَ مَنْ يُسَأَلُونَۡ لَمْ يَعْوَدُونَ
۲۸۳: مُّتَتَابِعِينَ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَسَّسُواۡ فَأَمَّلَ حُسُنٌ شَهِرٌ
۲۸۴: لِلَّكُفَّارِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۡ بَلۡ ۚ هُدُودُ اللَّهُ
۲۸۵: ۡنَمَّا كَيۡنَآ إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمۡ ۖ وَقَدۡ أَزْوَجۡتُنَّاهُنَّ عَدْيَتُهُنَّ ۖ وَلَاۡ لِلَّكُفَّارِ
۲۸۶: عَذَابٌ مُّهِينٌ ۖ يَضَّعُّهُمۡ اللَّهُ جَمِيعًا فِي نَارٍ ۚ سَهِيدٌ ۡمِ نَ ۡعَلَى أَحْسَنَةِ اللَّهُ وَنَسۡوَةٌ وَلَاۡ إِلَى شَأۡنٍ شَهِيدٌ ۡمِ نَ
سورة المجادلة - الجزء الثامن والعشرون

المجادلة

َعَلَّمَ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يُمْضِعُونَ
مَا يُجِوَّدُونَ تَلَقَّيْنَهَا إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ
وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواٰ ثُمَّ يُبْتَجِعُونَ
بِمَا عَمِلُواٰ. يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحْلِّلُ شَرَعَهُ عَلَىٰ وَهَُّمْ أَلَّمُ تُرَ إِلَىٰ
الْقَبَّةِ نُهُوُّا عَن الْحُجَّةِ ثُمَّ يَعْوَدُونَ لَمَّا نُهُوُّا عَنْهَا وَيَنْتَجِعُونَ بِالْأَلْمَ
وَالْعُدُوُّنَ وَمَعْصِيَّاتِ الرَّسُولِ إِذَا جَآءَهُ كَيْبُوتُ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ
بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفسِهِمْ لَوْلَا يُعْتَدِبُنا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ
جَهَّمُ يَصِلُّونَهَا فَيُنَبِّئُهَا القَدِيرُ بَِّ يَأْتِيَهَا الْبَدِينُ إِذَا
يَتَدْجَعُونَ فَلَا تَتَدْجَعُوا بِالْأَلْمَ وَالْعُدُوُّنَ وَمَعْصِيَّاتِ الرَّسُولِ وَيَنْتَجِعُوا
بِالْيَوْمِ وَالْقَيَّمَةِ لَأَتْقُوا اللهُ أَيْنَ مَا كُنُونَ إِنَّمَا الْحُجَّةُ
مِنَ السَّيِّئِينَ لَيْحْرُرَ الْأَلْدِينَ عَامِنَوْاٰ وَلَا يَسْتَغْلِبُوهُمُ شَيْئًاٰ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللهٰ قَلِيلُكَ الْمُؤْمِنُونَبِّيَأْتِيَهَا الْبَدِينُ
عَامِنَوْاٰ إِذَا قَبِلَ أَنْتَهُوُا فَأَنْفَقُواٰ يُرْفعُ اللَّهُ الْأَلْدِينَ عَامِنَوْاٰ
مِنْهُمْ وَالْأَلْدِينَ أُوْثِتَ أَلْعَمَّن دَرَجَتِهِ وَلَّهُ يَمْتَعُونَ حَيْبَرًاٰ
سورة المجادلة - الجزء الخامس والعشرون

۱۷۷ قرأ الثلاثة: فسهيل الهمرة النافئة مع إدخال آلا فصل يقدر ثلاث حركات

۱۷۸ ثم صلية المآم

۱۷۹ فقرأ الثلاثة. في أول الآيات

۱۸۰ ملاحظة آية: لا يسقي من مساعد الآية.

۱۸۱ قرأ الثلاثة: فسهيل الآية.

۱۸۲ كتب الله لأجلين أنأ ورسو: إن الله قوئي عريض.

۱۸۳ الآيات العشرين: مصحف الجمال واين إسحاق واين فرح

۱۸۴ يناديهُم الآلهة عاملوا إذا تجهم آل رسول قدموا بين يدتهم تجهم صدقة ذاك خير ل심 وأظهر فإن الله عفو رحيم

۱۸۵ أشفعتم أن تقدموا بين يدتهم تجهم صدقة فأذ لم تفعلوا

۱۸۶ وتاب الله عليهم فقاموا الصلاة وكانوا الزكوة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون

۱۸۷恶魔 ترى إلى الذين توّلون سوءًا عصب الله عليهم ما هم محتشمو ولا منهم ويحقفون على الكبد وهم يعلمون ۱۸۸ أن الله لهم عذابًا شديدًا إنهم ساء ما كانوا يعملون

۱۸۹ أخذوا أيشتهم جنّة فقدوها عن سبيل الله فلهم عذاب مهين ۱۹۰ أن تعجز عنهم أمولهم ولا أولادهم من الله شيء ۱۹۱ أفتحوا أضحب أثناك هم فيها خندلون ۱۹۲ يوم يبعثهم

۱۹۳ الله جميعاً يحقفون له كنايتلفون لصمم ويخسون أنهم على شئ ۱۹۴ أنهم اله الكذبون ۱۹۵ أستحوز عليهم السفّطون قادنسهم دكر

۱۹۶ الله أولئك حزب السفّطون ۱۹۷ إن حزب السفّطون هم الخديسيون

۱۹۸ إن الذين يحاصرون الله ورسوله أوتيه في الآثرين ۱۹۹ كتب الله لأجلين أنأ ورسو: إن الله قوئي عريض.
سبيح الله ما في السماوات وما في الأرض و هو العزيز الحكيم
هو الذين أخرج الذين صقروا من أهل الكتاب من دينهم
لا ول الخضر ما طلبتهم أن يخرجوا و طلبتهم أن يثبتوا
حضنهم من الله فألطفهم الله من حيث لم يحتسبوا و قد م ز
في قلوبهم الزغب يجريون بيئتهم بأيديهم و أيدي المؤمنين
ف أعتبروا بينا أولو الأبصر و لولا أن كتب الله عليهم
الجناة لعذبتهم في الدنيا و لهم في الآخره عذاب الزلزلة
ذٰلِكَ بِمَا قَطَعُهُم مِّنْ قَوْمَهُمْ أَوْ تُكْرِمُوهُمْ قَالِيًّا عَلِّىٰ أُمَّةٍ جَدِيدَةٍ
وَمَنْ يُشَآّلِ آلهَةَ فَإِنَّ آلِهَةَ شَكِيدٌ
الْعِقَابِ ۖ مَا قَطَعُهُمْ مِّنْ قَوْمَهُمْ أَوْ تُكْرِمُوهُمْ قَالِيًّا عَلِّىٰ أُمَّةٍ جَدِيدَةٍ
وَمَا أَفَآءَ آلِهَةَ عَلَيْهِ مَرْحَابٌ وَلَا رَكَابٌ
وَلَسْناً آلِهَةَ يُسَلِّطُ رَسُولُهُ مَنْ يُشَآّلِ آلِهَةً وَلَا رَسُولٍ
وَلَزِيدُ الْقُرَّانِ وَالْبَيِّنَاتِ وَالْمُسْنَاطِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَلْ لاَ يُضْرِبِنَّ
دُولَةَ بَيْنَ الْأَخْيَاثِ مَنْ عَلَّاهُ وَلَا عَلَّاهُ وَمَا
َنْهَيْتُمْ عَنْهَا فَأَتْنَهُوْا وَأَقْفُوا آلهَةٍ إِنَّ آلِهَةَ شَكِيدٌ
الْعِقَابِ ۖ لِلَّفْقَرَاءِ الْمُهِّجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أُخْرِجُوْا مِّنْ دِينَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
يَبْتَغُونَ فِضْلًا مِّنْ آلِهَةٍ وَرَضْوَنَا وَيَسْتَصْرُونَ آلِهَةٍ وَرَسُولٍ وَلَا بَيْنَهُمْ
هُمْ الْمُصِدِّقُونَ ۖ وَالَّذِينَ تَسْعَوْا الْأَدَّارَ وَالْأَيْمَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ
يُجْهَوْنَ مَنْ هَاجَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُجْهَدُونَ فِي ضَرْعُورِهِمْ حَاجَةٍ
فَمَا أُنْبِئُوْا بِهِ وَلَا يَشْهُدُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصًآ
ۗ وَمَنْ يُؤْمِنُ شَهِيدٌ فَأَوْلَدْتَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ
سورة الحج - الجزء الثاني والعشرون

وصَحِحَ جَآءَوْنَ بَعْدَهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْلَّنَا وَلَا يَقْبَلْنَا صُدْرًا حَسَنًا إِلَّا بِغَيْرِ ۖ أَلَمْ تَنَزَّلَ إِلَّا أَلْلَهُ ۖ كَذَلِكَ رَفَعٌ رَجْمٌ مَّعْصِمٍ وَلَا تُطِيعُ فِي ضَرْرٍ أَحَدًا أَيْدًا وَأَنْ قُوِّلَ مُحَمَّدُ نَبِيٌّ مَّـهِيَّسٌ وَلَنَفْتَ أَسْرُوْنَهُمْ لَآ أَصْحَبُوهُمْ أَيْسَرًا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ أَنْ ذَلَّكَ بَيْنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْتَقُهُونَ ۖ لَا يَقْتَبِلْنَهُمْ جَمِيعًا إِلَّا مَّـهِيَّاسٌ مُّحَضَّرًا أَوْ مَنْ أَرَوْيَ جَدْرًا بِأَسْمَهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدًا تَحْسِبُهُمْ ۖ جَمِيعًا وَقُلُوْبُهُم مُّغَلَّبًۢا ذَلِكَ بَيْنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۖ كَمِثْلِ آَلِيَّةِنَّ مَنْ قَبِيلَهُمْ قَرْبِيًا ذَوَّافًا وَبِيْنَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيِّمٌ ۖ كَمِثْلِ أَلْسِنَيْنَ إِذْ قَالَ لِلإِنْسِنِ أَحْيَهُمْ أَخْفَرُ قَلَمًا صَفَقَرَ قَالَ إِنَّا لَيْنَا بَرَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ
سورة الحشر - الجزء الثامن والعشرون

فَكَانَ عَلَيْتَهُمْ أَنْ أَنْفَعَوا فِيهَا ۖ وَذَلِكَ جَزَآؤُ
الْقَلِيسِينَ ۗ يَتَأْخَذُهَا أَلِيِّينَ مَعْبُودَتَهَا أَنْفَعَةَ اللَّهَ وَلنْتَظُرِ
نَفْسِ مَا قَدَّمْتُ لَعِيدٍ وَأَنْفَعَةَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بَيْمَا يَتَعَمَّلُونَ
ۗ وَلاَ تَتَصَنَّعُوا كَأَلِيِّينَ دُسُوْا اللهُ فَأَنْفَعَهُمْ أَنْفَعَهُمْ أَوْأَنْفَعَهُمْ
هُمُ الْقَلِيسِينَ ۗ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ الْخَيْرَةِ وَأَصْحَابُ
الْخَيْرَةِ أَصْحَابُ اُجْنِبَةٍ هُمُ الْقَلِيسِينَ ۗ لَوْ أَرْزَلْنا هَذَا
الْقُرُءَانَ عَلَى جَبَلٍ أَرَأْيْتِهُ خَشْيَّةٌ مُتَصَدَّعَةٌ فِى مَدْنَةٍ
اللَّهُ وَتَذَكَّرْ إِلَّا الْأَمْعَنَّ تُضَرِّبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
ۗ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوُّ عَلَى لَهُمْ عَلَيْهِ دَارُ السَّهْدَةِ
۴۴ هُوَ الَّذِي أَرَجَحَ الْأَرْجَحِ ۖ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوُّ
۴۵ إِلَّا هُوُّ الْمَلَائِكَةُ أَلِيِّينَ ۖ إِلَّا هُوُّ الْمَلَائِكَةُ أَلِيِّينَ
۴۶ إِلَّا أَنْفَعَةَ اللَّهُ عَلَى أَنْفَعَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
۴۷ يُسَيَّرُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

548

بِإِسْكَانِ الآيةِ لِلْمَلَائِكَةِ وَالْأَرْضِ وَلِلْعَرْفِ أَلْحَكِيمُ
سورة المتنحية - الجزء الخامس والعشرون

يُبِّيِمَ اللَّهُ الرَّجُمَينَ الرَّجِحِيمَ

بِنَائِهَا الَّذِينَ غَامِثُواْ لَا يَتَحِدُّثُواْ عَنْ ذَٰلِكَ وَعَدُّوْتُهُمْ أُولِيَاءَ ۡتَلَقُّونَ

إِلَيْهِمْ بِالْمُوْدَةِ ۖ وَقَدْ عَفَرَ أَمَا جَآءَهُمْ ۖ فَمَّا أَحْيَىْ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ

وَإِيَّاهُمْ أَنْ تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجُونَ ۡجَهَدًاٌ فِي سَبِيلِ

وَأَبْعَادُ مَرَاضِيٌّ تُسِيرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُوْدَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا أَخْفُقُهُمُ

وَمَا أَعْلَمُهُمْ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مَنْ صَلِّ سَوَاءً إِلَى السَّبِيلٍ ۗ إِنَّ

يُقَفُّوْهُمْ يُحْضُرُوْنَ لَحْمَ أَعْدَاءَ وَيَبْنُونَ أَلْيَمًا أَيْدِيَّهِمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ

بِالسَّوَاءِ وَرَدُّوْهُ لَوْ نَصَفُرُونَ ۗ لَا تَنفَعُهُمْ أَرْحَامُهُمْ وَلَا أَذَٰلَانُهُمْ

يَوْمَ الْقَيِّمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ وَاللَّهُ يَمْعَلُ حَسَبَهُمْ ۗ قَدْ

كَانَتْ أَلْسِنَهُمْ أَسْمُوهُ حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالَوْاْ لِقَوْمِهِ

إِنَّا بَرَاءُواْ مِنْهُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ صَفْرُنَا يَصِمُّ وَبَدَأَ

بِهِنَا وَبِيَبْنِهِمْ ۡعَنُوْةَ وَأَلْبِغَاءَ أَبَأَا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ۖ إِلَّا

قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِي أَفْلَحَ أَتَشْغَفُنَّ لَكَ وَمَا أَمِيلُ لِكَ مِنْ أَلْلٰهِ مِنْ شَيْءٍ وَ

رَيْبَا عَلَيْكَ رُكْبَةً وَأَيْبَكَ أَنْ تَكُنَّ أَيْبَكَ الْتَّصِـبُرُ ۡرَيْبًا لاَ تُجِعَلْهَا

فَتَمَّتْ لِلَّذِينَ صَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
سورة المسطح - الجزء الحادي والعشرون

٥٥٠

فزأ الثلاثاء الكسر الهزة.

٥٥٠
مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح
سورة الصف - الجزء الثامن والعشرون

551

فلو الله أرضم رحيم
سُبِح لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْقَرِيرُ الْمَلِيْكُ��

يُؤْمِنُنَّهَا أَنَّ الدُّنْيَا أَبَاطُالْحَكِيمُ

كَثِيرٌ مَّعَهُ عَنْهُ أَنْ يَقُولُوا مَا لَنَفْعَلُونَ

إِنَّ اللَّهَ يُحْبِبُ الَّذِينَ يَقُولُونَ فِي سَبْيَتِهِ ضَفَّا كَأَنْفُسَ

بُنْسَيْنَ مَرْضِيَّصِ وَإِذَا قَالَ مَوْسِئٌ لِقَوْمِهِ يَقُولُ لَمَّا

تُؤْدِيَ وَقَدْ تَعَلَّمُونَ أَنْ يَرْسَوْلُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَأْتُوا

رَأَعُوا أَزِعَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُولُوهُمْ وَاللَّهُ لَا يُهْدِى أَلْقَوْمٍ أَفْسَقِينَ
سورة الصف - الجزء الخامس والعشرون

وزاد قال إعيسى ابن مريم بنعبطيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما بنيت له في النيوزة وميسرت برسول يأتي من بعدك اسمه أحمد فقال جاهزه بالبيتين قالوا هذا سحرب مبين ومن أظلم مبين أقترى على الله وليذهب وليذهب نور الله وحقوه ولله نورهم ونور كرمه الكفرنون هو الذي أرسل رسوله بإليه ودينه أخلي ليظهر على الذين كهروا وليذهب النور وليذهبون في سبيل الله يأولهم وأنفسهم ذلولا تحكمهم خير حيث إن كحولا تعذبون يغيرو لحية ذوي بعده ويدخلهم جنات خير من غنيها الآلهة ومسكين طيبة في جنت عدن دلل كل سر خلقهم وأخر جبنته نصر من الله وفتح قرب وذكر المؤمنين يتلهم الذين عانوا أنصار الله كما قال إعيسى ابن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون خن أنصار الله فقامت طالفة من بيني إسراءيل وكرمت طالفة فأتذا أذني عذوا عددهم فأصيبوا عظيمين
سورة الجماعة

يضمن الله الرضمان الرحيم

يُسْمِحُ لِيَّ مَا فِي الْجِنِّ وَمَا فِي الْأَرْضِ أمَّامَ الْحَكِيمِ ۗ هُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمَيْنِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوَونَ عِلْمِهِ عَلَيْهِمْ. وَيُرْكَزُونَ وَيُعْقِبُونَهُمْ الْكَتَبَ وَالْحَكِيمَةَ وَإِنْ كَانُوا

فِي بَيْنِ الْيَتِيِّنِينَ مِنْهُمْ لَمْ يُلْحَقَوْاَ بِهِمْ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۗ ذَلِكَ فَضُلُّ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مِنْ نِيَاضِهِ وَلَهُ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۗ مُقَلِّلُ الْآمِنِ حَجَّالَ الْأَسْفَارَ يَنْسَ مُقَلِّلُ الْقُوُمِ

أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوُمَ الظَّالِمِينَ

فُلْيَتَبَأَهَا الْآمِنِ حَادَّوُا إِنْ رَعَمَهُمْ أَنْحَمَ أَوْلَادَهُ مَا مَنْ

ذُو الْقَاسِ لَتَفْتَنَّهَا الْمَوْتُ إِنْ كَسَحَ صُدِّيقَينَ ۗ وَلَآ يُسْتَنْفِئُهَا

أَبَدًا إِنَّا قَدْ قَدَّمَتْ آيٗيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْظَّالِمِينَ ۗ فُلْيَنَّ

الْمَوْتُ الَّذِي تَفْتَرُونَ مِنْهُ قَابَلَتُهُ مُلْقِيَهُمْ نَُنْ نُرِدُونَ

إِلَى عَلِيمٍ أَلِيمٍ وَآلِيَةٍ تَقْبَسُهُ بِما كَسَحْمُ تَعْمَلُونَ
سورة المنافقون ـ الجزء الثاني والعشرون

يلاهيا البدين عامنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله وذرو اتباع دينهم خير أحكم إن كنتم تعلمون فأيما قضيت الصلاة فاستهروا في الأرض واتبعوا من قصل الله وأذكروا الله كيأرار أعلموا تفجرون وإذا رأوا نجارة أو لهوا أنفضوا إليها وتركوا فليما قل ما عند الله خير من الله ومن التهجرة والله خير القرنين

يتم الله أنتحم الرحم

إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لعذابون أخذوا أمانتهم جنحة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم عامنوا بهم صبروا عليهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم وإن يقولوا تسمع لكؤلهم كأنهم خشب مسدة يحسون كل صيحه عليهم هم الغير فاحذتهم قتلتهم الله إن يوفقون
سورة المناقشون - الجزء الحامض والعشرون

"وإذا قيل لِهُمَّ تَعاَلُواْ يَسْتَغْفِرُواْ لِحُسْنٍ مِّن رُسُولِ اللَّهِ لَآۡوَآَ رُؤُوسَهُمْ وَرَأۡيَهُمْ يَصِدۡقُونَ وَهُمْ مَسۡتَغْفِرُونَ ظَلَّاءٌ عَلَىٰهُمْ أَسۡتَغۡفَرُتْ لِهُمْ أَمَّ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرُ لِهُمۡ لَنۡ يَغۡفِرُ اللَّهُ لَهُمۡ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغۡفِرُ لَهُمۡ أَن يُبۡفُوُنَ لاَ نَفۡقُهُمْ أَلَّا يَسۡتَفۡحَوُواْ عَلَىٰ مَنۡ عَنَدَهُ رُسُولُ اللَّهِ حَتَّى يَتَفۡصَّلُواْ وَلَهُمۡ حَزَآۡ آۡيَ الْسَّنَامَاتِ وَالأَرْضَ وَلَا حَيَاۡتَ الْمُتَفۡقِيۡنِ لَيَفۡقُهُمْ يَقُولُونَ لَسۡيِّنَ رَجُعۡتُنَا إِلَىٰ الْمُدۡنِيَّةِ لِيُجۡرِجِنَّ الْأَعۡرَ اۡعۡنَاهَا اۡلۡأَذِّلَ وَلِلِّلَّهِ أَلۡعَنَّهُمۡ وَلِرُسُلۡهُ وَلِلّمُتَفۡقِيۡنِ وَلِلَّهَيۡنِ لَا يَعۡلَمُونَ يَتَأۡهِلَا أَلۡدُنۡ ۡهَا عَامِلُوۡنَ لاَ تُهۡجَمُ أَمۡسُوۡلُهُمۡ وَلَا أَوَلَدُهُمۡ عَن ذُكۡرِ اللَّهِ وَمَن يَفۡقَهُ فِي ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْخَيۡسَرُونَۛ وَأَنفُقُواۡ مِّنۡ مَا رَزَقۡنَهُمۡ مَن ضَرۡبَ آۡيَةً أَن يَأۡتِيَ أُحَدُّهُمۡ مَمۡتَوۡنَ فَيَقُولُ رَبّ لَوۡلَا أَخۡرِتِي إِلَّا أَجۡلَهُ بِالۡقُرۡبَةِ فَأُصِدۡقُ وَأُصِدۡقُ مِّنۡ الۡمُتَفۡقِيۡنِ وَلَنَیَٰوۡجِرَ اللَّهُ نَفۡسَهَا إِذَا جَاۡهَأَ أَجۡلُهَا وَلَّهُ حُبُّ يَعۡمَلُونَ"
سورة التفان١ - الجزء الخامس والعشرون

۴۵۶

يمنِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
یُسْلِمَ اللَّهُ مَا فِی الْأَسْمَائِ وَمَا فِی الْأَرْضِ لَهُ الْمَلَکُ وَلَهُ الَّخُمْدُ
وَهُوَ عَلَیٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ هُوَ الَّذِی خَلَقَهُمۡ فِی نَفْسِهِمۡ قَابِرٌ
وَمَنْصُومُ مُؤْمِنٌ وَلَا رَجِيمٌ يَمْثَلُونَ بِصیَّرِیۡ۝ خَلِیقَ الْأَسْمَائِ
وَالْآرَضِ یَسْلَحُ وَصُوْرَکُمْ فَأَحْسَنَ صَوْرَکُمۡ وَآتَیۡهِ الْمَصیَّرِ ۖ
یَعْلَمُ مَا فِی الْأَسْمَائِ وَالْأَرْضِ وَیَعْلَمُ مَا نُسْرِنَ وَمَا نَعْلَنَ وَاللَّهُ
عَلِیمُ بَدْنَ الْمَدْرُورِ ۖ اَلْلَّهُ یَبْلِغُ ۗ نِعْمَائِیۡ نَعْمَتَهُ مِنْ قَبْلِ
فَذَآءٍ وَرِبَّ عِزْمِیۡ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ ۖ ذَلِکَ بِیۡلَةٍ ۗ کَانَتِ نَشِئًۢثۡعِبُۢتُۢنَۢکُۢلِّ الْأَلۡلَٰلِ
رَسُلِهِمْ بِلَّبِیتِهِمۡ قَالُواَ اَبْشَرُ ۗ یَهْوَیۡ مِنَا فَصَّفَ قُرُوْوَ وَتَوَلَّیۡ وَأَنْعَمۡتُۢ اَلۡلَّهُ
وَانَقِهۡ عَلَیۡهِمۡ حَمِیدَ ۖ اَلۡلَّهُ غَنِیۡ عَنِ الْمُتْقَنِ ۗ زَمِيمُ الْأَلۡلَٰلِ صَفَرُواَ ۗ قَلْ بَلۡ
ۡوَرَیۡنِ لَوَابِنَتَنِّنَمۡ لَمۡ تَكۡتُبُنَّ يَتَّبِعُنَّ ۗ الْمَلَکُ وَذَلِکَ عَلَیۡهِ نَبۡیۡبِیرُ ۗ فَقَامُواْ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَالْقُوۡرَ الْأَلۡلَٰلِ ۗ وَوَلَّیۡهِ ۗ وَلَا شَیۡءٞ مِّنَ الْأَلۡلَٰلِ ۖ ۛ وَیَعَمُّلُۢ
ۡبِجۡمَعَنِّهِمۡ لَیۡمَ اِلۡحَمۡجُ مِّنۡ الْقُوۡرَ ۚ وَنَبۡیۡبِیرُ ۗ ۛ لَیۡمَ ۖ وَیَعَمَّلُۢ
صَلِیۡحًا ۗ ۛ وَتَحۡکِمُ عَلَیۡهِ سَیۡقَائِیۡهِ ۚ وَنَبۡیۡبِیرُ جَنِیۡثُ ۗ جَنِیۡثُ ۗ مِّنۡ خَلِیقَہَا
ۡالَّذِینَ خَلَالِ ۗ فِیۡهَا ۗ ۜ أَبۡنَ ۗ لَیۡمَ ۖ الْقُوۡرُ ۗ ۛ الْعَظِیۡمُ

۴۵۷

۴۵۷
ولَنَّمُرُوْنَ أُولَٰٰئِكَ أَصْحَبَ الْكَفَّارِ الْخَالِدِينَ فِيهَا وَيَبْنِسُ الْمُصِيرٍ مَّا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةِ إِلَّا بِذِنَاللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِيَدَّ اللَّهِ يُهْدِي قَلْبَهُ وَاللَّهُ يُسْلِمُ شَرَيكَهُ أَعْلَمُ وَأَطْعِمُهُ اللَّهُ وَأَطْعِمُهُ الرِّسُولُ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا غَلِبَ لَنَا الْبَالَسُ الْمُبِينُ آلُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْنَى كُلُّ الْمُؤْمِنِينَ يَبْتَأِهَا أَلَّذِينَ عَمِّضُوا إِنَّ مَن أَرَذَّ رَجَحُكُمْ وَأُولَٰئِكَ عَدُوٌّ أَلَّهُمْ فَأَحَدَّرُوهُمْ وَإِنْ تَغْفِرُوا وَتَنْفِقُوا وَتَعْفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَلُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ فَتُنَبِّئَهَا وَاللَّهُ عَنْهَا أَجْرٌ عُظِيمٌ فَأَنْتَقِوا اللَّهُ مَا أَشْتَعِطْتُمْ وَأَشْنَعُوا وَأَطْعِمُوا وَأَنْفَقُوا حَيْثُ أَنْفَسَتُمْ وَمَن يُوقِفُ شَحٌّ نَفْسِهِ فَأَوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنْ تُقَضَّوُا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعُّهُ لَهُمْ وَيُغَيِّرُ لَهُمْ أَحْيَامَ وَاللَّهُ شَكُورٌ خَلِيفَهُ عَلَى مَلَكِ الْجَهَّالِ الْفَسَّاقِ الْحَكِيمِ
سورة الطلاق - الجزء الخامس والعشرون

يتمّ الله الرحمن الرحيم

۱۲۱-۱۲۲: إنّمّا آلتُمُّ أنتمُ بأْيُمَّٰمِكُمْ إِذًا إِذا طَلَّبْتُمُ النِّسَاءَ قَطَّعُوهُنَّ يَعْدُدُهُنَّ وَأُحْصُوا

۱۲۳-۱۲۴: الْعَدُّةَ وَأَقْضُوا اللَّهُ رَبُّكُمْ لا يُقْسَمُوهُنَّ مِنْ بَيْنِهِنَّ وَلَوْ لَمْ يُقْسِمُوا إِلَّا أَنْ يُأْتُوا يَقْسِمُهُنَّ مِبْنَ مِبْنَى وَيَقَلُّنَّ كَحْذُودٍ إِنَّ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِدُ حُذُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَّلَ نَفْسَهُ ثُمَّ تَنَادَي لَعَلَّ الْلَّهُ يَجِدَ بَعْضَكُمْ أَمْرًا ۷۱ فَإِذَا بَلَغَ أَمْرًا قَدْ ظَلَّلَ نَفْسَهُ

۱۲۵-۱۲۶: بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَقَارُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشُهْدُوا ذُوَّةً عَدْلًا مَّسْحُومٍ وَقَلَبُوا الْمُسَلِّمَةَ بِلَهَٰذا مَّعَٰعُوطةً بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتّبِعِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَغْفِرَةً وَيُزِّرَقَهُ مِنْ حِيْثْ لَا يَخْتَبِبُ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهَ يَجْعَلُ عَلَىَهُ فَهْرُ حَسَبْهُ إِنَّ اللَّهَ يَقِلُ بَلَغَ أَمْرًّا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۷۲ وَأَنْشِئَ اِبْنَيْنَ إِبْنَيْنَ مِنْ النَّجْحِضِ مِنْ ذَٰلِكِ إِنَّمَا أَيْتَمْ فَعَدْدُهُنَّ ذَٰلِكَ أُشْهِرٌ وَأَنْتَيْنَ لَمْ يَحْضَنَّ إِوَالَّيْنَ اِبْنَيْنَ أَجْرُهُنَّ أَنْ يَضَاعَ حَمْلُهُنَّ وَمَن يَنْتِقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَنْ أَمَرَهُ أُمُّيَّةً ۷۳ فَإِذَا بَلَغَ أَمْرَهُ أُمُّيَّةً أُمُّيَّةً
سورة الطلاق - الجزء الخامس والعشرون

صحيح الجمال وابن إسحاق وابن فرح

أَسْكَنْهُنَّ مِنْ حَيْثَ سَكَنْتُمْ مِنْ وَحْيِهِمْ وَلَا تَضَرَّعْنَهُنَّ لِتَضِيفُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كَانَ أَوَلِيَّ الْأَمْوَالِ حَمِيلٌ فَأَنفَقْنَ أَهْلَهُنَّ حَيْثُ يُضَعِّنُ حَمِيْلَهُنَّ
فَإِنَّ أَرْضَعَ لَسَكَنَّ فَكَاثَرْنَ أَجْحِرْنَ وَأَثْبَرْنَوْا بَيِّنَتَهُمْ يَمْعَرُوفٌ وَإِن
تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرْغَمُ لَهُ أَحْزَرْهُ ۚ إِلَّا مَا دَيْعَتْهَا سَيْجُلَ أَلْلَهُ بَعْدَ غُسْرِ يُسَرُّ ۖ وَكَأْنَ مَنْ قَرْبِهَا
عَنَّ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فِحْسَانَتِهَا حُسَبًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا
عَذَابًا نُحْزَرًا ۚ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرًا وَكَانَ عَقْبَتُهُ أَمْرًا خَسِرًا ۗ أَعْدَى أَلْلَهُ لِهِمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَفَقَّوْا أَلْلَهُ يَتَأْوِيَ الْأَلْبَدِ الْعَبَّاسِ ۗ مُّبَيِّنَتٌ
قَدْ أَنْزَلَ أَلْلَهُ إِلَيْهِمْ ذِكْرًا ۚ رَأَوْا لا يَتُبُّوا عَلَى هَبَتِهِمْ عَلَى عَهْدِ أَلْلَهِ عَامِنَأَوَّا
لَبْيَخْرُجَ اللَّدِينَ عَامِنَأَوَّا وَيَعْمَلُ صَلِبْحًا يَخْلُدُهُ جَنَّتُهُ يَحْيُي مِنْ حَيْثُهَا
وَمِنْ يَوْمِ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِبْحًا يَخْلُدُهُ جَنَّتُهُ يَحْيُي مِنْ حَيْثُهَا
الأَعْطُهُ خَلِيْدِينَ فِيهَا أَيْنَ أُدْهَنَ اللَّهُ أَنْتُمْ ۚ رَزَّقَ اَلْلَّهُ الَّذِينَ خَلَقْ
سَبَعَ سَنَوْاتٌ وَمِنْ الأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَتَسَلَّلُ الأَمْرُ بِمِثْلِهِ لِلَّهِمَّ ۖ فَلَعِمْنَ أَلْلَهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْ قَدَّرَ وَأَلْلَهُ قَدْ أَحَاطَ بِشَيْءٍ شَيْءٌ عَلَّمَـا ۚ
سورة التحريم

(Quran Translation)

"ليت الله أن يكون النجاح HttpClient
يتايمَ باتِباعِ اللهٍ وَلَيْسَ أَطْهَرَ مَا أَحْلَتُ اللَّهُ لَكُمُ، وَلَيْسَ أَحْلَيْ أَرْضَيْهَا وَاللَّهُ
غَفُوَّ رَحْمَتِهِ ۖ فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ نُقُولَةً أَيْمَانَكُمْ وَاللَّهُ مَلِيِّ الْفَتَرَاتِ
وَهُوَ الْكَرِيمُ الْحَكِيمُ ۖ وَإِذَا أَرْسَالَ اللَّهُ أَسْرَىٰ لِيَبْعِثْهُمْ بِذِلَّةٍ أَيْمَانَكُمْ،
فَلَمَّا نَبَأَتْهُمْ، فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَضًاً، فَأَعْرَضَ عَنِ بَعْضٍ
فَلَمَّا نَبَأَتْهُمْ، فَقَالَتْ مِنَ أَنْبَاءِهِ هَذَا قَالَ نَبَأَتْ آلِ الْكَلِمِ النَّجِيْرُ
ۖ إِنَّهُ تَنَبَأَهَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَّتْ فَوْقَهُمْ وَإِنْ تَظْهَرَ عَلَيْهِ
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُ وَجَبِيلُ وَصِبْحُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَمْ تَفْتَرِكْنِ
ۖ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا عَسِيَّ قِرْبَ، وَإِنْ تَظْهَرَكُمْ أَنْ تُبِيدُوا أَرْوَاحًا
ۖ هُمَا مُنْضَطِبَ مُسْلِمُ مَوْلَاكُ وَلَيْسَ أَطْهَرَ مَا أَحْلَتُ اللَّهُ لَكُمُ، وَلَيْسَ أَحْلَيْ أَرْضَيْهَا.
ۖ يُنْبِئَهَا وَأَيْتَكُهَا ۖ يُنْبِئَهَا الْمُؤْمِنُ يَأْمَوْنَ قَوْاً أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
ۖ نَارًا وَقُوًّاءً أجل الفُجُورِ وَالْحِيْاجَةِ عَلَيْهِمْ مَلِيِّكُهُمْ غَلَاثًا، هِيَ
ۖ لَا يَغْضُوبُ اللَّهُ مَا أَخْرَجَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ وَيُتَّبِعُونَ
سورة التحريم - الجزء الثامن والعشرون

بِتَأْيِيْبٍٛ الَّذِينَ غَيَّرُواْ نَعْمَةَ اللَّهِ إِلَىَّ أَلْيَأَهَا نَصُوْحًا عَسْرًاٛ رَبَّٔكُمْ
أن يُصَاقَرَ عَن نَّفْسِهِمْ سَيَرَاتِهِمْ وَيُدَخَّلُهُمْ جَنَّةٗ تَجْرِيرٗ
مِنَ حُكْمِهَا الْأَلْهَمِيَّةِ يُؤُمِّنَ لا يُجُرِّي أَلْلَهُ الْجَهَّالِيِّيَّ وَالْذِينَ غَيَّرُواْ نَعْمَةَ
غَيْرًاٛ نَعْمَةٗ بَيْنَ أُيُّهُمْ وَيُبَيِّنُهُمْ يُقُولُونَ رَبِّنَاٛ
أَنْعَمَ لَنَا نُورًأ وَغَفُورًا لَّنَا إِنَّكَ عَلَيْهِ شَرِيعَةٗ قَدِيرَةٗٛ
يَتَأَيَّبُهُمَا الْجِهَادُ إِلَىَّ الْكَفَّارِ وَالْمُتَفِقِينَ وَأَعَظُّ عَلَيْهِمُ
وَمَّعَانُهُمْ جَهَنَّمَ مَعَ الْمَصِيرَٔ ضَرَّبَ اللهُ مَعَ هَٔؤُلَاءِ
لِلَّذِينَ سَفَرُوا أُمَرَأَتَ نُوحٗ وَأَمَّرَتَ لُوطٗ كَانَتَا حَتَّىٛ
عَبْدَيْنِ مِنَ عِبَادَنَا صَلِيْبِيْنِ فَخَاتَاهُمَا فَلَمْ يُقَبِّلُوا عَنْهُمَاٛ
مِنَ اللَّهِ يَدِينٗ وَقَيْلَ أَذْهَكَ أَلْيَأَهَا أَلْيَاهَا مَعَ الْجَهَّالِيِّيَّينَٛ
وُضَرِّبَ اللهُ مَعَ هَٔؤُلَاءِ لِلَّذِينَ غَيَّرُواْ نَعْمَهُ إِذْ قَالَتْ رَبٗ أَنْتُمْ لَيْ عِبَادَنِي بَيْنَا فِي الْجَحِّى وَجَنَّي نِ مِن فَرْعٌعُوْ
وَعَمَلِيْنِ وَتَجْنَبُوا مَنْ أَلْقَوْمِ الْأَفْلَيْيِنَٛ وَمَرَّتُمْ أَنْبَتَ
عُمَرُرَ اللهُ أَحْصَتُ فَرَجَّحُهَا فَخَاتَهَا فِيْهِ مِن رُوحٗ
وَصَدَّقَتُ مِنْ سَلْطَتِهَا رَبِّهَا وَكَانَتِ مِنَ الْقَدَّيْيِنِينَٔٛ
صحتة المثالية

"لا يسمع الله الرجيم الرحبين تبزرك الالواء ومعلا رعى على كل شئ قديم ألمتى خلق الموت والحياة لمزيدك أحسن عملأ وهو العزيز الغفور ألمتى خلق شبع سموات طباقا ما ترى فيها خلق الرحمین من تقولن فأرجع للبصرين هل ترى من فطور ثم أرجع البصير كرتين ينقلب إليك البصر خاسقا وهو حسيس ولقد زيننا السماوات الدنيا بميصيح وجعلت نها رجوما لسقيبطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولذين صدقو بريتهم عذاب جهش ومصص السعير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهقة وهم تفروض تحداد تمير من الغيظ كلما لقي فيها فوج سألهم حزنتها آلم يأيضهم نذير قالوا بن يقد جآنا نذير فكدتبا وفلنا ما نزل الله من شئ إن أنتم ملا في ضلال كبير قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فأعترفوا بذنبيهم تسحجنا لأصحاب السعير إن الدنيا بخسروا ربيهم بالعيب لهم مغفرة وأجر كبير"
سورة الملك - الجزء التاسع والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

۴۷ وَأَسْرَوْا قُوَّةً أَوْ أَجَهْرُواْ يَقُولُونَ إِنَّنَا عَلِينُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۱۱۸ أَلَا يَعْلَمُ مِنْ خَلْقٍ رَحْمَةُ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ ۱۱۹ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَصُدُورِهِمُ الْأَرْضَ ذُلْوَاءً فَأَمَّنَاهَا فِي مَتَاعِهَا وَكُلُواً مِنْ رَزْقِهَا وَأَلَّهَهُ الْأَنْشُورُ ۱۲۰ عَنْ أَمْنِمٍ مَنْ فِي الْسَّمَاوَاتِ أَنْ يَقُسَّمَ يَحْتِمُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَتَمَّوَّرَ ۱۲۱ عَنْ أَمْنِمٍ مَنْ فِي الْسَّمَاوَاتِ أَنْ يُرِسْلَ عَلَيْهِمْ حَاضِرًا فَيَسْتَعْلَمُونَ كَيْفَ تَدْنِيرٍ ۱۲۲ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَيْفَ كَانَ تَدْنِيرُ ۱۲۳ أَوْ لَمْ يَزْوَّ أُلْلَهُ ۱۲۴ ۱۲۵ فَقُوْهُمَا صَنَّفْتُوهُ وَيَقِيْضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا أَلْلَهُ ۱۲۶ إِنَّمَا هُذَا ذُرُورٌ ۱۲۷ هُوَ جَنَّتُ الْخَلْقِ مُبصِّرُ مَنْ دُونِ الْخَلْقِ إِنْ أَلْلَهُنَّ إِلَّا فِي غُرْورٍ ۱۲۸ أَمَّنُ هَذَا الذُّرُورُ إِنْ آمَنَ بِرَقَةٍ بَلْ مَيْلًا وَهُوَ عَلَى سَمَىٰ ۱۲۹ وَنَفْوَهُ إِنَّمَا يُمْسِكِي مُكَبَّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىَ أَمَّنْ يُمْسِكِي سَوِيًا عَلَى صَرْطِ مُسْتَقِيمٍ ۱۳۰ فَلَهُوَ الْأَلْدِى أَنْشَاطُهُمْ وَجَعَلَ لَكُلِّ مَنْ أَلْسَمَ ۱۳۱ وَأَلْبَسَ وَأَفْتَرَى قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۱۳۲ فَلَهُوَ الْأَلْدِى ذَرَأَطُمٌ فِي الأَرْضِ وَأَلْبَسَ حَيَّاً قَلِيلًا ۱۳۳ وَنَفُوْهُ مَسَى هَذَا الْوَعْدَ إِنْ كَنَّهُ صَدِيقٌ ۱۳۴ فَقُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ عَنْهُ وَإِنَّمَا أَنَا تَدْنِيرُ مُبِينٌ ۱۳۵
فَلَأَنَّا رَأَوْنَاهُ زَلْفَةً سَيِّئَتْ وَجُوَّهُ الَّذِينَ سَقَرَوْا وَقَبِلَ هَذَا الَّذِي
كَنَّاهُ يَا تَدْعُونَ فَلَأَنَّا رَأَيْنَاهُ الَّذِينَ حَسَبُوا وَمَن مَّعَهُ
أُوْرُجُّنَا فَمَن يَجِيرُ الَّذِينَ يَسِيرُونَ بِخَيْرٍ مِّنْ عَدَادٍ عَلَىٰ أَلِيمٍ فَلَنَّا هُوَ
الرَّحْمَنُ عَلَيْهِ السُّبُلُ وَعَلَيْهِ تَوْكَدُونَ فَسَتَّعَلُّمُونَ مِنْ هَوْىٰ فِي ضَلَّالٍ مَّيْسِينِ
فَلَأَنَّا رَأَيْنَاهُ الَّذِينَ حَسَبُوا وَمَن مَّعَهُ

بَشَّرُوهَا الْمُتَكَلِّمُونَ
نَّ وَالْقَلِمُ وَمَا يَبْشَرُونَ تَأْتِي مَن يَبْعَثُ رَبًّا يَنْجِئُونَ
وَأَنَّ لَكَ لَأُجُرُّ أَشْرَى عَبْرَ مَمْتَنُوْنَ وَإِنَّكَ لَعَلْتَ خُلْقًا عَظِيمًا
فَسَتَّبَسَرُ وَتَبْسَرُ وَفَأْبَايَتَكُمُ الْمُمْتَنُوْنَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ مِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمَهْدِينَ فَلَا تَطِعُ
الْمَكَّيْنِينَ وَدُوْا أَلْقِيَتُهُ بَعْدَ هَلْثُمَانِ يَبْتَسُرُونَ وَلَا تَطِعُ كُلُّ
حَلَافٍ مَّهْدِينَ هَمَّا زِشَاءً يَنْبِيِهمَنَّ مَنْ عَلِيَّهُ يَتَعَابُ مَعْتَدٍ
أَيْشِمَ غَيْرُ بُعْدَ ذَلِكَ رَنَيْمَ إِنَّ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَيْنَنَ
إِذَا تُؤْتَى عَلَيْهِ مَا يَنْبِيَهَا قَالَ أَسْتَطِيِّرُ الأُولِيَاءِ
سَأَتْ سَبِيلُهُمْ. عَلَى أَحَرُّ طُوُومٍ ۚ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةَ إِذْ أَقَسَمُواْ لَيْيَضْرِبُوا مُسْتَجِبِينَ ۖ وَلَا يُسْتَفْنُونَ ۙ فَقَاطَ عَلَيْهِمَا طَائِفَةٌ مِّنْ رَبِّكَ ۖ وَهُمْ نَأْيُونَ ۗ فَأُصِبْحَت كَالْصَّرِيمِ ۙ فَتَنَادَوْا مُسْتَجِبِينَ ۖ أَنْ يَأْتِوا عَلَى حَرَّمٍ ۗ إِنْ كَانُوا صَرِيمِينَ ۖ فَأَظَلَّلُوا وَرَمَيْنَ يُتَخَلَّفُونَ ۖ أَنْ لَّا يُدْخِلُنَّهَا أَلْيَوْمَ عَلَيْهِمْ مُسْكِينٍ ۖ وَعُدُوْنَ عَلَى حْرَقٍ قَدْرِينَ ۖ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِذَا لَسْتُونَ بِلَّهُ حَرُومُونَ ۖ قَالُوْا أَوْسَطُهُمْ أَلْمُ أَقْلُ ۖ لَحْشُمُ لَوْلَا تُسِبَحُونَ ۖ قَالُوْا سُبْحَنَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا طَلِيبٗا ۖ فَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَامُونَ ۖ قَالُوا نَيَبِيلُنا إِنَّا كُنَّا طَلِيبٗا عَسْنِيْ رَبُّنَا أَنْ يُبِّدِلْنَا خَيْرًا مِّنَهَا إِنَّا لَرَيْبُانْ زِغْبٗا ۖ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلِعَذَابِ الْكَبْرَى أَصْحَبُ لَوْ كَجَّالَدْنَاهُمْ ۖ إِنَّ لِمَّن يَقْتُلُ الْحَيَّ بَعْدَ الْيَمِينِ ۖ كَفَيْفَةَ الْقَيَّمَةِ ۖ أَفْتَجِّعَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجَرِّمِينَ ۖ مَا لَكْ أَسْلَمُ كَفَيْفَةَ ۖ أَمْ لَكَ حُكْمُ كَبْتُ بِفَتْنَةِ تَدرَسُونَ ۖ إِنَّ لَكْ حُكْمُ فِيهِ لَمْ تَتَخَلَّفُونَ ۖ أَمْ لَكَ حُكْمُ أَيْمَنَ عَلَيْنَا بِلِبَاغَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَّمَةِ إِنَّ لَكَ حُكْمُ لَا تُتَخَلَّفُونَ ۖ سُلُوْمُ أَيْمَنُ يَتَخَلَّفُونَ بِذَلِكَ رَجُمٗا ۖ أَمْ لَهُمْ شَرَكَاءٌ قَلِيلُائِهِ أَيْمَنُ ۖ إِنَّ كَانُوا صَدِيقِينَ بِيَوْمِ يُجَعَّلُ عَنِ السَّاحِقِ وَيُقَلِّدُونَ إِلَى الْسُجُودِ قَلَّا يَتَطَطَّعُونَ
سورة الحاءة - الجزء التاسع والعشرون

خششكة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السُجودُمهم سلموناً
قد فذرت ومن يحشذب بهما أحاديث سنستدرجهما من حيث لا يعلمون وأمَّي لهما إن كيدَ مميتين أم تستلهم أجرًا فقدهم من مغرم متقلون أم عدتهم أعيَّبُ فهمه يصعبون
فأصير فعلهم ربك ولاتعثِ كصاحب أحوت إذ نادى وَهو مكحوم أولاً أن تذركه يعده من ربيه لبُعيد بالعراء وهو مكحوم فاجتهبه ربه فجعله من الصالحين وإن يحذائه الذين حفقوه ليرفعونه بأبصارهم لئما سمعوا أنه يكرؤونون إنه لمجتون وما هو إلا ذكر للعلميين

шийروة لمحمد

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الحَائَة ۱۱۱ مَا الحائفة ۱۱۰ وما أدراك ما الحائفة ۱۰۹ كذبت ثمود
وعاد بالقارة ۱۰۸ فأما تمسد فأهلبلكم بالطاغية ۱۰۷ وأما عاد فأهلبلكم بريحين ضريرين غائبين ۱۰۶ سحروا عليهم سبع ليال ومنعتهم أباه ويصوتوه فيهما ضرعين كأنهم أعمجار خجل خانية فهل ترى لههم من باقيٍة ۱۰۵

ملاحظة أية: لا حائفة
لا حسما الصحيASCII رأس إية، فمئي غير ممدوح للطائفة
سورة الحاقة - الجزء الخامس والعشرون

مصحح الجبال وابن إسحاق وابن فرح

وجاء في Güncون ومن قبله، والموثوق به بالحقائق، فعصفا رسول ربهما فأخذهم أحدث رأية. فلما لمشي طلعت مشيئة على مصلحة في الجارية، ليتعلمهما لحكم ثقتها وشعبة للذين واعية. فإذا نفع في الصور، نفعا وأخوة، ولملت الأرض والجمال قد كننا ذكاء عجينة فيهوميد واهية ولم يكن على أرجائها وتحمل عنك ركز قوته فيوميد تنمية. فيوميد تعرسون لا تحتف منصت حائه فيام من أوق كتبته، ببتسه، فقديم هاود أقرروا كتبته، إلى ظننت أن ملقي داحية في عشي راصية في جنة عاليهة. فظفرها دانية. كلوا وأنهرزوا هنافا بما أسفلت في الأيام الأخالية. وأما من أوقت كتبته، بيشماله، فقديم يليتمي لم أتو كتبته. ولم أدر ما حساسية. تابلتها كانت القاضية ما أعني عني ماليه. هكذا عني سلطانية. جدوه فغلوه، ثم اجتمع صلوا. ثم في سلسلة، درعه سبعين فأسلكو تينه. كان لا يؤمن بدائه أعظمهم ولا يفسد على طعام اليمسيكين.

ملاحظة: الحكم العام للفريق العسير عن نافع في ابن النفل، الفلق لورش، والتحقيق للباحثين إلا ما يثبت، والاستنتاجات التي خرجت عن القاعدة السابقة تخضع في الآتي: (1) الموضوع الأول في كلمة "الن" الخفيرة نحو (فلم يغالي) إلا في نفل، وعلى باشوه. (2) موضوع "فلم يغالي" من أدهم مئة الأرض فية، (3) موضوع "أرضي معلي" معا مستعيني، (4) موضوع "اعدة الرأي"، و (5) موضوع "إداحت" عملي. (6) موضوع "النافع" أعلي، (7) موضوع "حلاف" أهمل، (8) و (9) موضوع "النافع" على أصلهم من عدم النقل، ومن حق في هذا الموطن للاطهار في (فليه هلك)، ومن نقل هذه الإذاعة في (فليه هلك).
سورة المعارج - الجزء التاسع والعشرون

صفحة المصحف اليوم مبكرًا، ولهام غامض، لا يُصدق.

إلا الخالقون
فلأقسمُ مما نبصرون ومن لبصرون
إنه لرسولٌ كريم وما هو يقول شاعرٌ قليلا ما تؤمنون
ولو تقول علينا بعض الأقوايل لأخذنا منه باطلين ثم لقطعنا منه ألوتين فما من كثبان عنده حجرين وإنما لنذكروا للملائمين وإنما نتعلم أن من كثبان مكذبين وإننا نحسن علي الكفرين وإننا لحق الاليقين فنسحب يا اسم ربيك العظيم

يا إلهي أنت الحكيم أنت الرحمن
سأ.toLocaleف وأعذر وافق الكفرين ليس له دافع من الله فذب الله الم Mã ً إله السمراء withdraw  يُؤهله السمراء كالفيل واصبح تصلة بفكيك

انقط الطرقي العطرة على إلهام المزمور هنا

568
سورة المعارج - الجزء التاسع والعشرون

لمّا من عذاب يوم القيامة.
فأقرأ لئمنا، يا حاكم الارض.
وأين فرح واحده كسر المم.
فمن عذاب يوم القيامة.

ملخّصة: في عصر باب الإيمان.
(أي: ساروا، سلام، لجؤوا، وصلوا، صلوا، نصو، نوسيه، إلخ).
فة التحقيق في جميع هذه المآثر قولاً واحداً.

قرا الثلاثة أندلسين ضم.

قرا الثلاثة بنوين ضم.

قرا الثلاثة نونين ضم.

قرا الثلاثة أين نونين ضم.

قرا الثلاثة يعالي عند الألف الثانية.
قُلَاءٌ، أُقِيمُ بِهِ المَسَدِيقَ والمَعْجَرَ، إِنَّمَا نَبَيِّنَ عَلَىٰ نَبِيِّكَ خِرَاءً لَّهُمُ. ۚ وَكَمْ نَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ، ۚ فَلَيَوْعَدُونَهُمُ الْيَوْمَ بِعَذَابٍ عَدُّٓدٍ، ۚ وَلِيُخْرِجُونَ مِنْ الْأَجْهَابِ سِرْمَاءَ كَانَتِهِمْ إِلَىٰ نُصِبٍ يُؤْفِضُونَ. ۚ خَشِيَّةٌ أُبَصَّرُوهُ تَرْهُفُهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يَوْعَدُونَ.

قُلِّ، يَا أُرُسُلُنا نُوْحَا إِنَّمَا نَزَّلَنَا عَلَيْهِمْ قُوُّمًا، أُنْذِرُوهُمْ مَنْ فَقَطَلَ أَن يَبْتَغُوهُمُ عَذَابَ الْآخِرَةِ، فَقَالَ يَا مُلْكُ ۖ قَالَ يَقُومُ إِلَىٰ لَحْمٍ رَّمَيْتَ مَعِيَّنٍ ۖ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتْقُوهُمْ وَأَطْعِمَنَّ ۖ يُغَيِّرُ لَهُمْ مِنْ دُنْوَيْكِمْ وَيُؤْفِضُونَ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمَّىٓ إِنِّي أَجْلُ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤْخُرُ لَهُ مَعْلُومٌ إِلَّا قُالَ رَبِّ إِنَّ دُعْوَتَنَا يَقِيمُ لَّيْلاً وَتَهَارًا، فَلَمْ يَرْدُهُمْ دَعَاؤُهُ إِلَّا فَضَارًا، وَإِنِّي كُلُّمَا دَعْوَتَهُمْ يُغَيِّرُ لَهُمْ جَعْلُوا أُصُبُّهُمْ فِي عَادَانِهِمْ وَأَسْتَغْفَرُوا لَهُمْ وَأَصِّلُوا وَأَسْتَكُبْرُوا أَسْتَكْبِرًا فَمَّا إِلَّا دَعْوَتْهُمْ جَهَازًا، فَمَّا إِلَّا أَعْلَمُتْ لَهُمْ وَأَسْرَتْ لَهُمْ إِسْرَارًا، قَالُتِ اسْتَغْفَرُوا رَبِّنَا إِنْهُ كَانَ عَفِيًا.
سورة نوح - الجزء التاسع والعشرون

يُرسل آلّسّمآء عليه السلام مكرّراً وثَمَّدَّهم ياًموالي وتبنيين ويجمع لحم جنبت ويجمع لحم أنهرٍ ما لحم لا ترجون الله وقفارٍ وقفراء وقفراء خلقكم أطواراً ألم ترو كيف خلق الله سبع سُمّوت طلقة وجعل أفقير فيهنّ نوراً وجعل الشمس سراجاً وانبتهم من الأرض نباتاً ثم يعيدّهم فيها ويخبرّ جسّم إخراجاً وألّه جعل لحم الأرض يسّاطاً واتسلكو منها سبلاً فجاجاً قال نوح ربّ إنّهُم عصواً واتبغوا من ألم يرده مسالّه وولدة إلّا خسارة وتكبر كبار وقائلون لا تذرن هلكتكم ولا تذرن وداً ولا سواعت ولا يغوت ولا يغوى ونسأر وقفراء أصلوا كبار ولا تزير الألفيلين إلا ضاللا لمّا خلتكم أعزقو فأدعوا ناراً قلّم تجدوا لهم من دون الله أنصاراً وقال نوح ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين دّياراً إنّك إن تصدّهم يضلون عبادك ولا بدلوا إلا فأجرّا كفّاراً رّبّ أعفرزي ولسوايلة ولمسن دحبل بسني موميتاً وملسومين وامتنين ولتزر الألفيلين إلا نبّاراً
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قلَّ أُوحِيَ إِلَىٰ أَنْتَ أَسْتَنْعِمُ نُصِيرَ مِنْ أَجَيْنِ فَقَالُوا إِنَّا سَيِّعُنا فُرُزَّاَنا
عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَىٰ أَجَيْنِ فَقاَمَتِيْنَ وَلَنْ نُنْسَحَقَ يُبْتَأِنَا أُحْدَاُنا
وَأَنَاُ تَعْلِي جَدًّا رَزَّتُنا مَا أُقْضِطْ صَحِبَةٌ وَلَا وَلَدَاٰ أَنْ أَنَّها كَانَ
يَفْقُوُ سَفَيِهَتَا عَلَىٰ اللَّهِ مُطَطَّعَاٰۚ وَأَنَاُ ٰقُلُوُنا أَنْ أَنَّ تَقُولُ الْإِنْسِ
وَالْحِيَنَّ عِلَىٰ اللَّهِ كَذِباُ ۖ وَأَنَاُ كَانَ رَجُّالَ مِنْ الْإِنْسِ يَعْوُدُونَ بِرِجَالٍ
مِنْ أَجَيْنِ فَرْزَادُوهُمْ رَهَقًا ۖ وَأَنْهُمْ ظَلَّوا كَمَا ظَلَّتْهُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثُ
الَّهُ أُحْدَاُنا ۖ وَأَنَاُ لَمْ يُسْتَلِمْتُمْ أَلْسَمَأَ فَوَجَّدُتُهَا مُلْمَحَتَ حَرَّاسًا
شَهِيدًا وَشَهِيدًا ۖ وَأَنَاُ كَانُةَ تَقُبَعُ مِنْهَا مَقْعَدَةٌ لِلسَّمَعِ فَمَنْ
يَسْتَنْعِمُ أَلْسَمَأَ فَجَدَهُ اللَّهُ شَهِيدًا رَصَدًا ۖ وَأَنَاُ لَا نَمْدُرُ أُشَرَّرُ أُرَبَّدٍ
يَمَنَّ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ يُهُمْ رَهَقًا رَشَدًا ۖ وَأَنَاُ مِنْهَا أَصْلَيْحُونَ
وَمَعَاهُمَا دُوِّنَ دَايِلَكَ كَانَ يَطْرَقَ قِيدًا ۖ وَأَنَاُ ٱلْيَسِيرُ مِنْ أَنْ لَنْ يُعْجِرُ
الَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ يُعْجِرَهُ ۖ هُرِيَّباُ ۖ وَأَنَاُ أَمْلَا سَيِّعُنا أَلْهَدِيٰ
عَمَلًا بِهِ ۖ فَمَنْ يَؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخْفَىٰ جَهَّا وَلَا رَهْقًا
سورة الجهد - الجزء التاسع والعشرون

فَرَّ قُرَّاءَ الْخَالِثةَ بِكُلِّ الْحَمْرَةِ

فَرَّ قُرَّاءَ الْخَالِثةَ بِكُلِّ الْحَمْرَةِ

فَرَّ قُرَّاءَ الْخَالِثةَ بِكُلِّ الْحَمْرَةِ

فَرَّ قُرَّاءَ الْخَالِثةَ بِكُلِّ الْحَمْرَةِ
سورة البقرة - الجزء العشرون والثامنون

آيات الله الرّحمن الرّحيم

يرجحها المَرْوَى ۚ فَمَّا أَيَّنَا إِلاً قَبْلَـيْا ۚ ۖ تَبْسِمَةً أَوْ أَنْفِضَ مِنْهُ قَبْلَـيْا

ۗ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ وَرَكَّزَ الْقَرْءَانَ تَرْتَيْبًا ۖ إِنَّا سَنَلْقِي عَلَيْكَ قُوَّاً

ۖ ثَقِيلًا ۖ إِنَّ كَانَتْ آيَةً أَيَّنَا أَشْتُ وَوَقَتُ وَأَقْوَمَ قَبْلَـيْا ۖ إِنَّ لَكَ فِي

الْمَهْيَأِ سَبْحَانَ عَظِيمًا ۖ وَأَذْكُرْ أَنَّ رَبِّكَ رَبِّكَ وَتَبَيَّنَ إِلَيْهِ تَبَيَّنًا

ۗ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَجْهَزَهُ وَكَبِيلًا ۖ وَأَضْرِبْ

عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرُوهُمْ هَجْرًا حَيْبَـيْـلاً ۖ وَذَرْنِي وَأَلْمُكْدَـيِّينِ

ۗ أُوْلِيَ الْقَرْعَةَ وَمِيلْهُمْ قَبْلَ ـيْا ۖ إِنَّ لَيْتُنَا أُتْنِسَـمْ وَجَـحِيمًا

ۗ وَطَعَعُـا ذَا غَضَبٍ وَعَدَّلُـا أَلِيـِّـا ۖ بَيْـمَآ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجَـيْـلَـ

وَكَآـتُ الْجَيْـلَ كَبْـيـْـا مَـيِّـهَـا ۖ إِنَّا أَرْسَـلْـنا إِلَيْـهِ رَسُوْلًا شَهِيـَـا

ۖ عَلَيْهِمْ كَـمَا أَرْسَـلْـنا إِلَيْـهِ رَسُوْلًا ۖ فَغَفَـرْـوَ رَسُوْلُ رَبِّهِ ۖ فَأَخْـذَـهُتْ أَخْـذًا وَبِـيـْـا

ۗ فَكَيْـفُ تَنْتَفِقُونَ إِنَّ حِكْرَـمُ يَوْمًا جَـيْـلٌ

ۗ أَوْلَـيْـاـثُـمْ شَـيَّـاْ ۖ أَلْسَـمَـا مُّنْقَـيـِّـبٍ ۖ كَـلْـلَـ وَعَدُّهُ مَفْعُوْـلاً

ۗ إِنَّ هَـذِـهُ تَـذْكَـرَةً ۖ فَمَّا شَـيَّـاْ أَخْـذَـهَ إِلَيْـهِ رَبِّهِ سَـيِّــيـْـا

574
سورة البقرة - الجزء التاسع والعشرون

٥٠ - إنْ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقْرُبُ أَذْنِيْنَ مِنْ تَلْقِيْنَ اللّيْلَ وَنَصْفِهَا وَتَلْيَيْنَهَا وَطَوْاْفَةٍ مِّنْ أَلْدَيْنِ مَعَ اللّهِ يُقِدِّرُ اللّيْلَ وَالْفَتْحَ عَلَىٰ مَنْ أُنْحَصِرَ فِي فَتْنَتِهِ عَلَيْهِمْ فَأَقْرَءُوْا مَا تَنْبَثُرُ مِنْ ٱلْفُرْعَانِ عَلَىٰ مَنْ سَيْكُونُ مِنَ ٱلْمُرْضَىٰ وَهَٰوَىٰ إِنَّهُمْ يُتَعْقَبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يِنْتَظُرُونَ فِي فَضْلِ اللّهِ وَأَحْيَوْنَ يَقْتِبُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَأَقْرَءُوْا مَا تَنْبَثُرُ مِنْهُ وَأَقْرِئُوا ٱلصَّلَوَةَ وَإِنَّكُمْ لَرَكُّوٰ وَإِفْرَضُوا ٱلْهَالِيَّةَ وَقُضِّوا ٱلْجَمِيعَ بَيْنَكُمْ مَعَ أَيْضَنَىٰ وَأَسْتَغْفِرُوا ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ غُفُورٌ رَّحِيمٌ ٥١

شُعَرَةُ المَعَارِج

يَتَأَيَّبُهَا ٱلْمُدْنِيَّ ۗ ۗ قُمْ فَأَنْدُرْ ۗ وَرَبْكَ مُكَبِّرٌ ۗ وَرَبْكَ مُفَظُّحٌ ۗ وَأَرْجُحُ فَأَخْبَرُ ۗ وَلَا تَخْزِنُ ۗ تَسْتَكْبِرُ ۗ وَلَوْ ۗ كَأَنَّكَ فَاضِرٌ ۗ فَإِذَا تَقَرَّبُ فِي ٱلْقِبْسِ ۗ فَإِذَّا يَوْمُ ۗ يَوْمُ ٱلْغَيْبَ ۗ عَلَىٰ ٱلْكُفَّارِنَ ۗ غَيْبُ ۗ يَسِيرٌ ۗ ذِرُّ فِيٓ وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدهُ ۗ وَجَعَلغَ ۗ لَهُ ۗ مَا ۗ مَمَّادُوَا ۗ وَبَيْنَ شُهوُدٍ ۗ وَمَهْدُتُهُ ۗ تمَّهِيدًا ۗ ثُمَّ يَطَمَّعُ ۗ أنَّ أَزِيدَ ۗ كَلَّا إِنَّهُ ۗ كَانَ لَا كِتَابًا ۗ غَيِّبًا ۗ سُأَرَهُمُهُ ۗ صَعُودًا ۗ
سورة المدثر - الجزء التاسع والعشرون

576

ملاحظة أرحب:

لا يوجد ملاحظات.
سورة القيامة ٤٦

۴۶ وَمَا يُذَكَّرُونَ إلَّا أَنْ يَشِيَّةُ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأُولُو الْمَتَفْعِلَةٍ

۴۷ يَسْتَبْنُوْنَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَهُمْ آنَ ذُكُورُۢ

۴۸ كَأَنَّهُمْ خَمْرٌ مُّسَتَّنَبِّيَةٍ فَرَتْ مِنْ فَسَوْرَةِ بُلْ بُرِيدُ

۴۹ كُلُّ أَمْرٍ مِنْهُمْ كَأنَّهُمْ يُؤْوَى صَحْفًا مُّسَتَّنَبَةٍ كَلَا بُلْ لَا يَقْفُونَ

۵۰ الأَخْرَى۶۰ كَلَا إِنَّهُ تَذُكُّرُۢ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يُذَكَّرُونَ إلَّا أَنْ يَشِيَّةُ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأُولُو الْمَتَفْعِلَةٍ
سورة الإنسان - الجزء التاسع والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

كل أُولئك بِإِلَّام تَحْيَّونَ الْعَالِجَةَ وَتُذْرِونَ الأَخْرَةَ وَجُوَّهُ بِوُجْهِ يَوْمِيِّنٍ نَّاَضِرَةٍ
إِلَى رَبِّهِ ثُلُثٌ قَاطِرَةٌ وَوُجُّهُ بِوُجْهِ يَوْمِيِّنٍ بَاَسِرَةٌ تَظَنُّ أَنْ يَفْعَلُ بِهَا فَاقِرَةً
كَلَا إِذَا بَلَغَ الْأَرْقَاقٍ وَقَيِّلٌ مِّنْ رَأْيٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْعِسْرَاتَ وَالْمَتَفَقَّتِ
الْأَسَاقِ إِلَّا سَاقٌ إِلَى رَبِّكَ بِوُجْهِ الْمَسَاقٍ فَأُلِيَّ ضَدَّ وَلَامَّ نَجَاحٌ
وَلَحِين كَذَّبَ وَنَفَّلَ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَمْتَنِعُ أَوْلَى لَكَ
فَأُولِيٌّ ثُمَّ أَوْلُيٌّ لَكَ فَأُولِيٌّ أَيْتَحُبُّ الأَمْسَى أَنْ يُخْرُكَ سُدَّى١
أَلْمُ يَكُ نَطْفَةٌ مِّنْ مَنِّي بَيْتُي١٢ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةٌ فَحَلَّقَ فَسَوَى١٣ فَجَعَلَ مِنْهُ
آَرَوْجَيْنَ الْذَّكَرُ وَالْأُنْثى١٤ أَلْيَسَ ذَلِكَ يَقُدِّرُ عَلَى أَنْ يُحْيَيْنَ الْمَوْتَى١٥

۵﴾ (من رَأْيِ)﴾
قلوا الثلاثة على الأذن بلا سكت

۶﴾ (أَيْتَحُبُّ)﴾
قِرَأِ اللَّهُ هُدٍّ بُصَرٍّ

۷﴾ (أَيْتَحُبُّ)﴾
قِرَأِ اللَّهُ بُصَرٍّ بِمُبَيِّنٍ

۸﴾ (سَلَسَلا)﴾
قِرَأِ اللَّهُ وَصَلاً تَسْمَى اللَّهُ بِسَلَسَلٍ ۴۸۸ أَعْلَمَ وَعَلِيَّ، وَتَسْمَى ۴۸۹ إِنَّا أَعْلَمَنَّا إِلَيْكُمْ سَلَسَلٍ١ وَأَعْلَمَانَا وَتَسْمَى١ إِنَّا أَعْلَمَنَّا إِلَيْكُمْ سَلَسَل١
سورة الإنسان - الجزء النسائي والعشر

مصحف الحبوب وإبن إسحاق وإبن فرح

عَباً يَتَّبَعُ يَا عَبَدُ اللَّهِ يُعْتِزُّونَهَا تَفْجِيرًا ۸ يَفُونُ بِالنَّذَرِ وَيَحاَفُونُ ۹ يَوْمًا كَانَ مَثُورًا مُّستَطِيرًا ۱۰ وَيُطَعُّونُ أَطْعَامٍ عَلَى خِيْبَةٍ مُسْكِينَةٍ ۱۱ وَيَتَّبِعُونَ وَأَسِيرًا ۱۲ إِنَّمَا يَطْعُمُونَهُمُ الْجَوْهُرُ إِلَى اللَّهِ لَا يَرِيدُ مَنْحٌ جَزَاءً وَلَا شَكْرُهُ ۱۳ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يُومًا عَبْوسُ قَطْرُبِيرًا ۱۴ فَوَقُّوهُمُ اللَّهُ مِنْهُ وَأَنْتُمْ يُؤْنِي إِذْ يُؤْنِي ۱۵ مُتَنَكِّيئُونَ فِيُّهَا عَلَى الأَلْيَابِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَّمْساً وَلَا رَمْهٍ ۱۶ وَكَانُوا عَلَيْهِمْ هَيْلًا ۱۷ وَذُلِّكَ ظَفَّوفٌ تَدْلِيلًا ۱۸ وَبَعَظُ عَلَيْهِمْ عَقِينَةً ۱۹ مِنْ فِضْلِهِ وَأَشْرَابٍ كَانَتْ قَوْارِيرًا ۲۰ قَوْارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدْرُهَا تَفْدِيرًا ۲۱ وَبَيَّسُونَ فِيهَا كَأَنَّهَا كَانَ مَزَاجُهَا رَجُلٌ ۲۲ عَبَداً فِيهَا تَسَنَّى سُلْسُلًا ۲۳ وَيَظَفُّ عَلَيْهِمْ وَلَنْ نُخَفَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُمَّ حِيْبَةً خَيْبَةٌ لَّوْلَا مَنْفُورًا ۲۴ وَإِذَا رَأَيْتُمَّ فَنَغْشَيْنَ تَعْمَى وَمَكْلاً كَمِيْرًا ۲۵ عَلَيْهِمْ دِينَانَ سَلِيدٍ ۲۶ حُضْرُ وَأَسِتِبَقُ وَحُلُوْا أَسَاوَرُ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقُفُهُمْ رَيْحُمُ شَراَبًا ۲۷ ظَهْرُ وَأَسِتِبَقُ وَحُلُوْا أَسَاوَرُ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقُفُهُمْ رَيْحُمُ شَراَبًا ۲۸ إِنَّ هَذَا كَانَ جَزَاءً جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۲۹ إِنَّا مَنْعُونَا عَلَيْكُمْ الْفَرْعَانَ تَسَلَّيْنَا ۳۰ فَأَصِيرَ حُضْرُ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُونَ ۳۱ مَنْهُمْ عَاهِدًا أَوْ كَفُورًا ۳۲ وَأَذُّنُكَ أَسْمَ رَبِّكَ بُشَرةً وَأَصِيلًا
سورة المرسلات - الجزء الثلاثون والعشرون

وما أَلَّهَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ

والمرسلين عرفًا ١ فَأَلْعَصَتْ عَضْفًا ٢ وَالْخُضْعَاتِ نَمَرًا ٣ فَأَلْفَرَتْ فَرَقًا ٤ فَأَلْقِدْدَتْ ذِكْرًا ٥ عَدَّرًا أَوْ نُزُرًا ٦ إنَّمَا تَوَعَّدُونَ أَلَّوْقًا ٧ فَإِذَا ٱلْجَهَوْرُ طَمَسَتْ ٨ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فَرَجَتْ ٩ وَإِذَا ٱلْجَبَلُ نُيِّقَتْ ١٠ وَإِذَا الرَّسُلُ أُقُصِّتْ ١١ لَأَيَّ بَٰيِتُ أُجْلَتْ ١٢ لِيَبَيِّنَ ٱلْفَصْلِ ١٣ وَمَا أَدْرِنَا مَا يَبْعُدُ ٱلْفَصْلِ ١٤ وَبِلَلْتَ يُوْمِيَنِ ١٥ لِلْمُكْتَدِبِينَ ١٦ لَمْ تُهْلِكَ ٱلْأَوْلَيْنِ ١٧ ثُمَّ نَخَيَّرَهُمُ ٱلآخَرِينَ ١٨ كَذَٰلِكَ نَفَعَّلُ بِٱلْمُجْرَمِينَ ١٩ وَبِلَلْتَ يُوْمِيَنِ ٱلْمُكْتَدِبِينَ ٢٠

مصحف الجمل وابن إسحاق وابن فرح
سورة المرسلات - الجزء الحادي والعشرون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

۵۸۱
سورة البیا - الجزء الخلافون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

شحود المتنبأ

بِيمَآ أَلَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَمَّمُ يُتَّسَاءَلُونَ عَنْ أَلْلَهَ بِالْعَظِيمِ أَلْلَهُمْ هُمْ فِيهِ مُتَحَلِّفُونَ
كَلَا سَيْعَلَمُونَ تَمَّ كَلَا سيَعْلَمُونَ أَلْلَهُمْ نَجَعَلُ الْأَرْضَ مَهِيَّةً
وَالْجِبَالِ أَوْتِداً وَخَلْقَنَا مُأْزُوَجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَهُمْ سُبَاتًا
وَجَعَلْنَا أَلْيَلَ لِبِيَاسًا وَجَعَلْنَا أَهْيَاه مُعَاشًا وَبَيَّنَّا
كَوْفِيَّمُ سَبِعًا شَيَادًا وَجَعَلْنَا سَيِّرًا وَفَحَّا وَأَنْزَلْنَا
مِنَ الْمُعَصِّرَت مَآءً تَجَّلَّا لَسُخْرِجْ يِهٍ حَبِّي وَبَيَّنَّا وَجَنِّبْت
أَلْقَافَا إِنَّ يَوْمَ الْفَصُّل كَانَ مُيِقَّتًا يَوْمٌ يُنْفَخُ فِي النَّصْر
فَتَأْثُونَ أَفْوَاحًا وَفَتَحَتْ الْأَلْسَامَة فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيَّرَتْ
الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَّلَمَ كَانَتْ مَرَضًا يَلْطِيفُين
مَّا يَلِدُهُمْ فِهِ respuesta no se proporciona.
إِلَّا حِيَمًا وَعَضَاивать جَزَاء وَفَقَاءَا إِنْ هُمْ كَانُوا
لَا يُرِجُونَ حَسَابًا وَكَذَّبُوا يَتَبَيَّنُ مِنْ كَذَّابًا وَكُلُّ شَيْءٍ
أَحْصَيْتُهُ كِتَابًا فَذُوُوقُوا قَلِيسٍ نَزِيدُمْ إِلَّا عَذَابًا

582

قِرْ نِسْهَانًا.

قِرْ نِسْهَانًا.
سورة النازعات - الجزء الخلاصون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فَقُلْ اللَّهُ أَلْفَحَمَنَ الْرَّحِيمُ

وَالْبَرَاءِ،ْ عَزَّ وَأَشْهَدْتُ بِاللهِ أَنَّهُ تَرَّجِعُ الْرَّاجِعُةُ

فَالْسَلِيْقُ سَبَّاقًا،ِ فالْمَدِيْرُ أَمْرًا،ِ يُبْعِثُ تَرَجُفُ الْرَّاجِعَةُ

تَشْبِعُهَا الْرَّادِقةُ،ِ فَلْيُؤْمِنُ بِالْرَّجُعَةِ،ِ أَنْصِرُهَا

خَيْبَةٌ ۤ يَقُولُونَ أَعْلَى لَنْ يُزَدِّيِدُونَ في الْخَافِرَةِ،ِ أَيْنَ يَكُنَّا

عَظِمًا ثَيْرَةٌ،ِ قَالُوا يَلْكَ إِذَا كَرَّيْتَ خَيْبَةٍ،ِ فَإِنَّمَا هِيَ رُجُعَةُ

وَجَدَهُ ۤ فَإِذَا هُمْ بِالْعَشَرَةِ يَهْلُ أَنَذَّاكَ حَدِيثٌ مُوسَىٰ

583
سورة عيسى - الجزء الثالثة

 الصحيحة لحمه، وثبتت يد عليه، فروبص من ذكر
فأنت له تصدية، ونما علّيكم آلا يرثون وآلا من جاهل يسغب وهو يغضب، فأتت عنى تبلغ 30:17 كلا إنها تذكرة، فمن شاع شاع ذكره، في صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة، كرام بارزة، فقبل الإنسن ما أحكمه 30:16 من أي شيء حلقه، فقذره ثم السبيل يسرد ثم أماته، فأقرار ثم إذا شاء أشترد كل لنما يقشم من أمده، فلينظر الإنسان إلى طعامه، آتا صببا ألماء صبا 30:14 ثم شققنا الأرض شقًا فأتبتنا فيها حب وعنتنا وفضنا وزيثوننا وخفلا وخذاب غلبة وفلكهة وأباب متشا ألم 30:13 ولا تمسك، فإذا جاءت الصاحبة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبهه ونبيه لكل أمري منهم يوميذ شأن يغبني ووجه يوميذ مفسرة صاحبة مستبشرة ووجه يوميذ عليه عبيرا ترهفها قترة أولادك هم السكرة المجرة 30:12

شراطنة في النحو الأول وح沉浸 نما من قصر الدنيا، ورد للجاهل وحده وجهنا، وهو تسهيل الطرة الثانية كورش مع فونق الفصول في الحصل له قوة أنكره 30:8

قرا الآثرة كسر الرمدي 30:1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
سورة النكير · الجزء الثالث

مصحف الجمل وابن إسحاق وابن فرح
سورة الانفطار / السلفون - الجزء الثلاثون

بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَاتِهِ الْجَمِيعِ

إِذَا أَسْمَأَلَ أَنْفَضْتَ ۖ وَإِذَا أَكَوَّنَكَ أَنتَشَرَتَ ۖ وَإِذَا أَلْجَحَرَ فَجَّرْتَ ۖ وَإِذَا أَفْقَرْتُ بَعْقَرْتَ ۖ عَلِمْتَ نَفْسَكَ مَا قَدَّمْتَ وَأَخْرَتَ ۖ يَتَأْمُرُهَا اللَّهُ مَا عَرَكَ يَرْبِضَ الْجَمِيعِ ۖ لَدِي خَلْقَكَ فَسَوْقَانَ قُمُّنَّكَ ۗ فِي أَيْ صَوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَبُّكَ كَذَلِكَ بِكَ نُصْحِبُونَ بِأَلَّذِينَ ۖ وَإِنَّ عَلَيْكُم مُّخْلِقَيْنَ كُراَمًا كَتِبَ لَّهُمَا نَعْلُمُونَ مَا نَفْعَلُونَ ۖ إِنَّ الأَتِّرَ لَفِي نُبُوِّيٍّ ۖ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَضْلُّلُونَهَا يَوْمَ الْيَومِ وَمَّا هُمْ عِنْهَا يَعَاوُنُوهَا ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْيَوْمِ ۗ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْيَوْمِ ۖ يَوْمَ لَا تَتَّبَعُونَ فَضْلًا وَأَمْرًا يَوْمًا يَوْمًا لِلَّهِ

شَفَةُ الْمَطْقَفِينَ

بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَاتِهِ الْجَمِيعِ

وَقَلْ لِلْمَطْقَفِينَ ۖ أَلَّذِينَ إِذَا أَسْتَحْتَالُوا عَلَى الْكَانِسِ بَيْسَتُونَ ۖ وَإِذَا كَأْسَوْهُمْ أَوْ رَزَّوْهُمْ يَحْسِرُونَ ۖ أَلَّا يَظْلُّونَ أَوْلَىَّ بِأَكْثَرِهِمْ مَبْعَثُونَ ۖ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۖ يَوْمَ يَقْمُ أَلْتَاسِ لِبَرَّ ِّالْعَلَّامِينَ
سورة الطائفين - الجزء الثلاثة

يمكنك قراءة السورة والأيات كما يلي:

588

38. فإن الأبرار لن تعيهم على ألا يراكون الظلالون تعرف في وجوههم نظرة الرؤية يشقرن من رحيمه ختمت يشكورون

39. حتى يشكورون في ذلك قُلْقِلُوا قلماً يَفْتَرُون

40. ومن تسينيم عيني يا شرب بهما البقريون وإن الذين أجعلهم فكرين إذا مروا بهم يشتركون وإذا انقبلوا إلى أهلهم أنقلبوا فأطلقوا علىهم ويمكن أن يطلقوا علىهم رأوههم قالوا إن هندلأ لضالون وامرأة أرسلها عليهن قريبين قائلين أهل الدين إمتنوا من الجفر يضحكون
سورة الانشقاق - الجزء العلم

عليّ الأَرَائِيْكَ يَتُّرُونَ هَلْ نَعْلَمُ الَّذِينَ مَا كَانُوا يَتْفَعَّلونَ

فَأَمَّا مَنْ أُوْلِيَ الْكِتَابِ كَانُوا يَتْفَعَّلونَ يَدْعُوا نَبِيَّاً وَيُصَلِّي سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا يَنْقِلُبُ إِلَى أُهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مِنْ أُوْلِيَ الْكِتَابِ وَرَآَءَهُ ظُلُمًا فَسُوْفُ يَدْعُوا نَبِيَّاً وَيُصَلِّي سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظُلُمَّ أَنْ لَن يَجْحُورَ بِلَّا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ يَبْصِرُ فَلَا أَقْسِمُ بِالْقَدَمَاتِ وَالْجِبَلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا أَنْشَقَ لَتَزْكِينَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ أَلْفَرَانَ لَا يَسْجُدُونَ بِلَّا أَلْدِينَ صَفَّرُوا يُحَصَّدُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَثَلَّهُمْ فَقَبَضَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَلْدِينَ عَامَّةً وَعَمِلُوا الَّذِيْنَ أَلْفَرُوا يُحَصَّدُونَ
سورة البروج - الجزء الثالوث

نشرة البروج

يشم الله الرحمن الرحيم

والفما آتى البروج واليوم الموعود وشاهد وشهود

فإذا أصحب الأخود البار بنارات ذات الوقود إذ هم علىها

فعود وهم على ما يجعلون بالمؤمنين شهود وما تقموا

متهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم الذي له ملك

السماوات والأرض والله على كل مerchant شهيد إن الذين

فتنوا المؤمنين والمؤمنين ثم لم يئدوا قلهم عذاب جهنم ولهم

عذاب آخره إن الذين عامسا وعملوا الصلاحيات لهم

بهالفات فجره من جهتها الأنهار ذلك الفوز الكسيبال إن بطلم

ريك البشير إن إنه هو الذي نبي ويعيد هو العفور الوصود

ذو العرش المجيد فعال لما بريء هل أتاك حديث الجنود

فزعون وتمود يلي الدين صفراءا في مصدايق والله من

ورأوههم فحيظ بل هل هو فرعون قيد في لوع مخوفة

مصحف المجامع والنشر光滑
سورة الطارق / الأعلى - الجزء الثلاثون

مضحرف الجمل وآين إسحاق وآين فرح

يلتم آلله الرحمي الرحبم
والعصم والطارق وما أدرك ما الأطرق
التلجمة الواحدة
إن كل
نفس آمنا عليها حافظ
فلينظر آلدين ممن خلق
خلق من منازم
دافقي
يجوز من بين الصلب والثراب
إنه على رفعه
لقدر
يوم نبلى السرور
فما لله من فوق ولا ناصر
والعصم ذات الرحب
والازرق ذات الصدع
إنه لقول فضل
وما هو باللهول
إنهم
يحييدون كيدا
وأصحدو كيدا
فهمي الكنفرين أملهم روبيدا

سورة الأعلى

يلتم آلله الرحمي الرحبم
سنج اسم رياك الأعلى
الذي خلق فسوة
والذي قدّر فهدئ
والذي أخرج السرور
فجعله غشاء احوى
سئمرتك فلا تنسى
ألا ما شاء الله إنه
يعلم الأجر وما يحب
وئسيرك
لليسرى
فقد كر إن نفعك السرور
ساديكر من يقتملى
ويتجبه أشقى
الذي يصلى الآتار الكبرى
فتم لا يشوى
فيها ولا يجني
فقد أفلح طورين
ودكر اسم ربي فضل

591
سورة الفاتحة - الجزء العلوي

بَلْ نَعُوذُونَ أَنْ تَحْيَوْنَ لَدَنَّا وَأَلْخَلَّةَ حَيْرَةً وَأَنْفِقَ إِنَّ هَنَذَا لَمْ يَكُنْ صَحِيحُ أَلْوَى١٠ صَحِيحٌ إِبِّرْهَيْمٍ وَمُوسِى١١

شَجَاعَةَ القَبْلَيْنِ

يَتَمَّ آلَهَةُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

هَلْ أُتْمِكَ حَيْثُ أَلْعَبِيَّةٍ وَجُوُهُ يُؤْوِيُّهَا خَشَعَةً١٢

عَامِلَةُ نِّسَابِيَّةٌ تَصَلَّى نَارًا حَمِيدَةٍ تَشَقَّى مِنْ عِينِ عَانِيَةٍ١٣

لَيَسُ لِهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ١٤ لَا يُسِمَّ وَلَا يُغُنِي مِنْ جُوعٍ١٥

وَجُوُهُ يُؤْوِيُّهَا خَشَعَةً١٦ لَسُجُّهَا رَاضِيَةٌ١٧ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ١٨

لَا تَسْمَعُ فِيهَا آَنِعَةٌ١٩ فِيهَا عِينٌ جَارِيَة٢٠ فِيهَا سُرُرُ مَزْفُوعَة٢١ وَأَكْطَابُ مَوْضُوعَة٢٢ وَتَمَسَّكَ مَصْفُوفَة٢٣ وَزَرَاءُ مَثْوَى٢٤ أَفَلا يُتَنَظَّرُونَ إِلَّا إِبِّيِّ كِثَّيْف١٢٥ خَلِيفَات١٢٦ وَإِلَّا أَسْمَاء١٢٧ كِثَّيْف١٢٨ رُفَعَات١٢٩ وَإِلَّا أَلْحَيَاء١٣٠ كِثَّيْف١٣١ نُصَبَت١٣٢ وَإِلَّا أَرْضٌ كِثَّيْف١٣٣ سَطْحَات١٣٤ فَعَدُّكَ إِنَّمَا أَنتَ مُذْكُور١٣٥ لَسَتُ عَلَيْكُمْ بِمُصْبِر١٣٦ إِلَّا مَنِ تَسْوَلَ وَكَفُّر١٣٧ فِيْيَدُبُّهُ إِلَّا أَلْحَيَاء١٣٨ الأَحْسَر١٣٩ إِنَّ إِلَيْتَنَا إِبَاتُكُمْ١٤٠ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حَسَبَكُمْ١٤١
سورة الفجر - الجزء الثلاثون

صحيح الجمالي وابن إسحاق وابن فرح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ وَلَبِئَالِ عَشْرِ وَالْشُّفَعِ وَالْمُؤْتِرِ وَالْيَلِٰلِ إِذَا يَسْبَرُ

١٠٠ فَلْيَرْجِعُوا١٠١ فَلْيَجَدُوا ۗ مَجْدًا١٠٢ إِنَّ ذَٰلِكَ قَضَیٓاً لِّلْمَلَآئَةِ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمَّا يَجْعَلُ مَثَلَهَا فِي ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ

١٠٣ وَقَالَوْنَ ۖ أَلْيُنَّ نَجِبَاءاً الصَّحِيرَ بِلَّوَادٍ وَفَرَعَوْنَ ذِی الْأَوْرَادِ

١٠٤ الَّذِینَ ظَغَوْا فِی الْبَپْسَادِ ۖ فَأُسْتَخْرَجُوا فِيهَا الْفَسَادِۚ قَضَبَ

١٠٥ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۖ إِنَّ رَبُّكَ لَیَلْبِیهَا ضَرَادٍ ۖ فَأَمَّا

١٠٦ الْإِنسَانِ إِذَا مَا أَبْتَلَیْهِ رَبُّهُ فَأَعْطَهُهُمْ وَنَعْمَهُ وَفَيْقُولُ رَبُّنَا أَشْرَمُنَّۚ

١٠٧ وَأَمَّا إِذَا مَا أَبْتَلَیْهِ فَقَسَدَ عَلَیْهِ رَزْقٍ فَيُقِفُ اللَّهُ رَبُّنَا

١٠٨ كَلَّا بَلْ لَا تُضِلُّمُونَ آلِیتِمْۚ وَلَا تَحْتَضِنُونَ عَلَیْهِمْ طَعَامٍ

١٠٩ الْمَسْكِنِينَ وَتَأْتُونَ الْأَرْضَ أَضْحَکًاۚ لَّکَۚ إِذَا ذَکَرَ الْأَرْضُ دَحَّاهَا

١١٠ وَقَالَوْنَ لِلَّذِینَ عَمِّرُونَ أَنَّهَا جَبَارَةٌۚ كَلَّا إِنَّمَا يَجْعَلُهَا رَبُّكَ نَجَارَةًۚ إِنَّمَا

١١١ وَقَالَ رَبُّكَ ۗ لَا تَبْرَكُواۚ وَنَحْنُ ۗ نَعْمُودُۚ نَحْنُ نَعْمُودُۚ فَقَسَدَ عَلَیْهِ رَزْقٍ

١١٢ إِنَّ ذَٰلِكَ لَلَّذِی نَزَّلَ سَكَّٰلًا مَّعَ الْإِنْسَانِ وَبِئْلَةً مَّعَهُ ﴿۵۹۳﴾
سورة البقرة - الجزء الثالث

:\، الاحتمالات :

يُقولُ لِلْرَّجُمِيِّ قَدْ مَتَّ حَيَاً قَيُومًا مَّثْلُ عَذَابَهُ ـ أَحَدُ ـ وَلَا يُوبَقُ وَقَاطَعُهُ ـ أَحَدُ ـ يَتَأْسِيَهَا الْمُتَفَسِّرُ ـ أَرَجَعَ ـ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَّ مَرْضِيَّةٌ ـ فَاذْخَلَ فِي ـ وَأَدْخُلَ جَنَّتِي ـ

ملاحظة: نص النص نص نص

الثالثة على أصله في المسألة بين الأربع الزهر ومذهب الإمامين، والآية والمسألة.

قل فوا الثلاثة كجزء من السين.

ـ أَجَابَهُ أَحَدُ ـ اقتضى الدعوة العظيمة على صلة النهاية وصلال لفصل الحلف.

وكل يمد حسب أصوله في المفصل، وهذا الثلاثة على منفر المنفصل.

ـ مُوَضَّدَةٌ

ـ قرأ الثلاثة وإبدال الهم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

۱۰۸
فَلا تَلْهَبَنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَمَسًا وَشَمَسًا ۱۵۷
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ الْجَبَرُولَ ۱۵۳
۱۶۱
۱۶۰
لا يَضُحِّسُهَا إِلَّا الْأَشْقَٰآٰئُ ﷺ أَلَّذِي كَذَّبَ وَتَسَوَّلُ وَسُجِّنُبْنِهَا 
الْأَشْقَٰآٰئُ ﷺ أَلَّذِي يَوْمَي مَالِكُهُ يَتَزَرَّعُ ﷺ وَمَا لَأَحْدِي عَنْدَهُ مِن 
َتَعْمَهُ تَحْرِزَ ﷺ إِلَّا أَبِنَعُه وَجَهَرَهُ الْأَعْمَى ﷺ وَلَسُوْفُ يَبْرُضُ 

بيِّنَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
وَالْمَعْلُومِ إِذَا سَبِّيَتْ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِلَ 
وَلَلْأَكْسَرِ حَيْبَرُ أَلَّا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَلَسُوْفُ يُطْبِعُكَ رَبُّكَ 
فَسَتَّرَتْنِي ﷺ أَلَّمْ يَحْذَكَ بَيْنَمَا فَآَثَرْتَ ﷺ وَوَجَدَكَ صَلَالَ 
فَهَنَى ﷺ وَوَجَدَكَ عَالِمًا فَأَغْفِقْتَ ﷺ فَأَمَّا أَعْمَيْتُمْ فَلا تَفَهَّمُ 
وَأَمَّا أَلْسَأَلُ فَلا تَفَهَّمُ ﷺ وَأَمَا يَبْعَثُهُ رَبُّكَ فَحَدِثْتُ 

بيِّنَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
لَمْ يَسْتَرْخَ لِكَ صَدَّرْكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزَرَكَ ﷺ أَلَّذِي 
نفَقَ ظُهْرُكَ وَرَفَعَنَا لَكَ ذَكْرَكَ ﷺ فَإِنَّ مَعَ الْعَسَرِ يَبْسُرُ ﷺ إِنَّ 
مَعَ الْعَسَرِ يَبْسُرُ ﷺ إِذَا فُرْعَت فَأْنَصِبَ ﷺ وَإِلَى رَبِّكَ فَأْرَغَبْ
سورة التين / العلق - الجزء العلائق

مصحف المجمل وابن إسحاق وابن فرح

۱۷۵۰

۱۷۵۰
سورة القدر / البنعة - الحزء الثلاثون

صمد في تقدير القرآن الكريم
لهم الله الرحمن الرحيم
إنا أرسلناه في ليلة القدر وسأدرسه ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من ألف شهر ستره المالكى والروح
فيها بإذن ربهم من كل أمر سلمهم حتى مطلع الفجر

صمد في تقدير القرآن الكريم
لم يشكن الذين حظوا من أهل الكتاب والمشركون منفكون
حتى تأتيهم البينة رسول من الله ينزلوا أصيحاء مظهرة
فيها كتب قيامة وما تفرق الذين أوثوا الكتاب إلا من
بعد ما جاءتهم البينة وما أصروا إلا ليغيبدها الله مخلصين
له الذين حتفوا وئيموا الصلاة وثوبوا الزكوة وذلك دين
القيامة وإن الذين حظوا من أهل الكتاب والمشركون
في نار جحيم خلدون فيها وأولهم هم شرى الزيادة وإن
الذين عاصموا وعملوا الصادقين أولهم هم حشر الزيادة
سورة الرَّزْقِيَةُ / العادات - الجزء الثلاثون

جَزَّأَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ عَدَّٰلٍ فَخْرِيَّةٍ مِنْ مَحْيَتِهَا الْأَلْهَيْنِ خَلِيْلِيَّنَّ

فيَّهَا أَبْدَأَ رَضِيٌّ عَنْهُمْ وَرَضِيَ عَنْهَا ذَلِكَ لِيُسْتَقِيمَ رَبَّهُ.

شَيْوَةُ الْغَنَّاطِيَّةِ

پِیْمَ آللَّهِ آللَّهُمَّنَ الْرَّحْیَمِ

إِذَا رَزَّلَتِ الْأَرْضَ رَزَلَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضَ أَنفَاقَهَا

وَقَالَ الْإِنْسَنُ مَا لَهَا تُؤْمِنْ تُحْدِثُ أَحْيَا هَا

يَقُولُ رَبِّ رَبِّي أَوْحِيٌّ لَهَا تُؤْمِنْ تُصَدَّرُ أَنفَاقَ أَشْتَاتَانِ

لَيُؤْمِنُوا بِأَمْلِهِمْ وَمَعْمَلُ مِلْقَالٍ دَرْوِ شَرَّا يَرْوِهِ

شَيْوَةُ الْعَدَائِيَّةِ

پِیْمَ آللَّهِ آللَّهُمَّنَ الْرَّحْیَمِ

وَالْعَدَائِيَّةِ صَبْحًا وَالْمُنْتَوِيَّةِ صَبْحًا وَالْمُعْيَرَةِ صَبْحًا

فَأَتَنَّ بِهِ ثُقَاءٌ وَفُوْسَطَنَ بِهِ جَعْلًا إِنَّ الْإِنْسَنَ يُرِبِّيْهِ لَكَحُودٌ وَأَنْهَ إِنَّ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَأَنْهَ عِلَّ أَلَّهُ لَشَهِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ أَنَّ مَا فِي الْقُبُورِ
وَحُصِّلَ مَا في الصُّدُورِ ۚ إِنَّ رَبَّهُمْ يَبْهَمْ يَوْمَ يُقِيمُونَ لَحَيَّةً

۸۷ يَبْنِي أَلْلَهُ الْرَّحْمَٰنِ الْرَّحِيمِ
۸۸ الْقَارِعَةُ ۖ مَا الْقَارِعَةُ ۖ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ
۸۹ يَبْنِي مَطْعُ مُّسَنَّةَ ۖ كَأَلْفَرَاضِ الْمَنْفُوشٍ
۹۰ وَنُطْعُ مَطْعُ الْجَبَّالِ ۖ كَأَلْعَهِنِ الْمَنْفُوشٍ ۖ فَأَمَّنْ
۹۱ مَنْ قَفَّلَتْ مَوْزِينَةُهُ ۖ فَهِيُّ فِي عِبَادَةٍ رَاضِيَّةٍ
۹۲ وَأَمَّا مَنْ خَقَّتْ مَوْزِينَةُهُ ۖ فَأَمَّهُ هَاوْيَةُ
۹۳ وَمَا أَدْرَكَ مَا هَيْهَةُ ۖ نَارُ حَامِيَةٍ

۹۴ يَبْنِي أَلْلَهُ الْرَّحْمَٰنِ الْرَّحِيمِ
۹۵ أَلْهَمُهُمْ التَّكَافُرُ ۖ حَتَّى رَزْعُهُمْ الْمُقَافِرِ ۖ ثُمَّ لَا سَوْفُ
۹۶ تَعَلَّمُونَ ۖ ثُمَّ لَا سَوْفُ تَعَلَّمُونَ ۖ ثُمَّ لَا نَمَّتْ عَلَمُ
۹۷ عَلَمَ الْأَّقِيمِينَ ۖ لَمْ تَرَونَ الْجَحِيمِ ۖ ثُمَّ لَمّا نَمَتْهَا
۹۸ عَلَمَ الْأَقِيمِينَ ۖ ثُمَّ لَمْتْ قَدْ تَسْتَلَّنَ بَيْنَ يَوْمِيَّدٍ عَنِّ الْعَمِيمِ
سورة العصر/ الهمزة / الفيل - الجزء العلوي

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

الثالثة على أصولها في السبأ بين الأولين والثانيين والثالثين...

قرا الثالثة كسر السين.

قرا الثالثة لإباد الهمر هنا.

601
سورة قريش / الباعون / الكوثر - الجزء الثلاثون

صحيح الجمال وابن إسحاق وابن فرح

لمة الله الرحمٰن الرحيم
لا ينفع فيم فرضت لهم إلههم رحلىٌ آلههم وفصلٌ
فلْبِعْنَهمْ أُمُورَ كُبْرَاهُمْ أَلْدَى أَطْمَعُوهُم
مُّقَسِّمٌ جَمِيعٌ وَمَسْأَلَتِهِمْ قَبْسٌ خَشْوَىٰ

لمة الله الرحمٰن الرحيم
أَرَاءَتَ أَلْدَيْنَ يُصَبَّذَبُ بِبَنَائِينَ فَذَلِكَ أَلْدَيْنَ
يَنْدَعُ الْقَبْلَةَ وَلَا يَنْصُرُ عَلَى طَفْعَةَ الْبَيْتِ الْإِسْمِيَّينَ
فَوَانِلْ لِلنَّصِيِّبِينَ أَلْدَيْنَ هُمْ عِنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ
الْيَتَّبَعُونَ الْمَلاَعِنَ وَيَتَّبَعُونَ الْمَلاَعِنَ

لمة الله الرحمٰن الرحيم
إِنَّا أُعْطَيْنَاكَ الْكُتُورَ فَضَلْ لَّيْكَ وَأَخْلِصْ
إِنَّ شَابِيعَكَ هُوَ أَبْتَرُ
سورة الإخلاص/الفلك/الناس - الجزء الثلاثون

مصحف الجمال وابن إسحاق وابن فرح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَرْعُوَانَ اللَّهُ أَحَدٌ ﷺ اللَّهُ عَلَى صَحِيحٍ ﷺ لَّمَّا يُبْلُدَ وَلَمْ يُولِدَ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ﷺ كَفَّارَةً أَحَدٌ ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فُلْأَعْوَدُ يَرْبُّ أَلْفَٰلِقَ ۠ۚ مِّن شَرِّ مَا خَلَقَ ۚ وَمِن شَرِّ أَلْفَٰلِقَ ۠ۚ إِذَا وَقَبَ ۚ وَمِن شَرِّ أَلْفَٰلِقَ ۠ۚ فِي أَلْفَٰلِقِّ ۚ وَمِن شَرِّ حَاسِبٍ ۡۚ إِذَا حَسَسَدَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فُلْأَعْوَدُ يَرْبُّ أَلْفَٰلِقَ ۠ۚ مَلِكُ أَلْفَٰلِقَ ۡۚ إِلَّهِ أَلْفَٰلِقِّ ۚ مَن شَرِّ أَلْفَٰلِقَ ۡۚ وَمِنْ يَوْمٍ مَّا رَبَّنَاهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالَّذِى يُؤْسَسُونَ فِي ضُرُورِ أَلْفَٰلِقٍ ۙ مِّنَ الْجَنَّةِ وَالَّذِى